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Dans nos provinces d'Italie, les oeuvres vont leur
train ordinaire. On d6plore la p6nurie des sujets, mais
on escompte les esp-rances que donnent les futures
recrues pr6par6es dans les &coles apostoliques. II y a
loin, ii est vrai, de 1'enfant qui sort de la quinxa ginnasiale, au missionnaire qui a termin6 ses etudes theologiques et recu tous les ordres sacres. Patience! les
jours passent et les annies aussiA Turin, toutefois, on se plaint un peu moins, car,
par la mis6ricorde de Dieu, la p6nurie est moindre
qu'i Rome on & Naples.
Chacune des provinces d'Italie a maintenant une
maison aux Etats-Unis pour le profit spirituel des Italiens, tres nombreux dans la grande Ripublique et
trop souvent abandonn6s, faute de pretres. Ces provinces envoient aussi des missionnaires au vicariat de
Kianfu, confik specialement a celle de Turin. C'est
toujours trop pen pour la grandeur des besoins. Les
Missioxe eslere Vincenziane s'efforcent, non sans
succes, de faire, en sa faveur, irne utile prqpagande.
De Rome ou d'Italie nous allons tout droit en Chine,
ou plut6t & Rome m&me nous retrouvons la Chine, nos
provinces, nos vicariats, nos ceuvres apostoliques. La
Congregation 6tait, en effet, bien repr6sent6e a la
cerimonie du sacre des six iveques chinois par le

-6Saint-Pere, le 23 octobre, dans la basilique de SaintPierre.
Par une delicate attention, le pape Pie XI avait
remis, du 24 octobre, jour primitivement choisi,
an 28, jour anniversaire de son propre sacre episcopal,
cette cerimonie, qui fera 6poque dans P'histoire de
l'apostolat inter gentes.

Des 6veques consacres, deux font partie de notre
Congregation : Mgr Souen et Mgr Hou; un troisieme
est du clerg6 seculier et appartient au vicariat de
Pekin. 11 a done 6t6 eleve par nos confr&res de ce
vicariat. Deux autres appartiennent a l'ordre s6raphique de saint Francois d'Assise et le sixieme fait
partie de la Socikti de Jesus. Vous voyez que, dans
le choix des premiers 6veques auxquels sont confides
les destin6es de l'iglise de Chine, la part est belle
qui est faite a la Congregation. 'en ai exprim6 ma.
reconnLissance au Souverain Pontife.
La grandeur et la splendeur de la ceremonie a
laquelle j'eus la consolation d'assister avec bon
nombre de confreres, vous les devinez aishment. Un
sacre d'6veque est toujours chose imposante. La fonction liturgique augmente d'6clat avec le nombre 4es
consacres et surtout avec la personne du cons6crateur,
quand c'est le Pape lui-m&me et quand elle a pour
th6itre 1'ampleur de Saint-Pierre. Chacun des consacr6s vint dire et redire : Ad multos annos! an Pontife cons6crateur. Aux consacr6s, mais sp6cialement a
nos deux confreres, nous disons : Ad multos annos!
Longue vie! longues annees de vie! Leur age et leur
sante nous permettent d'espirer la realisation de ce
souhait. Surtout nos pribres leur assureront, sinon le
grand nombre d'ann6es, du moins des annies grandes
et nombreuses par la quantit6 des oeuvres, du bien,
des conversions, des perseverances.
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Avant de regagner leurs .Missions, ce qui n'aura
guere lieu avant la fin du present mois de janvier, ils
auront eu le temps de voir les sanctuaires d'Italie
ainsi que les divers centres ou s'intensifient, en
Europe, les activit6s apostoliques : ouvriers et ressources. La Maison-Mere a eu pour h6tes nos deux
confreres durant leur sejour i Paris.
Nos voeux les accompagneront; nous leur souhaiterons de trouwr dans leur patrie la paix civile, si grandement troubl6e par les agitations, les mouvements
de troupes, les combats, les menkes r6volutionnaires.
Les journaux vous tiennent au courant de ces &v6nements. Graces a Dieu, nos Missions n'ont connu
jusqu'ici que des pertes materielles, toujours regrettables, mais aussi toujours reparables. Les personnes
de nos missionnaires n'ont pas souffert, du moins pour
le plus grand nombre d'entre eux; ni le mouvement
d'6vangdlisation n'en parait trop ralenti.
Que Dieu donne la paix a cette immense r6gion, et
la.lumiere de l'tvangile!
Plusieurs de nos vicariats ont 6t6 diminuis dans la
superficie de leurs territoires, le nombre de leurs habitants et de leurs fidles. C'est que Rome, voulant
rendre plus intense le travail d'6vang6lisation, nultiplie les missions et les ouvriers. Malgr6 ces diminutions, le champ d'action de nos missions reste vaste
pour le nombre des missionnaires, et la moisson reste
elle-meme bien abondante.
Le vicariat de Ning-Po a &t6 grandement 6prouv6
par la mort de Mgr Paul Reynaud, dec6d6 i la Maison-Mere le 23 f6vrier. C' ait le doyen de 1'6piscopat
chinois. II comptait quarante-sept ans de Chine et
quarante-deux ans d'episcopat. Plus que ces chiffres,
pourtant bien eloquents; ce qu'il faut dire, avec tous
ceux qui eurent la grande f6licit6 de le voir de prbs,
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c'est que c'etait un saint missionnaire, un tres digne

fils de saint Vincent.
En mourant, il n'avait qu'un regret, celui de mourir
loin de sa Chine taut aimee. Mais, sur 1'instante
demande de ses chr6tiens, qui, des le lendemain de sa
mort, r6clamtrent le corps de leur Phre, ses restes
venir6s reprirent bient6t le chemin de la Chine. Ils
reposent a Ning-Po, dans 1'eglise de Kang-Po, au

milieu de ses chr6tiens, dans la paix du Seigneur et
dans la priere de ses fils spirituels.
C'est pr6cisement dans une partie du vicariat de
Mgr Reynaud qu'est 6rig6 le vicariat de Taichow,
auquel est prepose Mgr Hou, disciple prf6re dia
regrett6 prelat et qu'il avait indiqu6, en une sorte de
vue prophItique, comme devant arriver un jour i la
pl6nitude du sacerdoce en Chine. Du haut du ciel, il
aidera et guidera le nouvel 6lu.
Dans la Chine du nord, nos confreres do vicariat
de Youngpingfu attendent le retour de leur 6v6que,
Mgr Geurts, que des fatigues longtemps accumulies
retiennent encore en Europe.
C'est dans le vicariat de Pekin que sont pris les districts qui forment la Mission confiee a M. Tchao, le
seul s6culier des 6veques r6cemment consacres. MalgrA
cette amputation, le diocese de Pekin demeure un tris
beau diocese, qui compte trois cent mille catholiques.
Par les soins de Mgr le coadjuteur, deux colleges,
I'un pour la jeunesse feminine, l'autre pour les
jeunes 6tudiants, viennent d'etre fond6s a P6kin,
I'un et l'autre confi6s a la famille de saint Dominique:
dominicains d'une part, dominicaines d'autre part.
Puissent-ils prosp6rer!
A P6kin, au P6tang, en une fete de famille tout
intime, on a fet6 les noces d'or, les cinquante ans de
vocation, du frere Maes, directeur de l'imprimerie.

--9-. 9 -Cette imprimerie, qui publie un tr4s grand nombre de
volumes par an, doit, aprbs Dieu, sa prosp6rit! an
zele et A l'intelligence du bon frere. Si je ne craignais
de blesser sa modestie, je le remercierais, au nom de
nos trois martyrs beatifies en octobre, de la genireuse
contribution qu'il nous a envoyie pour les frais toujours considerables, vous le pensez bien, d'une cause
de beatification. Tous ceux qui connaissent la Chine
et s'int&ressent a ses ceuvres m'approuveront si, en
leur nom, j'envoie an cher frere un special souvenir
de reconnaissance.
En toute la Chine, malgre les circonstances difficiles de l'heure presente, on travaille avec ardeur et
fruit. Partout on demnande des ouvriers, des aum6nes
et des prieres. Qui pent donner l'une ou I'autre de ces
choses demand&es, qu'il les donne.
Si de l'Extr6me-Orient, qui est, pour nous, la Chine,
nous venons au Proche-Orient, la Perse, la Syrie et
Constantinople, nous .dirons le devouement des confreres et frbres qui, malgre le nombre restreint des
sujets, trouvent le moyen de faire beaucoup de bien.
Nos cbollges de Constantinople, d'Antoura, de
Damas et de Teh6ran comptent respectivement 63z,
400, 17o et 200 Ctlves. Je ne parle pas des autres

6coles moins importantes, comme celles de Cavalla,
Santoriin, etc.
Dans les A'mbriques, n'6tait la douloureuse situation
de la province du Mexique, je ne verrais rien de particulier Avous signaler. Je vous demande des prieres
de consolation pour ceux des n6tres qui, malgre tout,
ont pu rester dans le pays et s'efforcent d'y faire un
pen de bien. La population mexicaine est trop catholique pour que le retour'de la paix et de la liberti religieuse se fasse longtemps attendre.
La province occidentale des Etats-Unis a chang6

IO -

de visiteur. M. Finney ayant instamment pri6 d'etre
dicharg6, il a &6t exauci et son remplaqant est
M.NGuillaume Barr.
L'Afrique, jusqu'ici, se traduisait pour nous par les
quatre Missions de Madagascar, d'Abyssinie, d'Alg6rie-Tunisie et d'Egypte. II faut y adjoindre desormais Ie Congo belge, ou un troisieme confrere vient
d'etre envoye.
Madagascar a reju la visite de M. Robert, secretaire
g6neral de la Congregation, envoye dans la grande
ile africaine en qualit6 de commissaire. Son voyage a
un double but : montrer a cette mission lointaine
l'inter&t que nous lui portons et puis nous renseigner
sur ses besoins, auxquels nous subviendrons dan: la
mesure du possible.
L'Abyssinie est toute au bonheur que lui cause la
beatification d'Abba Gh6br6 Mikael; bonheur temperi,
hilas! par la privation d'un sujet enleve par la mort
et d'un autre retenu au loin par la maladie.
En Egypte, rien a signaler.
II est temps de revenir en Europe.
L'Espagne offre toujours le spectacle d'une belle
prosp&rith numbrique. La province de Madrid non
seulement peut, de temps a autre, fonder quelque
nouvelle maison dans la peninsule, mais encore
envoyer de bonnes recrues dans sa mission des Indes
et soutenir les provinces des Antilles et' des Philip-.
pines, qui recoivent une bonne partie de leur personnel de Madrid. Elle se pr6pare a envoyer une nombreuse colonie au Br6sil, pour aider nos confreres
bresiliens, dont le nombre, bien qu'en progres, est
encore loin de suffire aux besoins de ces immenses
regions.
M. Joachim Atienza, visiteur de Madrid, a fait la
visite des Antilles. La visite du Mexique et des Phi-
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lippines entrait aussi dans son programme primitif,
mais les circonstances ne lai permirent pas de le rialiser. Comme suite de cette visite, les Antilles vont
recevoir un nouveau visiteur en la personne de M. Antonio Lopez, pric6demment superieur de notre maison
de Limpias.
L'autre province espagnole, celle de Barcelone,
moins abondante en sujets, se soutient aisement en
Espagne et essaime en Am&rique.
SLe Portugal, voisin de l'Espagne, est loin de partager sa prosperite. Toutefois, on y travaille avec
courage et fruit. En outre, les circonstances, qui vont
s'ameliorant tous les jours, permettent i nos confreres
d'envisager des temps plus favorables tant an recrutement des sujets qu'au d6veloppement des oeuvres.
La province d'Irlande va bientot se dedoubler et
donner naissance a la province d'Australie, oui se
trouvent d6ji les el6ments suffisants pour constituer
une province autonome.
La Hollande prospere. Sa mission de Java se diveloppe et son vicariat de Youngpingfu se soutient ais6-ment. En outre, quelques missionnaires hollandais
vont, eux aussi, partir pour le Br6sil, ou il y a place
pour leur d6vouement.
L'Europe centrale nous montre, en Allemagne, une
promesse de relevement par la fondation d'une 6cole
apostolique, qui deja compte trente-deux 6leves. Que
Dieu b6nisse l'icole et donne aux missionnaires vie et
sant6 pour attendre le renfort promis et assure par
1'6cole ricemment ouverte!
La Yougo-Slavie et la Hongrie, pr&ckdemment viceprovinces, sont desormais 6rigees en provinces autonomes. La premiere a pour visiteur M. Leopold Smid,
et la seconde M. Francois Aronffy. Dans l'une comme
dans l'autre,.le travail abonde, les ouvriers multi-
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plient leur bonne volonti, en attendant la multiplication de leur nombre.
L'Autriche continue sa vie active et paisible, sous
la prudente direction de son visiteur, M. Charles

Spiegl.
C'est encore une province de prospbrite que celle
de Pologne. Si elle a connu autrefois de. longs
malheurs, elle est i la joie presentement. Les &coles

apostoliques regorgent d'ecoliers de bonne esp6rance;
ses jeunes clercs, s6minaristes et itudiants, croissent
et croitront en nombre; ses pretres non seulement
occupent de nouveaux postes dans la terre natale,
mais vont aux Etats-Unis et au Bresil; ils se pr6parent,
en outre, i aller en Chine oi, avec le temps, une
mission leur sera confe. De telle sorte que bient6t
toutes nos provinces auront une place et une part dans
1'ivangklisation da vaste empire du Milieu.
De l'Italie, j'ai dji.parlk; reste la France. Dans
nos ecoles apostoliques, dans nos paroisses, nos
missions, nos seminaires et nos maisons de formation,
on travaille, Dieu merci, et on travaille bien. Et si
Dieu voulait multiplier nos vocations, nous pourrions
buvrir, en France meme, de nouveaux centresd'ceuyres
et envoyer plus nombreux au loin les missionnaires,
si ardemment desir6s et si grandement nicessaires.
Deux nouveaux visiteurs ont etk nomms : a Marseille, M. Frasse, en remplacement de M. Clement
Vidal, qui, pour raisons de sante, a demand6 sa
dicharge; et, a Liege, M. Leonard Peters, pric&
demment supbrieur i Dax, en remplacement de
M. Nicolas Bettembourg, d6ced&.
Bien rares sont parmi vous, Messieurs et mes Frdres,
ceux a qui le nom de Bettembourg est inconnu. Les
charges nombreuses et elev6es qu'il avait remplies :
procureur & Shang-Hai, procureur g6nfral de la Con-

gregation, visiteur extraordinaire en Chine et en Am&rique, visiteur de la province d'Argentine, assistant
de la Maison-Mere, finalement visiteur de la province
de Liege et directeur des soeurs de Belgique, I'avaient
mis en relation avec nombre de confreres. II est mort
alors que sa sante, demeur6e forte et active, lui promettait et nous promettait de longues ann6es de
travail.
A la Maison-Mere, nous avons perdu deux autres
confreres bien connus d'un grand nombre : M. Alfred
Milon et M. Philippe Meugniot.
M. Milon, durant de longues ann6es secretaire
geniral de la Congr6gation, grand travailleur, habile
orateur, esprit personnel et ptnetrant, remplit d'une
maniere remarquable son dlIicat et important office,
jusqu'au jour oi une surditk marquee I'obligea, non
pas au repos, la mort seule l'y a oblig,, mais a renoncer
au concours qu'il donnait au Superieur general et a
Messieurs du Conseil.
M. Meugniot etait le propre neveu de la soeur Catherine, I'heureuse favorisbe des apparitions de la Vierge
Immacul6e dans la chapelle de la rue du Bac, 14o.

Longtemps procureur & Shang-Hai, plus longtemps
encore assistant de la Congregation et directeur de la
Communaut6 des Filles de la Charit6, M. Meugniot
etait bien le Vir simplex, rectusac timens Deum, hernme
de devoir, de pi6t6, de r6gularit6, ne cherchant qu'i
s'effacer et a n'etre compt6 pour rien. Devot de la
Vierge Immacul6e, elle lui a fait maternel accueil au
Ciel.
La Maison-Mere a fait aussi une autre perte dans
la personne du frere Bataille, qui remplissait I'office
de portier depuis de fortlongues anntes.
Le frere Bataille devait ktre, ou a peu pros, le
doyen des frires de la Congr6gation, doyen de voca-
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tion, sinon doyen d'age, puisqu'il avait soixante et un
ans de vocation, passes i la Maison-Mtre, estimk et
aim6 de tous et toujours. Je souhaite tons nos -chers
freres des diverses maisons d'imiter notre bon defunt,
en 6galant ses annies de vocation, si possible, et en
pratiquant ses vertus pour 1'6dification et le contentement de leurs maisons, provinces et, par suite, de
l'entitre Compagnie.
UNE LETTRE INEDITE
DE SAINT VINCENT DE PAUL

Les lettrcs autographes de saint Vincent de Paul
sont dispersies un pen partout. Dernixrement on nous
en signalait une en Mongolie; en voici une autre au
Canada. Les seurs de Mount-Saint-Vincent, a Halifax,
qui la conservent comme une precieuse relique, ont
bien voulu nous en communiquer le texte.
Au retour de Richelieu, ot il est alle faire la visite,
notre saint s'arrete AFontainebleau, oiu se trouve la
cour. C'est de l qu'il 6crit a M. Portail, qui le remplacait a Saint-Lazare. Sa lettre ne nous apprend rien
d'important; il y parle de faits divers, dont plusieurs
nous 6taient connus par d'autres lettres.
Fontainebleau, ce 19 octobre 1644.
MONSIEUR,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!

J'arrivai hier mardi seulement ici et esp&repartir
aujourd'hui pour retourner a Fresneville pour ticher
de terminer 1'affaire avec le fermier de Mespuits, qui

est a la d6bandade, d6termin6e mettre la fin a la ferme,
et ne sais ce qu'il aura fait cette nuit, quoique ce

qu'il demande ne soit pas juste. De Fresneville j'espere
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aller a Chartres, un jour ou deux apris,.accomplir le
voeu qu'on y a fait pour moi.
Vous baillerez a M. Chaumel ces deux missives,
s'il vous plait.
La reine m'a fait I'honneur de me commander

d'envoyer ici faire la mission au plus t6t. Voyez qui
vous y pourrez destiner avec M. Gallais. L'on n'aurait
rien fait pendant que la cour y est.
Je loue Dieu de la meilleure disposition du frere
Get et prie Dieu qu'il redonne sa parfaite santd a
jamais.
Je vous ai envoyi deux lettres pour Rome. Vous
n'avez point vu celles que je vous ai envoyies pour
distribuer. M. Codoing demande d'etre d6pos6. J'6cris
A M. Dehorgny de prendre sa place. Vous n'en parlerez
point encore, s'il vous plait.
Je me recommande aux prieres de M. Lambert et a
ses cosolitaires.
Je pense que, toutes choses consid6rees, Jourdain a
raison pour la provision du vin.
Mme la duchesse, touchant l'exp6dient de M. Lambert, me parle... (Saint Vincent , oublid d'achever sa
phrase.)
Je ne vois rien qui requiere la presence de
M. Duchesne & Paris.

Je le salue, ensemble toute la maison, et principalement M. le prieur, et suis-votre tres humble ser-viteur.
VINCENT DEPAUL.

Suscription:A Monsieur Portail, pr&tre de la Mission,
A Saint-Lazare.
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L'ACTIVITE DES DEMOISELLES
DE L'(EUVRE.( LOUISE DE MARILLAC »
PENDANT

L'ANNEE 1925

Ily a quelques annees seulement que l'CEuvre a Louise

de Marillac , est fondie. Dans la brochure que les

Dames de ]a Charit6 publient chaque annee pour
relater les fruits de lannie pricidente, quelques
pages sont toujours consacrees au devouement que
deploient auprbs de leurs pauvres vieilles les a jeunesS

de l'association. Ces pages ne sont pas les moins intressantes. On ne peut les lire sans sentir l'imotion
gagner le coeur et les larmes monter aux yeux.
L'CEuvre t Louise de Marillac , est tris florissante
en diff&rentes paroisses de Paris. Tandis que beaucoup
de jeunes filles vont chercher des distractions, le
dimanche, au cinema ou au thietre, d'autres, moins
nombreuses, il est vrai, preferent des joies plus douces
et plus utiles.: la joie de faire du bien aux pauvres et
aux abandonn6s.
La paroisse Saint-Denis de la Chapelle donne
l'example. Le rapport la met en t&te. Icoutons. Nous
comptons actuellement vingt-trois membres actifs qui
visitent chacune un ou mime deu.t vieillards. Les
visites chez les pauvres se font k peu pres regulierement chaque semaine. Nous portons des secours en
nature, nous t5chons de rendre quelques services, de
faire des commissions, pour 6pargner les pauvres
vieilles jambes, et nous n'oublions pas de dire le petit
mot qui porte au bon Dieu. Plusieurs d'entre nous
sont heureuses d'accompagner leur chbre protegee a la
sainte Table a PAques. Dans les cas de maladie, quand
la presence du pr&tre est n6cessaire pour les derniers
Sacrements, nous aidons la soeur chargie des malades.
Nos ch.res vieilles sont quelquefois dans un 4tat
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d'infirmiti qui ne leur permet plus de rester seules;
nous faisons alors des d6marches pour les faire entrer
dans un asile religieux, chez les Petites Soeurs des
Pauvres. Quand, h6las! nous n'avons pu riussir A
trouver la bonne place tant d6sirbe, quand notre proteg6e est oblig6e d'entrer dans une maison laique,
dans un hospice, nous continuons notre devoir pres
d'elle, nous allons la voir et jusqu'au bout nous lui
assurons, autant que possible, quelques secours religieux et surtout une mort chr6tienne et un enterrement
religieux. On fait toujours dire une messe aussit6t
apres le d6ets. Le deuxieme dimanche du mois, apres
les vepres, nous nous r6unissons chez les soeurs, et Ia,
en presence de la sceur superieure et de la soeur charg6e
de l'Euvre, nous signalons les divers besoins de nos
pauvres, leur 6tat de sante. On prehd ensemble des
mesures pour mieux faire. Chaque annee, les Enfants
de Marie donnent une s6ance r6crative et payante an
profit de notre CEuvre. La recette, generalement bonne,
permet de faire une distribution de linge, de vetements, de lainages.
Les pauvres vieilles de Saint-Francois-Xavier,
quelques-unes du moins, ont, elles aussi, leurs anges
consolateurs. Les jeunes filles se r6unissent chaque
premier vendredi du mois pour e-tendre-un mot de
piet6. Puis on parle des vieillards, on raconte les
petits faits 6difiants ou :comiques et on emporte les
o1 francs. que donne 'CEuvre a chaque visiteuse. Cet
argent n'est pas un don gratuit. Les << Louise D ne
dansent pas pour les pauvres, mais elles donnent une
seance r6cr6ative, dont elles font tous les frais et dont
le benefice net, environ 2000 francs, est vers6 chaque
ann6e dans leur caisse. Du reste, elles ne se contentent
pas des io francs de l'CEuvre; bien qu'elles n'aient
pas de rentes, elles prennent assez fr6quemment zo ou
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15 francs sur leur petit budget d'employves. Pour
comprendre qu'il faut donner, on a besoin de prendre
contact avec les pauvres; de ce contact natt une pitie
immense et de la pitie decoule l'amour. Les ardentes
; Louise n aiment ces pauvres ruines humaines, ces
intelligences diminuies, ces corps infirmes; elles ont
des indulgences de meres, des devouements incroyables;
elles excusent tout : malproprete, exigences, caprices.
II y a quelques mois, raconte une d'elles, je trouve
ma pauvre vieille pleurant son chien. Je la console et
lui promets de remplacer ce chied. C'etait une promesse imprudente, car personne ne pouvait comprendre qu'une femme sans ressources eat besoin d'un
chien. Je ne trouvai pas. Depuis longtemps, ma vieille
etait consolee et je ne m'en doutai pas. Aussi ma joie
fut grande a l'olfre qu'on me fit d'un tres joli petit
chien de race, pas gros mangeur et qui,je le pensais,
allait ravir ma pauvre femme. II fallut aller fort loin
le qubrir et, comme il itait tard et que je craignais
quel'animal ne m'6chappit, je pris un taxi. Je monte
en courant 1'escalier et pr6sente ma bete. ( Comment !
qu'est-ce que ce chien? Mais je n'ai pas besoin d'un
chien; je n'en ai pas e2emande. Qui vous a mis pareille
id6e en tte ? , Chacune des exclamations de ma pauvre
vieille me perqait le cceur. J'avais tant travaillM pour
lui faire plaisir et elle n'avait pas de plaisir! Je partis,
mon chienen laisse; mes larmes coulaient; j'avais alleg6
de 20 francs mon pauvre porte-monnaie et j'ftais dotee
d'un chien dont je ne savais que faire !
Dites-moi? Qui offrit a la jeune flle ce merci qu'elle
attendait? Je connais assez la petite ame pour ne point
douter que ce merci lui fut dit par Jesus en sa communion du lendemain.
Rien d'officiel ni de regulier dans la visite aux
infirmes; c'est le besoin qui fait loi. Mile G. voit
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sa malade le jeudi et le dimanche; ce sont les deux
jcurs oul la religieuse qui la visite ne peut venir; alors
Mile G. remplace la soeur, elle nettoie, elle cuisine,
elle fait les commissions; a certains jours, on apporte
la sainte communion a l'infirme; alors, dit la visiteuse, c nous faisons ensemble notre action de graces,
nous remercions Jesus, nous lui demandons la resignation; c'est, entre nous, une communaut6, un
echange d'id6es et de prieres qui fait du bien a toutes
deux ».

Mile E. doit plus souvent encore voir sa malade,
une femme aveugle de quatre-vingt-trois ans, une
comtesse, une intellectuelle et dont Ia seule ressource
est la pension que lui paye en h6tel meublM un riche
parent. La jeune 1 Louise n qui la visite est encore a
ses 6tudes; ce qui lui permet de donner une heure
chaque jour a Mme de M. cC'est un ange! )s'exclame
souvent la pauvre aveugle. L'ange frictionne, raccommode, console, lit le journal, fait la correspondance.
Le jour arrive ou les pauvres vieilles quittent leur
mansarde pour la maison de retraite. La maison de
retraite, c'est parfois l'isolement, le denuement, la
nourriture toujours la mnme, sans jamais rien qui rappelle les douceurs de la famille, c'est l'alignement
banal des lits, c'est la personnaliti disparaissant sous
l'anonymat du num6ro. Aussi, comme le coeur saigne
souvent, comme les pleurs coulent sur les vieilles
joues ridees! Mais c'est dimanche et une jeune fille,
6l1gante comme toutes les Parisiennes, arrive en souriant, les bras charg6s. La vieille l'a vue de loin, car
son coeur lui disait que la chire Mile B. allait venir :
elle s'assicd sur son lit et tend son visage pour
I'embrasser. Comme c'est tendre, comme c'est chaud
ce baiser! Mile B. l'embrasse ainsi que sa mere;
aussi croit-on dans la salle que c'est une petite-fille
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qui retrouve une grand'mbre aimee. On se decharge
des violettes et des mimosas la, sur une table de nuit,
en ce petit porte-bouquet. <C'6tait temps, vous n'avez
plus de fleurs. Voila du sucre, du chocolat, des
bananes, des gAteaux sees. , Tout cela servira de
dessert jusqu'a la prochaine visite. a Qu'elle ne tarde
pas trop; revenez, revenez! ) Ces mots suivent la
jeune fillejusqu'ala porte; elle se retourne, envoie de
la main un dernier baiser et s'enfuit l1gere. a Bic6tre
est si loin; que va dire maman ? , Ce que dit maman?
Toujours la m6me exclamation un peu m6contente,
mais qui n'est point une defense. " Encore a Bicetre,
cette vieille te rendra folle, ma pauvre fille!
Non, les vieilles visities par les jeunes filles ne les
rendent pas folles; elles les assagissent plut6t. Avec
sa puissance d'affection le coeur de la femme a besoin
de trouver un objet qui I'occupe et Ie remplisse.
Lorsque la jeune fille s'est donn6e a sa famille, a sos
amies, elle a encore des trisors a offrir.
Les jeunes filles de la paroisse Saint-Gervais
apportent, elles aussi, leur argent et leur joyeux sourire dans les nombreuses mansardes de leur quartier.
A leur budget annuel elles ajoutent une cotisation personnelle de to francs. A Noel, elles ont remis a chacun de leurs vieillards 20 francs et des douceurs.
A Paques, memes d6licates attentions. Pour chaque
vieillard dec6d6 est c6l6bree une messe, oit les visiteuses assistent.
Sur la paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire, les
bonnes a grand'meres , eurent leur arbre de Noel.
Chaque visiteuse alla chercher sa pauvresse pour
l'amener au petit gouter servi par elles. Dans les rues
du quartier, l'on pouvait voir, ce jour-la, jeunes filles
et vieillaIds marcher c6te a c6te, et il eit t6 bien
difficile de dire quelle 6tait la plus heureuse, de la
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pauvre femme soutenue par la jeune fille on de la jeune
file guidant les pas de sa pauvresse. Durant la fete,
jeunes filles et vieillards contribuirent a son eclat en
ricitant des po6sies ou en chantant leurs oeuvres. Le
directeur remit a chaque pauvre un petit paquet et
chacune s'en retourna avec un peu plus de soleil dans
le cceur.

Le groupe de Saint-Joseph des Epinettes est un de
ceux qui se depensent le plus. Chaque dimanche, les
jeunes filles, r6unies chez les Filles de la Charit6,
rendent compte i seur Marie, directrice de l'CEuvre,
des visites de la semaine et reSoivent d'elle le petit
cadeau pour la bonne vieille : c'est du chocolat, du
sucre, des pites. des gateaux, du cafe, des bons, etc.
Ces petites giteries sont bien appriciees des vieillards;
aussi la jeune visiteuse est-elle toujours revue avec joie.
On cause du bon temps passe, toujours le meilleur,
du present, plein de tristesse, et la jeune fille, tout en
donnant la note joyeuse a la conversation, trouve aussi
place pour les nouvelles de la semaine, fete du jour,
ceremonies de la paroisse, premiere communion,
retraites, toutes choses auxquelles la bonne

vieille

s'mt6resse. La jeune visiteuse rend a la chore visitee
tous les bons offices que celle-ci peut desirer : correspondance, m6nage, commissions. En cas de maladie,
les visites sont plus frequentes, tous les jours et meme
plusieurs fois par jour, s'il est besoin.
Chaque annie, nos bonnes vieilles c6lbrent la fete
des Rois. C'est avec plaisir qu'est revue la brioche,
accompagn&e de la bouteille de vin. Le premier
dimanche de -fvrier, M. le cure fait le sermon en
faveur de I'CEuvre et les jeunes filles tendent les
bourses aux portes de 1'eglise, de six heures du matin
Asix heures du soir. L'CEuvre des jardins ouvriers, au
mois de septembre, nous favorise de ses pr6mices,
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fruits et legumes, que nous distribuons, en son nom,
a nos bonnes vieilles. Une de nos bienfaitrices, enfant
de Marie, d&cdde au mois de mai, a laiss6 pour notre
(Euvre une certaine somme, que nous avons partag6e
a nos bonnes protdg6es, au commencement de l'hiver,
pour le chauffage.
A Notre-Dame de Clignancourt, meme bonne volont6
de la part des jeunes filles qui ont donn6 leur nor A
1'CEuvre. Le noir taudis humide au fond de la cour
1~preuse ne les effraye pas plus que les sept 6tages
A gravir. Ici l'une d'elles sacrifie la soiree d'hiver en
famille pour distraire son menage de " petits vieux »;
durant deux longues heures, elle puisera dans sa charite le courage de jouer avec des cartes graisseuses;
il s'agit de conqubrir, pour les Paques proc•'n.es,
le coeur du vieux grognard rhumatisant et jureur. La,
par une des plus froides soirees de novembre, on
hisse, a grands renforts de bras, dans la mansarde
glac6e de la protegee, le poele tout neuf, fruit des
economies de la petite st6no. Le coeur de la bonne
vieille en est plus rechauff6 encore que sa chambrette.
De ces actes de charit6 les jeunes filles tirent spirituellement le meilleur profit. En ce siecle d'igoisme,
elles apprennent A pratiquer la grande loi 6vangelique
et A s'oublier pour soulager les douleurs du prochain.
Et quand leur bonne vieille leur donne I'exemple de
la patience et de la reconnaissance, comme cela arrive
parfois, c'est pour elles une predication salutaire.
Les a Louise n de Notre-Dame de Lorette prennent
aussi a coeur leur ministere de bienfaisance. Deux
d'entre ellessacrifient, chaque dimanche, les deux premieres heures de l'apres-midi pour rendre visite A leur
bonne vieille, gravement malade A l'h6pital depuis de
longs mois. D'autres font assaut d'ing6nieuses dblicatesses aupres de leur protegee, qui a connu autrefois
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des jours meilleurs. < On ne peut pas la traiter comme
les autres ,, disent-elles. Elles la traitent si gentiment qu'elles sont devenues pour elle de viritables
amies. Elles cherchent aussi a procurer a leurs pauvres
femmes des travaux de couture faciles. Une ancienne
associ6e, actuellement mari&e et qui a conserve avec
la bonne vieille les relations du passe, lui fait confectionner la layette du petit ange qu'elle attend. Plusieurs confient A ces ouvrieres de bonne volont6 des
raccommodages qui ne necessitent pas des yeux de
vingt ans et qui, tout en leur donnant le plaisir de se
sentir utiles encore, leur apportent un gain bien
modique, mais appr&ci.
Rien de plus ing6nieux que la charit6 d'une jeune
flle.

A Saint PiDrr

de Ade

troge,

a veilre de Noe!.

une 44Louise n, tres bonne violoniste, se fit musicienne
ambulante pour aller queter en compagnie d'une amie ;
c'etait son moyen, a elle, de procurer aux pauvres leur
petit NeAl.
A Saint-Roch, une jeune ouvriere paya, pendant
plusieurs mois, pour sa pauvre vieille, la note-du boulanger : plus de 20 francs par mois. D'autres portent,
chaque dimanche, un extra prl6ev6 sur leur salaire.
Tres grande est l'activit6 des membres dont se
compose l'association de Notre-Dame-Auxiliatrice a
Clichy. Pour alimenter le budget, divers moyens sont
employes : quetes a l'6glise deux fois par an, contributions volontaires, tombola. On a pa rassembler ainsi
1206 francs, sans compter le budget des bons de pain
et des bons de lait distribu6s aux visites hebdomadaires
des families. Pour recreer leurs pauvres, les jeunes
flles ont organis6, avec d'autres concours g6n6reux,
une s6ance recr6ative, le 27 decembre, apres laquelle
un goiter fut servi et une distribution de v6tements
neufs fut faite. Une soupe populaire paroissiale fonc-

-

24 -

tionne tous les soirs d'hiver. Les jeunes filles de l'association se sont reserv6 le soir du jeudi pour distribuer la soupe, les legumes et tout ce qui est donn6 aux
habitues de cette oeuvre paroissiale. A l'occasion. de
son mariage, une enfant de Marie a donne une somme
d'argent pour offrir un bon repas aux pauvres ce jourla, ce qui fut fait pour le grand bonbeur de tous. Une
jeune fille ayantremarqu6 le d6labrement delachambre
de la famille qu'elle visite, se mit on devoir d'6gayer
cette demeure enla tapissant elle-mkme de joli papier;
une autre fait un peu de lessive chez ses pauvres, une
autre la vaisselle; d'autres vont les veiller la nuit;
quand ils sont bien malades. L'association a sa disposition un vestiaire bien fourni de v6tements, chaussures et linge.
Le groupement de Nice comprend jusqu'- cinquante
auvrisres. En fin d'ann6e, les fonds etaient si bas
qu'il fallut trouver un moyen d'avoir des ressources.
L'id6e vint k une visiteuse d'organiser une ve.nte
d'objets utiles. En moins d'un mois, cinq comptoirs
furent achaland6s, fournis uniquement par les jeunes
filles. De la lingerie, des robes, des lainages, des fleurs
furent confectionn6s, qui rapporterent la jolie somme
de 4 5oo francs. Dans une union complte, ouvrieres et
jeunes filles du monde cherchent par tous les moyens
A ameliorer le sort de leurs assistis, faisant appel a
I'ing&niositi et a l'esprit pratique de chacune. Ainsi
cette mansarde a et6 blanchie par les soins de la visiteuse; cette autre, ouverte A tous les vents, a 6te fermie
tant bien que mal avec de vieux tapis cloues.
Les jeunes filles de Nice ont des imitatrices parmi
celles de Saint-ltienne. Chaque semaine, raconte une
de ces dernieres, en portant aux pauvres leur petit
paquet, toujours le bienvenu, nous leur rendons
quelques menus services. Et la conversation va son train
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entre les jeunes visiteuses et leur bonne grand'mbre;
la douce et reconfortante chaleur de la charit6 chr6tienne est 1U qui dissipe la plus noire tristesse, adoucit toute amertume, 61eve l'ime et fait s'ouvrir le coeur
de ces pauvres femmes dans des confidences sans fin.
Cette ann6e, nous n'avons perdu aucune de nos proteg6es; letrs vieux jours se trouvent si ensoleill6s par
la r6confortante amitii dont nous les entourons,qu'elles
ne veulent plus quitter cette terre, pensons-nous. Et
c'est tant mieux, car nous les aimons bien et nous
avons toujours de la peine a les voir disparaitre. Parmi
les membres actifs, nous avons a signaler deux departs:
l'une est au s6minaire des Filles de la Charit6, I'autre
nous a quittdes pour suivre... son mari. Toutes .nos
anciennes compagnes mari6es continuent A s'intkresser
S1'CEuvre qu'ellesont tant aimee; elles habituent leurs
enfants a faire la part des pauvres dans leurs petites
tirelires et ces chores petites sont toutes fi~res d'apporter leur offrande pour c la- petite grand'mbre de
maman u.
La charite n'a pas de patrie; elle est internationale;
elle s'epanouit sous tousles cieux. A Milan, les jeunes
filles se.-runissent chaque lundi pour travailler. Elles
ont confectionn6, dans 1'ann6e, t 351 vatements, dont
une partie, 33o environ, est all6e aux pauvres,.et le
reste chez les acheteurs, qui ont vers6 des prix s'l1evant globalement a la jolie somime de 18220 lires.
Grace a ce fonds, vingt-sept malades ont pu etre
envoyes aux eaux de Salsommaggiore, cinquante et
un pauvres sur les montagnes et soixante-six enfants
sur le bord de la mer. L'un de ces derniers ecrivait
apr&s son retour & Milan : a Je suis revenu rouge
comme une pomme et gros comme un bceuf. n Les
jeunes associbes font leur retraite en commun; elles
ont une petite publication intitule. : Dove, come,
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quando ? qui tire a 2 510 exemplaires et qui a rapporte,

tous frais payes, 9539 lires.
A Londres, le travail de l'annee fut ouvert par un
lea party, donne, le io janvier, a trente-six pauvres
vieilles dames. Un excellent goiter par petites tables,
tres joliment d6corres, avait 6te preparb par les
( Louise de Marillac », a la suite duquel un concert
fit la joie des bonnes vieilles, qui riaient et pleuraient
tout i la fois. Avant de se retirer, chacune d'elles
rebut un paquet contenant de la confiture, du sucre,
du the, et quelques associees allerent elles-memes
recondire leurs protegees infirmes dans une auto. Le
'8 juin, une partie de campagne fut organis&e avec
succes. Dix-huit vieilles dames, accompagnies de
tieize membres de l'association et deux Filles de la
Charit6, allerent passer la journ6e a la maison centrale de Mill Hill. Une de nos bonnes vieilles dames
est tres fibre; si on lui fait le moindre present elle
n'est en paix que lorsqu'elle en a fait un en retour.
Elle a plus de quatre-vingts ans, va la messe tons
les matins. Elle n'a pas besoin de secours matiriels,
mais seulement de consolation. Elle vit seule dans
une chambre encombrie de paquets de tons c6tes.
Mile N. aurait grande envie de faire un m6nage
complet, mais elle n'ose pas le sugger-r; aussi la seule
chose qu'elle puisse faire est de venir tous les quinze
jours 6couter ce qui lui est racont6. La vieille dame
parle sans arret en branlant sagement la tete. Son plus
grand plaisir est d'offrir le th6 et la jeune associ&e
n'a qu'un mot : i Le th6 est horrible, mais, en I'acceptant, je fais plaisir a ma vieille amie. ,
Une autre 6crit : , Ma protegee est une bonne
petite vieille dessechee et ratatin6e; elle a plus de
quatre-vingts ans et vit seule dans une chambre, au
dernier etage d'une maison donnant sur la rue. Elle
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est isolie et presque completement sourde, mais
entierement r6sign6e & la volont6 de Dieu. Son grand.
d6sir serait d'avoir de l'argent pour acheter au cur6
de la paroisse une nouvelle cloche pour l'AMgelus,
parce que la prisente sonne si faiblement, dit-elle,
qu'elle peut a peine 1'entendre, meme quand elle est
dans 1'6glise (la cloche, disons-le en passant, vibre
merveilleusement). Cette meme histoire est r6p6tie a
chaque visite, mais toujours avec tant de plaisir qu'on
n'aurait pas le courage de lui dire que la nouvelle
n'est pas toute fraiche.
Mile V. visite une pauvre vieille, qui, quoique
reellement trop malade pour rester dans sa petite mansarde, ne veut pas consentir a aller a I'h6pital, de
crainte de ce qui pourrait arriver a ce qu'elle appelle
avec amour: c Ma chire maison. » Cela consiste en
une pauvre chambre avec un lit, une table, qui semble
prete a s'effondrer a chaque moment. II y a aussi
quelques chaises dont le dos reste dans la main de
l'imprudent qui tente de remuer les unes ou les autres
pour se frayer un passage. Mile V. a obtenu maintenant la permission de monter de 1'eau et du charbon et casse le bois avec une soi-disant hachette. Le
meilleur jour est celui oi le pretre apporte NotreSeigneur dans ce pauvre reduit. Mile V. est lI de
bonne heure .pour faire la toilette de sa protegee et
preparer un petit extra pour le d6jeuner de ce matin
de fete. Elle prepare le feu, dispose l'autel, allume
les bougies, va au-devant du pr&tre et se retire discretement tandis qu'il confesse la vieille dame. Elle
rentre ensuite pour r6pondre aux prieres.
Mile S. est tres edifiCe par ses visites & une pieuse
dame, qui est toujours contente au milieu de sa pauvret6. Que Mile S. apporte de 1'6picerie ou une c6telette de pore (pour laquelle sa protegee a un faible)
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ou bien une paire de souliers, il arrive toujours que ce_
qui lui est donn6 est justement ce qu'elle venait de
demander A saint Joseph. Ainsi l'idifcation est r&ciproque et le bon Dieu est certainement glorifi par 1a
charit6 compatissante d'un c6te et l'humilit6 et 1I
reconnaissance de 'autre.
Admirablesjeunes filles, qui pref6rez les joies pure.
de la charit6 aux distractions profanes, J6sus-Christ
vous dira un jour: (( Vous etes b6nies de mon PNre;
venez, ce paradis vous appartient. E
Et si, dans votre
modestie, vous vous 6criez : 4 Cette r6compense est:
trop belle pour nous; qu'avons-nous fait pour la mriter? lIe divin Maitre vous repondra : , Vous avez
aim6 les pauvres; or, les pauvres, c'est moi; je suis
roi; je dois recompenser royalement; entrez, le cieL
est A vous. )
LE LIVRE D'OR DES FILLES DE LA CHARITE
Le rapport g6niral sur I'CEuvre des Dames de la
Charite de Saint-Vincent-de-Paul pendant I'ann6e 1923
n'est qu'une partie des etrennes revues par le directeur
des Annales au debut de 1927. A cet opuscule en 6tait
joint un autre oh l'on trouvait, au m&me degr6,intir&t
et 6difcation; il n'y est pas question de jeunes filles,
mais de soeurs, et de seurs que le recit de leurs vertus
ne pourra pas faire rougir, car elles font partie de la
maison du ciel. Elles meritaient, certes, d'etre loukes
publiquement et d'tlie donnees en exemple, ces vertueuses Filles de la Charit6 qui ont passe leur vie a
faire le bien. II y en a de tous les pays : sceur Hayes,
des Etats-Unis; sceur Pefia, du Mexique; soeurs Pintaldi, Majoni, Sguanci, Babucci, d'Italie; sceur Zuchelli, de Suisse; soeurs Wleklinska et Rzemieniecka,
de Pologne; soeur Foraita, d'Autriche; sceurs Devos et
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Ouin, dec6dees au Br6sil; smours Bonneaure, Lamartinie, Leconte, Moriset, Leal, F6e, Floret, Jullien, de
France. Quel beau bouquet et quel d6licieux parfum
il exhale!
Tandis qu'elle postulait a l'hospice de Modica, sceur
Pintaldi donnait des soins aux malades. Un jour,
comme elle pansait une pauvre femme dont la plaie
gangrenie d6gageait une odeur repoussante, la malade
s'6cria : a Mais, Mademoiselle, ne vous penchez pas
trop sur moi; faites plus attention; la mauvaise odeur
pourrait vous faire du mal. n La vie de scur Pintaldi
repondit a ces premiers d6buts.
Soeur Pefia 6tait tres mortifie. Elle se contentait de
peu a table. Quand ses compagnes lui en faisaient
l'observation, elle r6pondait en souriant : a Ma petite
taille ne peut se comparer aux autres, mon appitit non
plus par cons6quent. » Assise ou a genoux, elle ne
s'appuyait jamais. En soixante ans de vie de communaut6, elle n'accepta d'habit neuf que pour ses
premiers vceux.
( Sa modestie, son humilit6, sa charit6 me confondaient, 6crit de la soeur Lamartinie une de ses compagnes. Le jour de Piques 1882, elle m'appela et me
dit : Venez voir le beau present que Notre-Seigneur
c vient de nous faire., En toute hite j'accours pour
admirer ce present; que vois-je? Deux enfants toutes
d6guenill6es qu'on n'aurait pas os, toucher avec des
pincettes. J'6tais deue. « Que faire de ces enfants

ccdans un 6tat pareil? n lui demandai-je alors. t C'est
bien simple, chauffez de I'eau et preparez la baia gnoire; de mon c6t-, je vais leur couper les cheveux;
c puis nous les habillerons; vous verrez comme elles
a

c seront bien avec les autres n. Une de ces petites

filles 6tait d6sagreable au possible; Dieu sait ce que la
sour Lamartinie euf a souffrir de cette impertinenter

Jamais elle n'en t6moigna de l'impatience. Moi parfois
je secouais bien l'enfant, je vous assure. Quand elle
me voyait, elle me la tirait des mains en me disant:
u Laissez-la tranquille. ,
Saeur Leconte 6tait d'une charit6 sans bornes; son
ame compatissait a toutes les missres. En 1914, l'hospice de Martel, oiu elle etait sceur servante, se remplit
de refugies du Nord et de la Belgique, de soldats
blesses, d'orphelines venues de Paris et de Bellevue.
Un jour, c'ktait en 1918, le pain vint a manquer; le
boulanger n'avait plus de farine. La scenr Leconte
trouva une solution ingenieuse: elle se procuraquelques
gerbes de blW, mit des fleaux dans les mains des jeunes
filles, qui s'amuserent fort a ce nouveau travail, fit
porter le grain au moulin pendant la nuit, et, le lendemain:lesenfantset les vieillards avaient du pain frais.
Un autre jour, la bourse 6tait vide et, pourtant, les
fournisseurs attendaient leur argent. Elle prit la resolution de se priver de dessert pendant six mois si
elle pouvait se procurer de quoi solder ses dettes.
Huit jours aprbs, le domestique de la maison, gravement malade, l'appela. « Avant de mourir, dit le
pauvre homme, je voudrais t6moigner ma reconnaissance aux soeurs pour tout le bien qu'elles mnont fait
depuis cinquante ans que je suis a l'hopital. Prenez le
petit sac que voilk; ce qu'il contient vous appartient.
- Que voulez-vous que je trouve? r6pondit la soeur
Leconte; le notaire a fouilli hier dans vos. tiroirs et
emport6 tous vos papiers avec le portefeuille oit se
trouvait votre argent. -

Ouvrez

quand meme

,,

reprit le malade. Elle ouvrit, vit un chiffon, 1'ecarta et
cent pieces de vingt francs apparurent a ses yeux
6tonnes. II y cut de quoi satisfaire tous les cr6anciers.
La soeur servante tint joyeusement sa promesse; pendant six mois, elle ne toucha pas au dessert.
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Sceur Devos, visitatrice au Br6sil, n'aimait pas les

langues m6disantes. Un jour qu'on parlaiten mauvaise
. part d'une absente, elle arr&ta net la conversation en
disant : t Dans toute 1'6tendue de la province, nos'
sceurs font des actes h&roiques de vertu qu'on passe
sous silence, et on s'empresse de publier aux quatre
vents une petite imperfection. , Et son visage trahissait la tristesse qu'elle en 6prouvait.
Sceur F6e a laiss6 & l'h6pital g6neral de Vitry-leFranqois, oi elle est morte, un souvenir ineffaiable.
Toute petite, elle aima Dieu avec passion. Ayant nl
un jour qu'une sainte avait icrit le nom de Jesus avec
son sang, elle prit un canif et se fit une entaille en
forme de croix sur la poitrine. Le lendemain matin, A
1'heure de la toilette, la grand'mire d6couvrant la blessure, en demanda la cause et, quoique tout 6mue, ne
put s'empecher de gronder l'enfant. ccLe bon Dieu,
lui dit-elle, ne te demande que d'etre bien sage et
bien docile; laisse aux grandes personnes les actes

h&roiques. a
La bonne grand'mire n'&ait pas toujours bien comprise. it
Icoute-moi, dit-elle un jour A sa petite-ille,
ii ne faut rien refuser au bon Dieu. * La Fete-Dieu
approchait. Apprenant que le voisin ne voulait pas
donner ses fleurs pour le reposoir, la petite Marie,
prise d'une sainte indignation, s'arma d'une paire de
ciseaux, se faufila dans le jardin, coupa toutes les
fleurs a sa portie et les jeta dans le soupirail de la
maison. On la punit; mais la punition n'enleva rien a
sa fiert6 et A son contentement d'avoir veng6 les droits
du bon Dieu.
La ferveur grandit avec elle. Fille de la Charit6,
elle eut la noble passion de faire plaisir; 1'6goisme ne
lui etait pas connu; elle s'oubliait; elle ne comptait
pas.
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Tandis que seur Fee idifiait la maison de Vitry-leFrancois, soeur Jullien faisait admirer sa grande chariti dans celle de Chitillon-sous-Bagneux, pros Paris.

De son phre, ancien d6put6 A 1'Assembl&e nationalej
fondateur ou directeur d'importants 6tablissements
industriels et financiers, elle tenait la fermet6, la d6cision et le sens des affaires; de sa mere le don d'organisation; de tous deux la charit6. «Je voudrais,
disait-elle, que les pauvres trouvent chez nous tout cc
qu'il leur faut, pour le corps et pour l'ame, du berceaa
i latombe. n
Elle multiplia les oeuvres dans sa maison de Chitik
Ion : dames pensionnaires, patronages d'enfanta
cercle d'6tudes avec bibliotheque paroissiale, meres
de famille, dispensaire, petit h6pital oi'
taient
recueillies de pref6rence de pauvres meres 6puis6 ees
pr&t de couvertures, ouvroirs, ou les dames venaieot.
travailler pour les pauvres et les missions, pendant It
guerre ambulance militaire et orphelinat.
L'aeuvre de prtdilection itait la visite des pauvres.
Sa charitA rayonnait au delh de la paroisse jusqu'i
Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Plessis-Robinson. Par
piti6 pour les jambes fatiguies de ses seurs, elle lear
procura un bon petit Ane ou meme un vigoureux
cheval.
, Dieu seul sait la somme prodigieuse de ses bien-,
faits, a-t-on 6crit d'elle. Cette femme ne vivait que
pour le bien. Elle etait si parfaitement bonne
que,
au contact de cette bont6 singulibre, on 6prouvait I&
sensation et comme le frisson du divin. n
Saint Vincent demandait a ses filles d'assister les
pauvres corporellement et spirituellement. Tel etait
le double souci de seur Jullien. Elle disait un jour :
,( Notre jardin comte cher a cultiver; nous aurions
meilleur compte i acheter des legumes, mais
en-
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employant des jardiniers, nous aidons sept ou huit
hommes a se bien conduire. »
Sa bonte s'6tendait sur les malades qui appartenaient
al'uneou l'autre famille de saint Vincent. Tres grand
est le nombre des sceurs de la rue du Bac ou des confreres de la rue de Sevres qui sont alles chercher chez
elle un adoucissement a leurs maux ou de meilleures
conditions hygieniques pour leur convalescence. Sa
maison etaitl'H6tel-Dieu des enfants de saint Vincent.
Pres de soixante missionnaires ont 6t6 soign6s i Chitillon, dans un pavilion isole, mis a leur usage exclusif. Rien ne lui cofitait pour leur soulagement; les
medicaments les plus chers, les regimesJes plus compliqu6s ne soulevaient aucune objection de sa part.
S<eur Jullien avait un droit tout special a la reconnaissance des missionnaires de la rue de Sevres. Nous
sommes heureux de la lui.t6moigner ici publiquement,
Les s6minaristes de Saint-Lazare chanterent & la messe
des obseques et plusieurs pretres de la Mission conduisirent 1 deuil.
Le petit volume annuel des Remarques sur les sceurs
defuntes ne peut tout raconter, et nous ne pouvons ici
tout reproduire. Ces quelques notes suffisent pour
nnotre 6dification. I1 y a toujours eu des saintes parmi
les Filles de la Charite et, grace & Dieu, il y en aura
toujours.

R6cemment encore, dans le milieu du mois de janvier dernier, mourait a l'h6pital Hahnemaa de Neuillysur-Seine l'admirable seur Goupille, dont on a pu dire:
' S'il se faisait des miracles a son tombeau, je n'en
serais nullement 6tonn6; ce qui m'etonnerait, c'est
qu'il ne s'en fit pas. »
Sa volont6 se confondait avec la volont- de Dieu.
Les 6preuves ne lui manquerent pas. Les dernieres
furent la perte de la vue, puis, pendant un an, l'obli-
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gation de garder la chambre. Elle se r6signa ou plut6t
se rejouit de ce que Dieu la mortifait en ce qui avait
toujours 6t6 l'agr6ment de sa vie: la possibilitA d'etre

utile aux malades et celle de prier a la chapelle devant
le Saint Sacrement.
Le souvenir de ces beaux exemples nous aidera, plus
encore que la lecture des plus beaux livres de pidtd,
a remplir fddlement tous les devoirs de notre vocation.
II est rare que, dans le rapport sur les prix de vertu
la chaque ann6e, au mois de d6cembre, devant 1'Acadimie francaise, il ne soit pas question des Filles de
la Charit6 et de leurs oeuvres. M. Georges Goyau n'a
pas voulu d6roger a l'usage. Quelques lignes de son

discours leur sont consacrees. i Dussent se replier les
ailes de lears cornettes pour d6fendre leur modestie
contre l'indiscr6tion des hommages, dit-il, nous n'en
persisterions pasmoins a citer sceur Petit, qui, dans la
paroisse parisienne de Sainte-Anne de la MaisonBlanche, ressemble trait pour trait a ce que fut, il y a
trois quarts de silcle, non loin de 15, la c6lbre sceur
Rosalie. Nous n'en persisterions pas moins a citer
sceur Louise en Mayenne. On lui confait, il y a moins
de dix ans, l'hospice de Saint-Georges de Lisle, qui
abritait quatre-vingts enfants et cinquante vieillards.
Sous sa direction, cette maison de charit6 est devenue
un centre d'6ducation professionnelle, oil plus de
deux cents enfants, servis par les derniers perfectionnements du machinisme; deviennent cultivateurs, cordonniers on forgerons, blanchisseuses ou couturieres,
fermieres ou brodeuses. .
Le discours se termine sur ces mots: < Jetons un
dernier coup d'oeil sur les deux corteges que nous
avons vus se rapprocher et fraterniser, celui des souffrances et celui des vertus. Tant6t les malheurs domes-
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-tiques font islore les plus nobles vertus de famille;
tant6t I'appel de la misere, ou la rencontre de certaines
d6tresses, plus pitoyables encore, qui n'osent pas ou
ne savent pas appeler, suscitent des merveilles de
bienfaisance. On dirait parfois que la souffrance ne
chemine a travers le monde que pour dbgager de la
gangue commune des Ames quelques trbsors qui ne
demandaient qu'l se laisser r6v6ler. En cette epoque,
-o< d'ing6nieux esprits s'amusent aux kloges les plus
imprivus, celui de la gourmandise-cu da mensonge on
de la paresse, vous paraitrai-je paradoxal en ayant
1'air d'esquisser cet dloge de la souffrance dont tant
de belles.vertus ne sont souvent que les apprenties ?
Nous ne cesserons pas assar6ment de lui opposer les
remedes de Ia science- ils ont leur eficacit6 - on le
remede de nos lois sociales -je n'en nierai pas I'opportuuit. - Mais, puisque nous savons qu'il y aura toujours des souffrances, nous leur saurons gre, pour
l'honnear de la dignit6 humaine, d'attirer a jamais vers
elles, dans le cadre meme du plan divin, cette compagne trbs douce, tres assidue, tres compatissante, qai
s'appelle la vertu de charith. n
LE VOYAGE DES EVIQUES CHINOIS EN FRANCE
Son Ex. Mgr Costantini, qui avait accompagne les
iveques chinois dans leurs pelerinages aux sanctuaires
italiens, les confia, en gare de Modane, Ie lundi 6 d6cembre, aux d6l6gu6s lyonnais de l'CEuvre de la Propagation de la Foi. On attendait les pr6lats a Annecy, A
Paray-le-Monial, ailleurs encore. Les fatigues des
receptions qui leur furent m6nagees en Italie et Ie
d6sir de ne pas rester trop longtemps absents de leur
vicariat firent supprimer plus d'un voyage.
A Modane, le groupe n'etait plus complet. Mgr Tsu,
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pr6c6dant ses compatriotes, 4tait a Lyon depuis l'avantveille; Mgr Tcheng, arrete par une indisposition,
n'avait pu qu;tter l'Italie. Restaient done quatre
eveques. De Modane, ils allirent directement a Lyon,
oi ils arrivtrent dans la nuit. Leur presence dans la
cite ne fut connue que tres tardivement; aussi dut-on,.
pour convoquer les fideles, recourir aux moyens les
plus modernes : journal par projections lumineuses et
radiophonie. Beaucoup de Lyonnais apprirent par
leur haut-parleur qu'il y aurait un salut solennel . la
cathidrale le soir du 7 decembre.
La vaste iglise itait pleine. Apres le chant du Creda
par toute I'assembl6e, le chanoine Chavillard commenta le Duc in altum de 1'Evangile, donne aux missionnaires comme mot d'ordre par le Saint-Siege. Duc
in allur, ce fut, primitivement, I'invitation adressae
aux ap6tres de gagner le large sur le lac Genksareth
et de jeter leurs filets; ce fut la vocation de saint Paul,
ap6tre des Gentils; ce fut la missionde saint FrancoisXavier; ce fut, aprbs les temps de repos que r6clamait l'organisation des conquftes apostoliques ou
qu'imposaient les crises qui ont momentaniment arr&te
les efforts des missionnaires, Ie mouvement en avant
vers de nouvelles regions a gagner a Jesus-Christ;
hier c'etait 1'elan donne aux oeuvres missionnaires par
les Papes Benoit XV et Pie XP; aujourd'hui ce sont
ces nouveaux 6vbques, devenus, comme Pierre, pcheurs
d'hommes et que le Chef supreme de l'lglise a investis de la plenitude du sacerdoce pour inaugurer un
apostolat nouveau. Les prieres et les generosites des
fideles de Lyon contribueront a rendre cet apostolat
fecond, miraculeux.
Quand le chanoine Chavillard eut termine, le cardinal Maurin donna la parole AMgr Hou.
" Eminence, mes Seigneurs, mes Frires. Je suis
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heureux de me faire l'interprete de mes collbgues les
6veques chinois pour dire ici publiquement, dans cette
belle cath6drale, toute la gratitude des nouveaux
dveques et du peuple chritien de la Chine, a la France
d'abord, qui est la- terre des missionnaires, a Lyon
ensuite, oi a pris naissance l'ceuvre si bienfaisante de
la Propagation de la foi.
- Si, ce soir, vous voyez au milieu de vous des Pontifes chinois, vous pouvez dire avec fiert6 qu'ils sont
un peu v6tres, puisqu'ils sont le fruit et la r6compense
de I'ceuvre que vous avez cre6e.
< Ils sont v6tres, car celui qui vous parle est un des
fils spirituels de ce grand 6veque, Mgr Reynaud, un
de vos compatriotes lyonnais, que Dieua rappel6 A lui
il y a moins d'un an, et qui aurait 6td si heureux d'assister aujourd'hui a ce spectacle. Du haut du ciel, qu'il
daigne nous benir !
( Les dveques chinois, mes Freres, vous demandent
de ne pas les.oublier dans vos prieres et de continuer
a soutenir plus que jamais les chretiens de la Chine
par vos bonnes oeuvres. Merci de ce que vous avez fait
dans le pass ; merci pour tout ce que vous ferez dans
l'avenir! ,
Mgr Tchao parla ensuite en chinois pour ceux de
ses compatriotes qui 4taient presents dans I'6glise et
Mgr Souen donna la benediction du Saint Sacrement.
A 1'issue de la creCmonie, eut lieu, dans la grande
sacristie du chapitre primatial, la presentation des
6veques chinois aux membres du Conseil de 1'CEuvre
de la Propagation de la Foi, auxquels s'itait joint le
president du Consei! de Paris.
Le lendemain, jour de l'Immaculde-Conception,
fete si chore aux coeurs lyonnais, les c6r6monies se
deroulerent dans la basilique de Fourvibre. Apres la
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grand'messe pontificale, la statue de Notre-Dame-duBon-Conseil fut report6e processionnellement dans
l'ancien sanctuaire, d'oi elle avait di etre retiree
ricemment pour permettre d'executer les riparations
n6cessitees par un incendie. Alors, sur l'invitation du
cardinal Maurin, les 6veques chinois monterent successivement au maitre-autel et donnerent leur b6nediction, en la forme solennelle, ~ la ville et au diocese de
Lyon et a la France. Cinq fois la foule s'inclina, profondiment emue, sous la main benissante des veneris
pr6lats. La sixieme b6nidiction fut celle du cardinal
Maurin; il benit les missions d'Extr&me-Orient et toute
la Chine, dans lesquelles tant de sang lyonnais avait
coul6 pour la foi.
Dans l'apres-midi, les dames de Lyon montaient :
Fourviire pour leur pelerinage traditionnel; les m&mes
benedictions furent donnees et reques avec la mkme
emotion.
Le soir, toutes les maisons de la ville s'illuminerent
en une incomparable manifestation de foi religieuse
et de reconnaissance envers sa c6leste protectrice. Les
eveques chinois furent 6merveill6s.

Du 7 au 9 d6cembre, ils n'eurent pas un instant de
loisir. On les conduisit au grand siminaire de SainteFoy, dont les eleves leur furent pr6sentes; au petit
village d'Ars, ot ils visiterent la chapelle, le confessionnal, la chambre et le pauvre mobilier du saint
cure. En remerciant le successeur du saint, Mgr Tchao
cut ce mot delicat : t Nous sommes heureux d'avoir
v6n6r6 ces reliques et nous demandons pour nousmemes et pour tous les pr&tres de nos vicariats un coear
semblable i celui du cur6 d'Ars; ce serait pour le plus
grand bonheur de la Chine, notre chere patrie. u
Mgr Hou et Mgr Souen allrent encore au petit
seminaire de Saint-Jean, oh une r6union eut lieu en
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leur honneur, puis a Rive-de-Gier et h Valfleury, oih
ils benirent: ici,la vieille mere d'un de leurs confreres
de Chine; l1, la famille de Mgr Reynaud.
Les Lyonnais sont psychologues; ils n'eurent pas de
peine a discerner en quoi different les caracteres de
nos deux confrbres : ( II y a la meme difference,
lisons nous daus la Semaine religieuse, entre Mgr Soaenr,
homme dw Nord, et Mgr Hou, homme du Midi, qu'entre
deux' Frangais de semblable origine : celui-li plus
grave, plus meditatif, plus reserv6; celui-ci pins
expansif, plus brillant, plus enjoub; avec 'un, une
impression d'emotion chaude et contenue, une lave
bruiante; avec 1'autre, un mouvement de sympathievive
et prompte, une flamme claire. If faut avoir entendwr
avec quel accent Mgr Hou parle de Mgr Reynaud, son.
.premier maitre, et de r6quivalence, dans I'esprit des
Chinois, entre catholiques et Francais, pour juger de
ses sentiments a rl'gard de notre pays. Sa Grandeur
ajoute d'ailleurs avec gentillesse qu'elle ne sait pas
pourquoi les Franrais 1'aiment naturellement. C-est
qu'il y a entre leur caractere et le sien une sorte d'affinit6 liective. )
Le 9, vers midi, les eveques prenaient le chemin d'e
la capitale, sous la conduite de Mgr Boucher, president du conseil de la Propagation de la Foi de Paris,
et de Mgr Olichon, directeur de 1'CEuvre de SaintPierre -Ap6tre.
Quand, A neuf heures quarante du soir, le rapide
s'arreta en gare de Lyon, a Paris, les pr6lats furent
salens par- Mgr Chaptal, le secretaire du cardinal
Dubois; le president de la Sociiti des Amis des Missions et d'autres personnages. Tandis que Mgr Tchao
saivait Mgr de Gu6briant au s6minaire des Missions
Etraageres, Mgr Tcheng prenait la voiture que lui
offrait le P. Couget, franciscain, et nos deux confrbres
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venaient rue de Swvres avec le representant de M. le
Sup6rieur gnneral.
II y a beaucoup a voir dans la capitale. Aussi les
visites commencerent des le lendemain. L'apres-midi,
au sortir de l'h6pital Saint-Joseph, ofa les malades
eurent le bonheur de recevoir leur b6n6diction, ils se
dirighrent vers la rue Bayard, oi se trouve l'imprimerie
de la Bonne Presse. u L'ascenseur, lisons-nous dans
la Croix, les transporta dansune salleoit 6taient rbunis,
autour de notre directeur, quelques membres du consell d'administration et quelques-uns de nos collaborateurs. Franc exposa rapidement aux pr6lats l'historique et le but purement religieux de l'ceuvre, leur
rappelant que plusieurs centaines de Croix vont chaque
jour visiter la Chine, et leur demandant leur ben6diction. De grand coeur les pr6lats la porterent dans les
salles diverses de la composition et de 1'imprimerie,
qu'ils voulurent bien visiter.
( Mgr Tchao, se faisant I'interprete de ses collggues,
raconta tres gracieusement qu'il avait 6ti et restait
abonn6 de la Bonne Presse. 11 nous adressa en termes
chaleureux ses encouragements et exprima aimablement le vceu que la maison de la Bonne Presse pi~t
fonder un jour en. Chine et en chinois une oeuvre
similaire a celle de Paris.
SA la fin de la visite, les pr6lats assisterent, rue
Francois-I", a quelques scenes du grand film : la Rose
effeuillie, sur sainte Th&erse de l'Enfant-J6sus. o
Le lendemain I , dans la matinee, eut lieu, dans ua
des salons de 1'archevech, la presentation des 6veques
i S. tm. le cardinal archeveque de Paris. Mgr Tchao
prit la parole, au nom de ses collgues. 11 saiua l'archeveque de Paris en fraanais, nous pourrions aussi
dire comme un Franqais, tant ii y mit de bonne grace
et de delicatesse, rappelant que la France avait la plus
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grande part dans la conversion de la Chine et concluant que I'6piscopat des nouveaux 6evques est la
couronne de nos missionnaires, qui lont, en si grand
nombre, miritee par I'effusion de leur sang.
Apres une reponse du cardinal et une conversation
cordiale, la porte s'oavrit pour laisser entrer les journalistes. Mgr Tchao lut une d6claration pripar6e pour
eux :
« A court de temps, presses de rejoindre nos postes,
oi le devoir nous rappelle, nous avons tenu, apres
avoir visit6 les grands sanctuaires de Rome et d'Italie,
a venir saluer au moins quelques-unes des grandes
nations missionnaires de 1'Europe. A la France, notre
premiere visite. C'est elle qui a vu naitre sur son sol
fecond les grandes initiatives apostoliques modernes.
C'est en Franceque s'est 6panouie la vocation de saint
Francois-Xavier, fond6e la Mission de saint Vincent de
Paul, ouvert le sminaire des Missions ]trangres. organis6e la Propagation de la foi, la Sainte-Enfance,
I'CEuvre apostolique et qu'a germ6 1'CEuvre m&me de
Saint-Pierre-Ap6tre, longtemps presque inconnue,
mais distingaue par Ie Saint-Siege, qui, en I'adoptant
naguere, en a fait le grand espoir de I'avenir des Missions par Iedeveloppement des s6minaires. C'est notre
joie de la voir, d6ji si florissante en France, aux mains
de Mgr Olichon, l'organisateur si aimable de notre
voyage. Non moins qu'en Italie, nous nous sentbns ici
entre freres dans le sein de l'immense famille -catholique, seule famille oi puissent fraterniser les hommes
de toutes races, parce qu'en elle,tous se savent et se
reconnaissent enfants du mrme pere. La Chine, notre
pays, mnme en temps de r6volution et de guerre civile,
est une puissance formidable. Qui done ne lavoue pas
aujourd'hui? Par le catholicisme, qu'elle n'a jamais
vraiment persecute et qui montre, en nos modestes
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personnes, quelles racines il a diej jet6es dans son
sol, nous esp6rons, micux que par toute autre voe,
creer, entre la Chine et les nation's des autres races,
des liens d'amiti6 confiante, aboutissant t6t ou tard a
une cooperationpacifique au bien commundes hommes.
Les sympathies dont nous recueillons depuis notre
arrivee en France les temoignages 6mouvants, nous
sont le plus puissant des encouragements. Pour le hien
qu'elle nous a fait dans le passe, pour 1'accueil que
.nous recevons d'elle aujourd'hui, merci a la France,
flle ainie de l'glise, merci a nos freres, les catholiques francais. n

La r4ception se termina devant les appareils photoigraphiques et mwme cinimatographiques, qui garderont, pour les generations futures, ce souvenir historique des premiers dignitaires de 1'1glise chinoise
venant remercier la France d'avoir porte, la premiere,
a leur patrie, le bienfait du bapteme.
Ledimanche 12, Mgr Souen et Mgr Hou se r6serverent pour les offices de notre chapelle. Us assisthrent pontificalement a la grand'messe, et les v&pres
furent chanties par le premier. Tous deux allerent,
ce jour-li, avec leurs collegues pr6senter an nonce
leurs respectueux hommages.
Le 13, devait se donner a l'Institut catholique une
des conferences hebdomadaires de l'Union missionnaire. Le confirencierCtait une religieuse et le sujet:
le r61e de la femme dans la soci4et musulmane. Les
e4vques chinois y furent invites. Mgr Hou, pri6 de
preadre la parole, eut un vif succes. Le mot < epatant
souleva les applaudissements de tous, an grand
otonnement du jeune prelat, qui se demandait pourquoi
cet
enthousiasme.
Le 14, visite au grand s6minaire d'Issy.
Le 15, a cinq heures de l'apres-midi, l'Union
mis-

-

43 --

sionnaire du clerg6 de Paris recut les prilats I'lnstitut catholique. Sur I'estrade de la grande salle avaient
pris place Son Iminence le cardinal archeveque, Nosseigneurs de Gu6briant et Baudrillart, la maison archi6piscopale, Mgr Olichon, president du comite national

de 1'Union missionnaire, Mgr Boucher, et plusieurs
cur6s de Paris. La salle et son cloitre circulaire taient
remplis exclusivement par Ie clerg6.
L'obscurite se fit dans la salle et M. Jean Brunhes,
professeur au College de France, prdsenta aux ev&ques
chinois une sdrie magnifique de projections repr"sentant des paysages et des temples chinois ainsi que de
nombreuses 6glises franqaises, que les iviques de
Chine ne pourront aller visiter, mais dont on est heureux de leur donner une id6e. Plusieurs photographies
en coaleurs projeties sur l'6cran 6taient de toute beaut&
et leur apparition fut salu6e d'unanimes applaudissemeats.
La lumii.re revenue, Mgr de Guebriant parla de

l'apostolat des missionnaires en Chine pendant les
trois derniers siecles et de la fidflit6 des families
chr6tiennes de li-bas, fidelit6 qui a &t6 do plus grand
secours aux missionnaires pour propager leurs enseignements.
Mgr Olichon rappela Ie depart pour la Chine, au
dix-septieme siecle, des premiers missionnaires franqais, Mgr Pallu et Mgr Cotolendi, et exprima 1'imotion de tous les assistants a la pensee des r6sultats
obtenus par lapostdlat depuis lors ininterrompu de
nos missionnaires. Puis il remit aux 6vbques les six
calices tres artistiques que leur donnait le clerge de
Paris et sur lesquels 6tait grav6e l'inscription :
< L'Eglise de Paris A l1'glise de Chine. ,

Mgr Boucher ajouta quel'QEuvre de la Propagation
de ta foi offrait aux premiers eveques chinois le pre-
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mier honoraire des messes qu'ils c1lebreraient avec
ces calices, et il demanda aux eveques de dire cette
messe pour que tous les 6veques de France ressemblent
au cur6 d'Ars.
Mgr Hou, en un franqais tres pur, remercia le clerge
de Paris d'avoir fait Asesconfreres et A lui-meme cette
tres belle reception et ii s'excusa, d'une manimre tres
spirituelle,qui fut trbs applaudie, de prendre la parole
A Paris, dans une UniversitY. II dit que le Pape les
avait envoyis visiter quelques pays d'Europe pour se
rendre compte des ceuvres qui y prosperent ct pour se
procurer des ressources pour leurs dioceses. II remercia
les catholiques francais pour leur ginerosit6 bien
connue et leur demanda de s'interesser A la Chine plus
que jamais.
Son eminence remercia Mgr le recteur de I'Institut
catholique, Mgr de Gu6briant et les autres orateurs et
fit applaudir la Chine et la France. Puis les 6v&ques
thinois donnerent leur b6n6diction A l'assemble, et
le s6minaire de 1'Institut catholique exicuta quelques
chants de circonstance.
Le 16 d6cembre, visite A la basilique de SaintDenis.
Le lendemain, Mgr Souen et Mgr Hou serendirent
en pelerinage A Lisieux. Quand ils entrerent dans la
chapelle du Carmel, un nombreux clerg6 et une foule
sympathique la remplissatent deja. Dans le choeur, les
drapeaux du Saint-Siege et de la Chine flottaient
tous deux sous le rayonnement bienfaisant de la petite
semeuse de roses, sainte Th6rese de l'Enfant-Jesus.
Apres une messe tres recueillie, le matin, les 6vques
p6netrerent exceptionnellement dans la cl6ture du
monastere pour y vin&rer de plus pros les souvenirs
de la sainte Carm6lite. Ils se rendirent aussiaux Buissonnets, A l'abbaye des Ben&dictines, heureux
de
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suivre tous les vestiges de son enfance, encore si
proche de nous.
A la c6remonie du soir, le directeur du pelerinage
offrit aux deux nouveaux ev6ques les souhaits de bienvenue de l'6veque du diocese et leur exprima la joie
toute particulire que causait leur visite A ce sanctuaire prviligi6 oi sainte Therese pria si ardemment
pour les Missions. L'archipr&tre ivoqua en chaire les
belles traditions historiques de la France et de la
Normandie dans le travail d'evang6lisation de la
Chine. Mgr Hdu remercia et, comme d'habitude, sa
r6ponse fut charmante de simplicit6 et de delicatesse.
a Nous avons en la petite sainte Th6rese une puissante protectrice, dit-il en terminant; a cause d'elle
nous sommes confiants en l'avenir et repairtons consoles. m
Le dimanche 19 d6cembre marquait la fin du s6jour
oficiel des 6veques chinois a Paris; le lendemain, le
train devait les porter en Belgique; aussi fut-ce une
journte bien remplie.
Le matin, Mgr Tchen, franciscain, assist6 du P. Couget, c1l6bra la messe A Notre-Dame-de-la-Gare, au
milieu du cordial respect d'une population ouvrixre
qu'une demi-douzaine de communistes braillant :
a Vivent les Cantonais! ),ne parvint pas A troubler.
Le matin encore, devant une assistance considerable,
Mgr Hou officia au Sacr6-Cceur.
La principale c6remonie eut lieu le soir, A cinq
heures, A Notre-Dame. Le vaste vaisseau de 1'6glise
4tait plein. M. Tcheng Loh, ministre de Chine, 1'elite
de la colonie chinoise, de nombreux 6tudiants chinois
mtlaient leurs visages jaunes A la foule des fiddles
frangais.
On entendit d'abord Mgr Olichon rappeler tout ce
que la France avait fait pour les Eglises indigenes et
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I'initiative qui naquit sur son sol de celte (Euvre 6minemment d6sint6ress6e des clerg6s nationaux.
Mgr Tsou, j6suite chinois, prit a son tour la parole.
11 remercia les catholiques de France, exposa la situation du catholicisme en Chine, dit la d6votion des
Chinois envers la sainte Vierge et exprima le souhait
qu'on pit dire un jour de la Chine, comme de la France,
qu'elle est le royaume de Marie.
Le programme prevoyait un discours en chinois pour
les' Chinois presents a la ceremonie. Ce fut Mgr Souen
qui le donna; il s'adressa surtout aux etudiants :
ac La reunion d'aujourd'hui, dit-il, presente un
caracttre tout particulier; car (ainsi que nous 1'avions
prevu) nous nous rejouissons d'avoir devant nous Son
Excellence le ministre plnipotentiaire de la Ripublique chinoise et le groupe nombreux des etudiants
chinois. Oh! combien en sont grands notre gloire et
notre bonheur! Voila deji trois mois que nous avons
quitt6 notre patrie. Si, pendant ce temps, notre corps
est en Europe, notre esprit est toujours en Chine..
Aussi longtemps que nous ne reverrons pas notre
aimable patrie, nous ne . )urrons etre sans tristesseMais, en ce moment, nous 6prouvons une trts grande
consolation; car nous avons avec nous, non pas un
compatriote ordinaire, mais un personnage illustre et
6minent, digne de representer la R6publique chinoisedevant la R6publique francaise, je veux dire Son
Excellence le ministre pl6nipotentiaire de la Republique chinoise. Trbs grandes graces soient rendues
a Son Excellence de ce que, a peine convalescent
d'une grande maladie, il se soustrait, pendant une
heure, a ses innombrables et importantes occupations
pour nous recevoir et nous consoler. Ce n'est pas seulement de vive voix que nous le remercions, c'est
aussi en action; car, dans nos pri.res et nos sacrifices,
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mnous prions avec ferveur le Dieu tout-puissant de le
conserver de longues annees et de l'aider pour l'utiliti
de la Republique chinoise.
( A vous aussi, jeunes Chinois, vont nos remerciements; car, en ce moment, vous enievez un temps precieux a la preparation de vos examens pour venir nous
entendre, et plusieurs d'entre vous sont meme venus
de loin dans ce but.
( jeunes gens, vous formez l'elite des citoyens de
la Republique chinoise; vous etes 1'espoir de la Chine
future. La Republique chinoise est comme une ruche.
Plus les abeilles sont nombreuses et laborieuses, plus
la ruche se remplit de miel et plus la securiti est
grande. Vous, jeunes etudiants, vousAvez quitt6votre
patrie, vos parents, vos freres, vos seurs et vos amis
pour venir en Europe, France on Belgique, pour etudier les uns les sciences, les autres les arts. Ici, en
France, fleurissent toutes les sciences et les beauxarts, comme dans un jardin et dans un champ remplis
de toutes sortes de fleurs et de plantes. Vous pouvez
ici faire votre choix et prendre, a votre convenance,
ce qui est utile ou necessaire pour les Chinois, comme
les abeilles tirent des fleurs tout ce qui peut servir A
faire du miel. Vos 6tudes fnies, vous reviendrez en
Chine et mettrez en pratique ce que vous aurez appris
ici. Vous vous adonnerez lesuns a la politique, d'autres
a l'industrie, au commerce, a l'agriculture, a l'enseignement, et ainsi vous distribuerez a vos concitoyens
un miel bien doux; ainsi, par vous, la Republique
chinoise sera fortifiýe, magnifiee et sa s6curit6 sera
affermie pour plusieurs si~ les.
K Pour nous, nous prierons le Dieu tout-puissant
de vous donner, avec la sant6 du corps, les lumieres
de l'esprit, pour que, & 1'exemple des abeilles' vous
fassiez ici provision de tout ce qui est bien, ain de
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pouvoir confectionner en Chine un miel salutaire.
Quatre cents millions de vosfreres ont faim et soif; ils
ouvrent la bouche pour manger le miel que vous leur
apporterez.
, Pour ce qui nous regarde, nous nous rappellerons
toujours avec reconnaissance les missionnaires qui ont
travaill& en Chine avant nous, ont prech6 la foi chretienne a nos ancetres en des temps plus difficiles et,
non contents de donner leurs sueurs, ont encore verse
leur sang. Notre devoir est de les imiter, de conserver
parmi les fideles le d6p6t de la foi, de propager le
nom de J6sus-Christ an milieu des irfidlles, nous
oubliant nous-memes pour nechercher que Jesus-Christ.
De plus, autantlque le permet notre condition 6piscopale, nous sommes prets a travailler avec vous au
bien commun, principalement en ce qui concerne les
6coles et les autres oeuvres pieuses.
( Jeunes gens studieux, je vous demande de m'ecouter encore un peu avec patience.
" A vous qui n'etes pas encore catholiques, je vous
demanderai instamment, puisque vous etes en France,
oi fleurit la religion catholique, de daigner en 6tudier
la doctrine pendant les vacances que vous allez avoir
en cette fin d'ann6e.
c A vous qui etes catholiques, je vous demanderai
d'examiner ce que les bons catholiques font pour les
Missions et principalement pour les Missionsde Chine.
J'esphre que, de retour en Chine, vous aurez a coeur
de les imiter dans la mesure de votre pouvoir. Peut-etre
meme pourrez-vous ici donner votre nom aux ceuvres
de la Sainte-Enfance, de la Propagation de la Foi et
de Saint-Pierre.
« Si, avec votre aide, la religion catholique peut
fleurir en Chine, tous les biens suivront, suivant ce mot
de l'ivangile : Cherchez tout d'abord le royaume de
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Dieu et le reste vous sera donn6 par surcroit. ,
Le cardinal Dubois conclut la s6rie des discours. 1!
salua les personnalitis presentes et toute l'assemblee,
fit ressortir l'importance de la c6r6monie qui se deroulait sous les voites glorieuses de Notre-Dame, xappela le proverbe chinois : c Si tu bois l'eau du fleuve,
pense a la source ), et remercia les 6veques chinois
d'avoir pens6 A la source : .l'glise d'abord, mais
aussi la France, fille ain6e de '1~glise, dont les missionnaires ont cr66 tant de liens entre la Chine et la
France.
Cette imposantec6r6monie, magnifiee par la pr6sence du nonce, qu'entouraient des chevaliers du
Saint-Sepulcre en manteau blanc, rehauss6e par tons
les prestiges du chant sacri, s'acheva dans un hommage fervent au Fils de Dieu tout-puissant, qui regne
sur toutes les longitudes et sur foutes les couleurs.
Le soir, ce fut la soci6t6 civile, peut-on dire, qui
rendit hommage au premier Ipiscopat chinois. La
reunion se tint a l'h6tel Lutetia. Aupres de M. Edmond
Bapst, ambassadeur de France, president des Amis-des
Missions, le cardinal Dubois pr6sidait. Dans I'assistance on remarquait le nonce, le ministre pl6nipotentiaire de Chine, un repr6sentant du ministre des
Affaires 6trangeres, Mgr Baudrillart, Mgr de Gu6hriant, les auxiliaires du cardinal, Mgr RolandGosselin, les presidents des CEuvres de Saint-PierreAp6tre et de la Propagation de la Foi, section de
Paris, M. Goyau et M. S6nart, membres de l'Institut;
MM. Brunhes et M. Pelliot, professeurs au College de
France; des amiraux, des conseillers municipaux et
d'autres personnages.,
M. Bapst, avec une haute autorit6 et aussi l'emotion
de trois ann6es pass6es en Chine, a les meilleures de
sa vie ,, parla le premier pour expliquer comment
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l'oeuvre des missionnaires franjais, en faveur de
laquelle s sont fond6s les Amis des Missions, postule
tout naturellement le clergi indigene.
Apres lui, M. Jean Brunhes rappelala belle doctrine,
si recue en France, de l'6galit6 chr&tienne des races;
et M. Georges Goyau, en un raccourci magistral, salua.
les fils d'un Frangois d'Assise, d'un Ignace de Loyola,
d'un Vincent de Paul, ou c d'autres peres spirituels ,
d'Europe, et rappela, en terminant, la devise si genereuse de Mgr Souen : Investiga patrum menmoriam.
Mgr Hou parla le dernier. I1 evoqua la pittoresque
coutume des beaux-parents chinois, qui, au lendemain
des noces, reqoivent leur gendre, le traitent comme
un roi, l'enivrent an peu. a Et nous aussi, dit-il, nous
venons d'6pouser les Eglises chinoises; et vous, leurs
pere et mýre, vous nous traitez magnifiquement. Vous
nous enivrez meme, tout au moins d'affection... Aussi,
comme les nouveaux menages, h qui la venue des
enfants fait demander davantage le secours des
parents, nous nous tournerons plus instamment vers
vous pour que vous nous secouriez, pour que vous nous
souteniez.

))

Des acclamations saluerent ce toast charmant et les
paroles par lesquelles le cardinal remercia le ministre
de Chine et salua le Pape Pie XI.
Le lendemain matin, les 6veques chinois quittaient
Paris pour la Belgique et la Hollande. Ce que fut leur
Soyage en Belgique, M. Collard nous le racontera
plus loin.

Mgr Hou itait de retour chez nous le I" janvier. 11
avait promis sa pr6sence a la cer6monie qui devait se
d6rouler a Auteuil, le 2 janvier, jour anniversaire de
la naissance de la pieuse Carmelite, au milieu des
apprentis-orphelins, dans le premier sanctuaire de
Paris d6di6 a sainte Th&rese de I'Enfant-Jesus. 11
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pontifia a la grand'messe et aux vepres; les clercs de
Saint-Lazare executbrent les chants et les petits
orphelins se chargerent des c6ermonies.
Notre tres honore Pere 6tait present, ainsi que le
superieur gen6tal du Saint-Esprit, Mgr Olichon,
Mgr Boucher et d'autres personnages.
Mgr Hou, infatigable, prit encore la parole. II
rappela deux proverbes chinois : AAutre chose est le
t6moignage des oreilles et autre chose est le timoignage des yeux n,, et : " Ce que les oreilles vous auront
enseign6, les yeux vous 1'enseigneront mille fois
mieux. ) Et appliquant ces proverbes a son voyage
en Europe, il ajoute que deux choses I'ont principalement frapp6 : I'bonneur extreme que les peuples
chritiens portent a leurs 6veques, et la charite ghn6reuse, effective, pratique, dont it a 6t6 I'objet sur notre
terre de France. (c On me l'avait dit en Chine et je le
croyais. Mais maintenant mes yeux ont vu ce que mes
oreilles sealement avaient entendu, et je le crois mille
fois davantage. Et si vous etes contents de me voir et
de m'entendre, croyez bien que, moi aussi, je suis
content de vous voir contents. ,)
En resume, journ6e dclicieuse et fructueuse, cl6ture par une seance de cin6matographe, qui rappela la
vie de la petite Therbse et les fetes ckl6brees en son
honneur.
Tandis que Mgr Hou fetait la nouvelle patronne des
Missions, Mgr Souen continuait son voyage en Belgique. De retour a Paris, il s'y arr&ta peu de temps, se
rendit a Dax, puis a Lourdes et de IU se dirigea vers
Marseille, oi il arriva pour s'embarquer, le 14 janvier,
sur le Poathos, avec deux autres 6veques chinois.
Mgr Hou prolongea d'un mois son sejour en France.
Le 21 an soir. sur l'invitation qui lai en fut faite, il
communiqua, par t66lphonie sans fil, ses impressions
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de voyage. Ce fut, nous n'en doutons pas, avec une
attention soutenue que les sans-filistes 1'ecouterent. ii

leur dit :
< On me fait le grand honneur, en qualite d'6veque
chinois, de parler ce soir a la Radio-Parispour lancer
a travers le monde mes impressions de voyage en
Europe. Je suis heureux de proclamer hautement que
je suis enthousiasm6 des pays catholiques que j'ai
visites et d'oi sout partis tant de vaillants missionnaires qui pr&cherent la foi evangdlique a la Chine,
ma chore patrie, l'arrosant, pendant des si&cles, de
leurs sueurs et souvent aussi de leur sang. A Rome et
en Italic d'abord, puis en France, en Belgique et er
Hollande, j'ai senti partout des accueils d'une cordialit6 touchante et des sympathies vraiment catholiques.
Oui, j'ai constat6 chaque fois, avec une joie tres profonde, que I'Eglise catholique, selon le mot de saint
Paul, ne fait pas de distinction de races, ni de
langues, mais qu'elle embrasse, dans le mmme amour
du Christ, tous les freres du monde entier, qu'ils
soient de l'Orient ou de l'Occident.
( Je n'ai jamais si bien compris la grandeur de notre
Mere la Sainte Iglise, c'est-:-dire, sa catholicit6,
qu'en voyant personnellement ces pays, si eloignes
du n6tre, nous recevoir avec tant de fraternitY; et je
n'aurais jamais pu croire que notre passage pit nous
faire constater tant d'affection. C'est la foi catholique
qui a fait cela, je le sais.
t Parmi les peuples qui ont apporte aux Chinois le
bienfait de la foi et que nous ne devons jamais oublier,
je me fais un plaisir, autant qu'un devoir, de mentionner tout sp&cialement la France, qui toujours fut la
premiere dans les grandes initiatives missionnaires.
Je I'aime pour ses titres glorieux, que personne ne lui
conteste, et je suis fier d'avoir recu d'elle mon 6duca-
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tion. A la France done et a toutes les nations catholiques je dis de tout mon coeur : Merci! Merci pour
ce qu'elles ont fait! Merci pour ce qu'elles nous promettent! )
Mgr Hou ne nous quitta definitivement que le
28 janvier. Quinze jours lui restaient encore avant
1'embarquement. 11 en profita pour voir le Berceau,
Dax, Lourdes, d'autres lieux encore. II prit le bateau
a Marseille le 11 fevrier, heureux sans doute de
retourner dans sa patrie, mais quelque- peu triste
quand meme de quitter le pays hospitalier de saint
Vincent de Paul.
S'il a conserve un bon souvenir de la Maison-MWre,
nous, de notre c6tW, nous n'oublierons pas son aimable
simplicite, son attachement a Ia regle, son amour de
la France et son zile apostolique.
Au moment oh paraitront ces lignes, il sera, esperons-le, dans son nouveau vicariat. Nous faisons des
vceux pour que la guerre civile ne J'empeche pas de se
montrer a ses catholiques, bien 6prouv6s par les destructions et les pillages.

EUROPE
FRANCE

PARIS
LA MAISON-MERE

4 novembre 1926. -

Le Tres Honor6 Pere va offrir

ses hommages et ceux de la Compagnic au nouveau
nonce, Mgr Maglione, arrive la veiile a Paris. Les
enfants de saint Vincent n'ont eu qu'k se louer de lahaute bienveillance de Mgr Cerretti, aujourd'hui cardinal. Ils trouveront dans son successeur les m6mes.
dispositions et sauront lui prouver, en toute occasion,.
qu'il peut compter sur leur ob6issance, leur affection
et leur d6vouement.
7 novembre. -

Fete du Bienheureux Perboyre, qui

est a la fois le doyen et le benjamin de nos quatre
Bienheureux : le doyen par la date de sa b6atification.
et le benjamin par la date de sa mort. La Maison-Mere
se doit d'honorer particulirement ce glorieux martyr:
c'est 1l qu'il a 6tudi6 la theologie; c'est la qu'il a
pass6 trois ans de sa vie sacerdotale comme sousdirecteur du s6minaire interne; c'est la que se trouvent
ses cendres et d'autres reliques insignes.
27 novembre. -

Fte de la M1daille miraculeuse.

Comme chaque annee, la communaut6 de la rue de
Sevres va s'unir a la communaut6 de la rue du Bac,
pour assister ensemble, dans la chapelle de 1'Apparition, aux ceremonies du jour. Le matin, S. Em. le car-
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dinal Dubois, archeveque de Paris, chanta la grand'messe; le soir, Mgr Le Senne, 6vqque de Beauvais,
pr6sida les vepres. Le sermon fut donn6 par M. Misermont, qui continua, toute la neuvaine, a parler des
gloires de Marie Immaculde et des vertus de son
humble servante Catherine Labour6, vertus dont I'h6roicitd sera, esperons-le, bient6t reconnue par l'iglise.
3o novembre. - La communaute apprend avec stnpeur,au debut de I'oraison,une triste nouvelle: le frere
Bataille n'est plus; il est mort, A onze heures de la
nuit, d'une angine de poitrine, apres deux heures de
maladie, fortifie par le sacrement des mourants. La
veille encore, il gardait fddlement la porte de la
maison; il s'etait montr,, a son ordinaire, aimable et
enjoue; rien ne laissait supposer qu'on ne le verrait
plus, le lendemain, A son poste habituel. L'edification.
qu'il n'a cess6 de donner i la Maison-M&re, les services
qu'il lui a rendus meritent que nous nous arr&tions un
pen sur cette belle figure de frere coadjuteur. L'Acho
de la Maison-MAre des sours, la circulaire de notre
Tres Honor6 Pere ont djat rendu hommage a sa
memoire; il convient que les Annales lui cansacrent
igalement quelques lignes.
Le frbre Alexandre Bataille 6tait du Nord. Sa
famille, profond6ment chretienne, habitait Sainghinen-Weppes. C'est 'l qu'il naquit le 21 octobre 1848. II
n'avait pas encore seize ans que d6ja le choix d'une
carriere e proccupait. Ses gofts le portaient vers la
vie de communaute et plus particulierement vers la
Cong.rgation de la Mission. II s'en ouvrit adi vicaire
de sa paroisse. M. Sudre, Superieur du grand seminaire de Cambrai, fat consulte; il repandit a I'ahhe :
<<Je ne doute pas que le jeune homme dont vous
m'avez parle ne soit requ dans notre Congregation
pour devenir frere coadjuteur. Toutefois, avant de
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I'admettre, on lui demandera des renseignements, onR
l'interrogera... Je vous conseille de 1'envoyer a Loos
trouver M. le cure, ou celui qui le remplace. II lai
exprimera son dessein, lui dira que ses parents s'engagent a l'exonerer du service militaire et qu'il est
decide A se consacrer A Dieu. Alors, M. le cure, qui
est le Superieur de la maison, informera M. le Sup&rieur general et tout sera fini; ce jeune homme pourra
se rendre a Paris pour commencer son noviciat. ,
L'obligation du service militaire dbpendait a!ors du
numero que I'on tirait au sort. Si le sort 6tait dtfavorable, on pouvait se liberer en versant 3 ooo francs.
Cette somme, d6pos&e chez un notaire par la mere dr
frtre Bataille, le d6livrait du souci que lui aurait
donn6 la crainte de voir sa carriere de frere interrompue par plusieurs ann6es passies au milieu des
soldats.
En partant & Loos, le jeune homme apportait avec
lui, A l'adresse de M. Dufour, Superieur des missionsionnaires, une lettre de son cure. ,<Alexandre Bataille, qui se pr6sente A vous, disait 1'eccl6siastique,
est un bon jeune homme, qui s'est toujours bien comporte; il parait avoir du goet pour entrer chez les
Freres Lazaristes; veuillez, je vous prie, faire tout ce
qui est en vous pour l'y aider. J'ajouterai qu'il appartient A des parents qui sont religieux et qui mbritent
vraiment des consid6rations. n
Le 21 octobre 1864, jour anniversaire de sa naissance, le frere Bataille 6tait a Loos. M. Dufour n'eut
pas de peine a reconnaitre en lui une vraie vocation.
Apres l'avoir interrog6, il lui dit : <cAsseyez-vous Ia,
prenez une plume et adressez au Superieur general une
demande d'admission. ,

tcrire au Superieur general! Le jeune homme dut

trembler un moment. 11 se ressaisit, encourag6 par
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M. Dufour, et 6crivit ces quelques mots, oh I'on voit
d6ji s'epancher l'ame si fervente du postulant : Monsieur le Sup6rieur g6nral. J'ai seize ans. Je suis orphelin de pere. Ma mere, bonne chrbtienne, me laisse
libre de suivre la carriere que je voudrai. Apres avoir
bien prib, j'ai vu que je devais me consacrer i Dieu.
Je vous serais bien reconnaissant si vous voudriez bien
m'admettre parmi vos freres. Avec la grice de Dieu,
je serai bien ob6issant a mes superieurs et dispos6 i
faire tout ce qu'ils demanderont de moi. »
M. Dufour 6crivit au bas de la lettre : ( Ce jeune
homme me parait hien; il. est venu ici muni de bons
certificats. n
Avec de telles dispositions et de telles r6ferences,
la demande du postulant ne pouvait qu'&tre suivie
d'une reponse favorable. II fut recu a Saint-Lazare
le 22 novembre. Sa conduite fut irriprochable. Aussi
lui donna-t-on l'habit de frere le 18 mars 1865 et
l'admit-on aux saints Voeux quand ses deux ans de
seminaire 'furent termines. II les prononsa, le
19 mars 1867, devant le P. Etienne.
La guerre de 1870 vint l'arracher au bonheur qu'il
goftait a la Maison-Mere. 11 fallut reetir un autre
habit : celui de soldat. Son regiment, d'abord charge
de garder la citadelle de Lille, fut envoy6e Paris pour
augmenter les effectifs qui constituaient la garnison
de la place.
Rendu i sa famille spirituelle, il reprit avec joie la
vie de communaut6e
la Maison-Mere, qu'il ne quitta
plus jusqu'i sa mort. A la propret6, I la pharmacie,
oi il resta un temps tres court, a la sacristie, i la
porte, oh il 6tait depuis 10o5, il montra partout la
m&me ardeur au travail, le meme souci de r6gularite,
le meme caractere aimable et enjou6, le m&me desir de
rendre service.
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Les fonctions de chef d'office a la porte de la
Maison-Mere sont delicates entre toutes, vu le nombre
et la qualite des personnes qui ont affaire aux-freres
portiers. Le frere place h ce poste doit etre choisi
entre mille. II revoit des 6veques, des cardinaux, le
nonce, des personnages politiques. C'est tant6t une
dame du grand monde qui vient voir notre Tres
Honor6 Pere, tant6t un pauvre qui sollicite une
aum6ne, tant6t une soeur qui desire un confesseur,
tant6t un inconnu qui demande a s'entretenir au parloir avec un confrere de la maison. Et le d6fil- continue toute la journ6e; et toute la journ&e ii faut aux
pauvres freres de la porte de la patience, de la discretion, de Ia politesse, de la complaisance, de la bonte.
Recevoir, r6pondre n'est qu'une partie de leurs
fonctions. A eux revient le soin d'entretenir la propret6 des parloirs. et du corridor qui les longe. Le
frere Bataille s'etait r6serv6 jusque dans ses derniers
mois ce travail fatigant. On le voyait souvent a genoux
sur le pav6, frottant, lavant, replongeant le linge dans
le seau plein d'eau pourlaver de nouveau.
Deux fois la semaine, le matin entre huit et neuf
heures, les pauvres venaient ensemble chercher des
bons. Le frere Bataille les r6unissait dans Ia cour,
pres de la grille d'entree, et la il lear adressait
quelques paroles d'6dification. Cela durait an quart
d'heure, on meme davantage. -L'hiver, les pauvres
avaient froid. L'orateur semblait croire parfois que la
chaleur de ses paroles neutralisait les effets de la temperature. II aurait parl6 tous Iesjours sans embarras,
si on le lui avait demand6; car il aimait les discours,
surtout les discours pour exciter au bien; on s'en apercevait, chaque annee, le jour de la sainte Marthe, et
aussi parfois quand on passait pris du guichet de la
porte pour entrer ou sortir.
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Le cher d6funt avait la d6votion des chapelets; il en
faisait et en disait. Qui pourrajamais compter le nombre
des chapelets qu'il a, soit arranges, soit months de
toutes pi&ces? II savait que le premier chapelet qu'on
dirait serait pour lul; il n'attendait pas d'autre r6compense.
On ne saurait trop louer sa regularite, sa piteh son
amour de la vocation, sa devotion a la sainte Vierge.
Aussi avait-il l'estime de tous, du dedans comme du
dehors. A sa mort, d'eminents 6veques, habitu6s de
Saint-Lazare, exprimerent, par correspondance, leur
chagrin et leurs regrets.
Le frere Bataille cut, comme tout le monde, ses
joies et ses peines. Deux enfants d'un de ses freres,

apres leurs 6tudes classiques a Wernhout, entrerent
au seminaire interne de Saint-Lazare. Le premier
mourut de la poitrine six mois apres l'ordination sacerdotale; le second revint au pays natal sans s'etre lii
par les voeux. Ce fut ensuite un petit-neveu; la guerre
survint; le jeune homme partit sur les champs de
bataille et ne revint plus. Le bon frere Bataille fat
plus favoris6 du c6t, de ses nieces: une niece et deux
petites-nieces prirent I'habit des Filles de la Charite
et le portent encore. Elles avaient pour le vieil oncle
un attachement affectueux, que celui-ci leur rendait
et dont parfois tbmoignaient ses larmes, quand il les
revoyait.
Que sainte Marthe nous envoie beaucoup de freres
coadjuteurs semblables au frere Bataille; nous l'en supplions de tout coeur.
8 dicembre. - Fete de l'Immacule Conception. Le
culte de Marie Immaculee est depuis longtemps en
honneur dans les deux families de saint Vincent. Le
8 decembre r658, A la fin de sa conference, notre saint
fondateur invita les sceurs a se mettre sous la pro-

tection de la Mere du ciel, en lui adressant cette
priere : a Puisque c'est sous 1'6tendard de votre pro-

tection que la Compagnie des Filles de la Charite est
6tablie, si autrefois nous vous avons appelie notre Mere,
nous vous supplions d'agreer l'offrande que nous vous
faisons de cette Compagnie en general et de chacune
en particulier. Et parce que vous nous permettez de
vous appeler notre Mere et que vous etes la Mere de
misericorde, qui avez obtenu de Dieu, comme il est a
croire, l'6tablissement de cette Compagnie, ayez
agreable de la prendre sous votre protection. »
Le 8 d6cembre coincidait, cette annie-lU, avec le
deuxieme dimanche de l'Avent, et la fateliturgique 6tait
renvoy6e au lendemain. Le soir meme, saint Vincent
recevait de Louise de Marillac une lettre, dont voici les
premiers mots : a Je n'ai os6 t 6moigner a votre charit6, au nom de la Compagnie de nos'soeurs, que nous
nous estimions bien heureuses que vous nous missiez
demain au saint autel sous la protection de la sainte
Vierge, ni supplier votre charit6 de nous obtenir la
grace que nous puissions a toujours la reconnaltre
pour notre unique Mere... Je vous demande cette
approbation, pour l'amour de Dieu, et la grace de faire
pour nous ce qu'il faudrait que nous fissions et ferons,
si votre charit6 l'agr6e et nous I'enseigne. »
Cette demande fut sans doute 'occasion de l'acte
par lequel, chaque ann6e, le 8 decembre, les Filles de
la Charit6 se consacrent i la sainte Vierge Marie.
Nous savons que l'usage etait 6tabli a la Maison-Mere
avant 1'ann6e 1675. Le directeur de la communaut6
prononaait un entretien sur le mystere du jour et, a la
fin, les sceurs, agenouillees, 6coutaient la formule
de
consecration qu'une d'entre elles lisait tout haut; Le
P. Etienne tint a donner lui-m6me la conf6rence annuelle et ses successeurs l'ont imite.

---6
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Cette annie, le Tres Honor6 Pere a parle sur Marie,

patronne de la bonne mort. Premier point : recourir
a Marie pour bien mourir; deuxieme point : imiter
Marie dans sa mort.

Chez les missionnaires, I'usage de l'acte de cons6cration remonte moins haut; il fut lu pour la premiere
fois le 8 decembre de l'ann6e 1843; et c'est A l'As-

semblee gendrale tenue quelques mois avant que revient
1'honneur de l'avoir introduit.
9 decembre. - Les eveques chinois recemment consacres a Rome arrivent i Paris, A neuf heures du soir.
Nous sommes honores et heureux de donner I'hospitalite a nos deux confreres Mgr Souen et Mgr Hou pendant leur sejour dans la capitale.
o dicembre. - Le matin, a huit heures et demie,
reunion des dames de la Charit6 dans notre chapelle
sous la presidence de Mgr Chaptal, qui prononce une
allocution tres ecout6e. Les dames assistent A la messe
et, pour honorer lImmacule Conception, ftte patronale de leur <euvre, s'approchent de la sainte table.
13 dicembre. - Reunion du Conseil des Dames de la
Charite. Distribution de secours.
15 dicembre. - Nouveau deuil. A quatre heures et
demie du matin, un de nos 6tudiants, Ag6 de vingtquatre ans, Henri-Leon Branchard, rend sa belle Ame
a Dieu. Affect6, pendant son stage militaire, au service de soldats tuberculeux, il avait contract6 dans
cette fouction les germes de son mal. II languit pendant trois ans. L'op6ration du pneumo-thorax prolongea peut-8tre son existence; elle n'apporta pas la
gu6rison. Le jeune homme n'ignorait pas que la mort
I'attendait a breve 6cheance. II s'y pr6parait de son
mieux. Les yeux fix6s sur I'angelique saint Louis de
Gonzague, il s'effor<ait de ressembler a son modele et
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il y reussit. 11 entra dans son eterniti apres avoir prononc, ces belles paroles: " Beni soit Dieu en tout,
pour tout, pourtoujours! »
18 dicembre. -

On dirait que 1'hiver est le prin-

temps du ciel; c'est la saison oh Dieu se plait a cueillir
des fleurs. Cette fois, c'est le parterre de la rue da
Bac qui 1'attire. Sceur Beauduin,quiremplissait, i 1'6conomat, les importantes fonctions de premiere d'office,
est emport6e par la grippe infectieuse. Une soeur qui'
l'avait approchie de prbs a ses derniers moments,
disait i son sujet : c Une si belle mort ne peut ktre
que la recompense d'une tres belle vie. n
1" janvier 1927. -

Comme il est d'usage chaque,

annee, pendant 1'oraison du matin, la communaut6,
par la bouche de l'assistant de la maison, presente au
Tres Honore Pere ses vceux de bonne annie. Nous
ferons tout ce qui est en nous pour ne pas empecher la
realisation de ces souhaits. Le bonheur d'un pere
d6pend, en grande partie, de la conduite de ses enfants.
A nous d'eviter tout ce qui pourrait lui causer de la
peine ou ajouter i ses embarras.
Apres le discours de M. 1'Assistant, le lecteur recite
la formule traditionnelle de 1'acte de consecration a
Notre-Seigneur. Cette formule, qui se trouve dans
l'Introduction

& la vie divote, fut choisie par saint

Vincent lui-m6me. Ce fut en 1644 ou 1645, le premier
jour del'an, qu'on lalut pour la premiere fois a SaintLazare. Cet usage fut impose a toutes les maisons de
la Compagnie par M. Almeras le 29 novembre 1662.
Le P. Etienne 1'introduisit chez les Filles de la Charite par sa circulaire du 8 decembre 1853. ( Je crois
repondre aux besoins de votre pi6t6, 6crit-il, en itablissant que, d6sormais, le premier jour de l'anne,
il se fera, dans toutes les maisons de la Compagnie,
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un acte de cons6cration A Notre-Seigneur. Je vons en
envoie la formule avec cette circulaire. Elle sera lue
a haute voix par la sceur servante, le matin, imm&diatement aprbs les actes qui precdent I'oraison. A
la Maison-Mere, cet acte de consecration sera fait
immediatement apres l'exhortation qu'a coutume de
faire le Superieur g6neral avant la distribution des
images. n
Dans sa circulaire du 1 " janvier, ,M. le Superieur g6naral r6pite, a notre adresse, une formnle
empruntee A saint Vincent : a Je vous renouvelle les
assurances de 'estime et des tendresses particulibres
que Dieu m'a donnies pour votre personne, non seulement pour cette nouvelle annie, mais jusqu'au deld
des siicles, et je prie sa divine bonte qu'apres vous en
avoir donn6 un tout entier pour le-servir en cc monde, il
vous donne ensuite son ternite bienhenrense. ,
Saint Vincent 6crivait ces mots & M. Lambert aux
Couteaux. Dieu n'exauwa que le dernier de ses veux,
car M. Lambert mourut moins d'un mois aprbs qte
ces lignes lui furent adressees.
Le saint variait ses formules de bonne ann6e. II
6crivait & Louise de Marillac :. Je vous souhaite un
nouveau cceur et un amour tout nouveau pour celui
qui nous aime incessamment aussi tendrement comme
s'il commencait d&s a present de nous aimer; car tons
les plaisirs de Dieu sont toujours nouveanx et pleins
de variet6, quoiqu'il ne change jamais. n
- D'autres fois, saint Vincent renoncait & la formule
d'usage : a La grace de Notre-Seigneur soit avec vous
pour jamais! , pour la remplacer par une formule. de
circonstance, par exemple : a Je prie Notre-Seigneur
que l'ann6e oii nous allons entrer vous serve de marche
pour monter a l'6terniti bienheureuse -, ou : i Je prie

Notre-Seigneur que cette nouvelle annee vous soit
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une annre de grace, qu'il fasse abonder votre cceur:
en fruits de benediction et qu'il conserve ces fruits
jusque dans l'eternit6,, ou encore : < Je prie NotreSeigneur qu'en cette nouvelle anne, il renouvelle nos
coeurs en son esprit et qu'il nous unisse en lui pour
toute 1'eternite. n
Si nous restons dans le cadre historique des deux
communautes, I'ann6e 1927 ne sera pas feconde en
centenaires. Ce fut en 1627 que saint Vincent se demit,

en faveur de sa congregation, du college des BonsEnfants. En 1827, prit fin, par la nomination de M. de
Wailly au poste de Sup6rieur g6enral, la periode des
vicaires g6n6raux; 6evnement heureux, qui redonnait Ala Compagnie son organisation normale.
9 janvier, solennitA de l'tpiphanie. - Un de nos
s6minaristes, le frere Jean-Emile Baumgartner, entre
dans la Congregation a l'age de soixante ans, recoit
aujourd'hui, A la salle des reliques, des mains de
Mgr Souen, I'ordination sacerdotale, apres avoir brili
les 6tapes; il y a un mois, il n'6tait pas encore tonsur6.
En ce jour, fete de la paroisse, qui s'appelait autrefois paroisse des Missions Etrangeres et porte aujourd'hui le nom du grand ap6tre des Indes, saint FranqoisXavier, la communaut6 va chanter les offices dans
1'6glise paroissiale.
L'apres-midi, A deux heures et demie, au cercle du
Luxembcurg, conf&rence sur le rble de M. Portal dans
l'aeuvre de l'union des Eglises. L'orateur, M. Calvet,
trace un portrait psychologique tres exact de notre
regrett6 confrere, qui s'6tait donn6 pour mission de
rapprocher les hommes de religions diverses, convaincu que de la connaissance mutuelle naitrait la
sympathie et que de la sympathie, avec le temps.
resulterait l'union. Ajoutons ici, puisque nous parlons
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de M. Portal, que plusieurs journaux (la Croix et la
Vie catholique) et plusieurs revues (le Correspondant,
la Revue des Jeunes et les Letires) lui ont consacrb des
articles 6logieux, et qu'un livre, encore en preparation, mettra en pleine lumibre la f6conde activite de
sa vie.
25 janvier, f&te de la Conversion de saint Paul,
jour anniversaire de la conception de la Congr6gation
de la Mission a Follevilie. - La cloche sonne, a cinq
heures et demie du soir, pour nous reunir a la salle
d'oraison, o4 doit avoir lieu la conference traditionnelle. Cette annie, nous avons le bonheur d'entendre
Mgr Hou, qui nous parle du caractire des Chinois et
de la langue chinoise, dont l'6volution est, parait-il,
si rapide qu'un Chinois, mort il y a dix ans, s'il revenait sur terre, pourrait difficilement lire les journaux
d'aujourd'hu'i. Cela tient sans doute A l'infiltration
des mots de langue 6trangere.
SAINT-LAZARE
Nous ne saurions oublier que dans les locaux de la
prison Saint-Lazare, AParis, oi sont enfermies aujourd'hui des centaines de femmes arreties par la police,
v6turent de 1633 a 1792 nos superieurs g6n6raux et
tout le personnel de la Maison-Mere. II est done tout
naturel que nous nous int6ressions toujours a ces
vieux murs, vestiges de notre histoire.
De temps en temps, les journaux nous parlent de
la prochaine d6molition de ces anciennes bitisses, ou,
du moins, du transfert des pauvres creatures qui les
occupent. Cette nouvelle a dejih t6 annonc6e A nos
grand-peres, k nos peres; elle le sera peut-ktre 6galement a nos petits-neveux. Ce bruit vient encore de
se r6pandre. L'adoption recente d'un projet elabor6
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par I'administration pinitentiaire en a 6ti l'occasion.
Sons ce titre : a Paris qui se meurt. La maison maudite ,, F. d'Andign6, conseiller municipal, ecrivait,
le 3o decembre dernier, dans f'Acko de Pris: a C'est
un des rares vestiges du vieux Paris qu'on verrait
disparaitre sans un serrement de cceur. Cette grande
faCade lugubre, qui domine le joyeux tumulte populaire du faubourg Saint-Denis, oppresse le passant,
m6me cOlui :qui ignore tout de son histoire, de son
passe et de son present. C'est un de ces monuments
greves d'infamie, suant le sang et la honte, vous i
toutes les lepres humaines et dont on se detourne en
frissonnant. n
Pour nous, membres de la Congregation de la Mission, qui nous rappelons le passe d'avant la grande
R6volution, la disparition de ce vieux monument,
oeuvre de M. Almiras, de M. Jolly et de-M. Jacquier,
n'irait pas sans regret. An dela des souillures du
dix-neuvieme et du vingti&me sidcles,nous voyons les
beautes:des siecles anterieurs; et c'est pourquoi nous
sommes heureux que la pioche des demoiisseurs ne
menace pas encore cette maison v6enere.
Saint-Lazare comprend trois categories de pensionnaires : les pr6venues, dont le procis est en cours
d'instruction et qui attendent leur comparution en
justice; les d6tenues, qui, condamn6es a un maximum
d'un an de prison, purgent leur peine; les femmes de
mceurs legeres arrettes sur la voiepublique et prisonnimres par d6cision administrative.
II ne peut etre question d'4loigner de Paris les
femmes de la premiere et ae la troisieme cat6gories.
Les prevenues doivent rester pres de leur avocat-et da
juge d'instruction, pour recevoir les visites du premier et compaxaitre au cabinet du second chaque fois
qu'il en est besoin. Les femmes de mceurs l6geres
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forment un personnel essentiellemeni flottant et alimente par des rafies quotidiennes.
Reste done la seconde cst6gorie. Le transfert de
ces femmes a Fresnes vient d'etre. dcid6; elles y
trouveront les dblinquantes mineures, qui, leur peine
finie, sont envoybes en maison de correction. On a
jug6 ayec raison que la solitude de Fresnes aurait sur
le travail des detenues, et par suite sur leur p6cule de
sortie, une influence salutaire. Les hauts murs de
Saint-Lazare n'empAchent pas la rumeur de la capitale de parvenir jusqu', leurs ateliers. Elles sentent
1I, tout pres, Paris, sa foule, ses lumibres, les mille
-hoses qu'elles regrettent; et l'esprit, qui rave a tout
cela, est moins attentif au travail. Apres le depart des
detenues, Saint-Lazare sera d6congestionna,
les
femmes des deux autres cat6gories seront plus au
large, a moins que leur nombre ne soit accru.
M. d'Andign6, que nous citions tout a 1'heure, dit,
dans son article, quelques mots sur I'ancien Saint-

-Lazare, d'apres un ouvrage recent : Hisloire de la
prisox Saint-Lazare du moyex dge a nos jours, publii
sous la signature du docteur Leon Bizard et de

Mile Jane Chapon.
Sans vouloir rien enlever aux m6rites de ce livre,
fruit d'un travail consciencieux et d'une erudition
6tendue, nous pouvons dire que la partie qui nous
concerne n'est pas a la hauteur de la partie m6dicale.
Les erreurs y abondent. Qu'on en juge par ces mots :
(( R6veill2e quatre heures en &t6, cinq heures en hiver,
6crit Mile Chapon, le Lazariste entendait ou c6lebrait
la messe selon son rang religieux, puis allait i ses
occupations. Des cours &taientdonnis par les pr6tres
licenci6s en tlhologie on en droit canon. Ceux d'entre

eux qui s'occupaient plus sp6cialement de science on
d'art de guerir avaient a leur disposition un labora-
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toire de physique et une apothicairerie fort importante
pour I'epoque. i. D'autres s'occupaient des retrai-

tantes, car le couvent ouvrait toutes grandes ses
portes a toutes les personnes du dehors qui voulaient
y suivre une retraite, meme aux femmes. Cette retraite,
a-t-on soin de nous dire, produisait un double rescltat;
elle i servait d'expiation aux plaisirs frivoles et
redonnait des forces permettant de se livrer a de nouvelles debauches ,.

Cette derniere phrase, avouons-le, serait mieux k
sa place dans un journal antireligieux que dans un
livre d'histoire.
Le chapitre relatif a la maison de force on de correction dont nous avions la garde n'est pas 6crit dans
un meilleur esprit. Deux citations le montreront.
i Lorsque les prisonniers poss6daient une fortune
couvrant largement leurs frais d'entretien, ils n'Ataient
pas reliches avec facilitL. Et un peu plus loin : , Les
bons Pires s'acquittaient severement de leur metier de
bourreau; la tradition conserve encore le souvenir de
leur patois ridicule et celui de leurs formules prEdisposantes, lorsque aprbs avoir salu6 methodiquement le
captif et apres avoir d6pos6 leurs chapeaux a grands
bords rabattus, ils attiraient le respectable martinet et
prononqaient la formule solennelle :
II faut, Messieurs, que je vous fessissions

Et que, si vous regimbissiez, je recommencissions.

Fermons le livre; cela suffit. Ce n'est pas en acceptant,
les yeux ferm6s, toutes les calomnies que l'histoire,
la vraie histoire, peut s'enrichir. I1 itait bon de les relever et de les fl6trir, puisque des revues et des journaux
viennent en apporter 1'6cho jusque dans nos maisons.
L'ouvrage cofte Ioo francs; tant micux, les petites
bourses ne seront pas tentees de l'acheter.

TRIDUUM EN L'HONNEUR DES MARTYRS
DE SEPTEMBRE
Quelques 6glises de Paris oat d6j& profiti de I'indult qui autorise la c6elbration d'un triduum en l'honneur des martyrs de la grande Revolution b6atifies le
17 octobre dernier.
Nulle part, ces martyrs ne sont tombes en aussi
grand nombre que dans le couvent des Carmes, oit
1'Institut catholique s'est install en 1875. Au bas du
perron qui descend des bltiments au jardin, une inscription laconique marque le lieu du massacre : Hic
ceciderunt. Dans 1'gglise des Carmes, aujourd'hui chapelle de l'Institut, derriere trois grilles, apparaissent,
blanchies par le temps, les pr6cieuses reliques des victimes, cranes balafres, f6murs, tibias, humerus.
C'est 1l que Paris aurait fet6 le premier triduum de
ses martyrs, si la chapelle n'eit offert un espace trop
restreint. L'6glise paroissiale fut pr6fer6e. Ce fut
done a Saint-Sulpice que les 22, 23 et 24 novembre
eurent lieu les ceremonies et furent prononcis les
panegyriques, en presence du cardinal Dubois et du
cardinal Lucon. Mgr Baudrillart, kI P. Lhande et
Mgr Le Senne, ve&que de Beauvais, surent interesser,
sans se r6peter.
A Saint-Sulpice, on avait surtout glorifi6 les victimes des-Carmes; Saint-Germain-des-Prbs voulut honorer sp&cialement, les 3o novembre, 1" et 2 decembre,
les vingt-trois pretres tomb6s a l'Abbaye et les trois
benedictins massacres aux Carmes, dont l'un 6tait
Antoine Chevreux, dernier abbe de Saint-Germaindes-Pr6s et Sup&rieur general de la Congregation de
Saint Maur.
Ce fut une f&te b6nedictine. Sept abb6s de 1'Ordre
de Saint-Benoit y prirent part. Aussi bien avait-on
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profitk de la circonstance pour inaugurer,dans I'6glise,
en presence de quelques membres de 1'Institut de
France et des Soci6tis historiques de Paris, une
statue de Mabillon. Dom Cabrol parla sur cet illustre
savant. Don Chauvin evoqua les souvenirs que rappelle
la chapelle des catechismes ou de Saint-Symphorien.
Dom Cabrol et dom Gabarra chanterent la messe de
dix heures. Dom Gajard dirigea les chants. Ainsi les
Benidictins furent a l'honneur dans cette magnifique
6glise de Saint-Germain-des-Pris, qui appartint si
longtemps a leur Ordre.
Saint-Lazare eut aussi sa petite part A la fete; car
les chants furent ex6cut6s, le premier jour, par les
clercs de la Maison-MWre. Plus d'un se souvint peutrtre que saint Vincent, quand il habitait la rue de
Seine, 6tait paroissien de Saint-Germain et qu'il dit
plus d'une fois la messe dans l'6glise. II y a aujourd'hui sa chapelle et c'est justice.
Le triduum c616bri & Saint-Nicolas-du-Chardonnet
les 5, 6 et 7 d6cembre fut plus specialement celui de
Saint-Firmin. Nous empruntons a la Semaine religieuse de Paris le r6cit des fetes :
(( L'iglise avait rev&tu une parure de fete : tentures de pourpre, illuminations, tapisseries, peintures
racontant quelques scenes du martyre, rien n'avait &t6
neglig6... Les fetes du triduum furent inaugurbes, le
dimanche 5 decembre, par Mgr Chaptal et.par M. le
chanoine Verdier, vice-superieur general de la Compagnie de Saint-Sulpice et gardien du sanctuaire des
Carmes, qui prononga le pan6gyrique des Bienheureux, dont plusieurs appartenaient a la Compagnie de
Saint-Sulpice. Le soir, M. le chanoine Grente, vicepostulateur de la Cause, fit l'histoire des martyrs...
Le second jour, M. Gaston, vicaire g6enral,
parla a
la messe de huit heures... Le soir, ý cinq heures,
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SLMINAIRE SAINT-FIRMIN
ANCIae

COLLtCG

DIO BONs-EtFAUTS

A. Coltlge des Bons-Enfants au temps de saint Vincent. - B. atiments Clev6s en 1731. - C. Aile construite en 1778 et existant encoreLe pointillk indique sl porte Saint-Victor et l'enceinte de Phiippe
Auguste. - Les peutes lignes marquent le trace des rues actuelles des
Ecoles et du Cardinal-Lemoine.
NOTICE EXPLICATIVE
La chapelle, adossde & 1'est, contre la porte Saint-Victor,
longeait la rue de meme nom. La plus grande partie de son
emplacement se trouve aujourd'hui dans la rue des Ecoles,
devant le numrro 2 bis, qui en occupe l'alrtre panie.
La chambre de saint Vincent se trouvait dans l'aile occidentale, dont 1'emplacement est A present occupe par le
num6ro4 et une portion de la cour du numero 2 bis.
La petite aile septentrioaale du corps du batiment Afut
remplacee en i66x par une construction neuve.
La porte Saint-Victor, elevee yers 12oo, rebitie en 1570, a
6td demolie en 1684, ainsi que P'enceinte de Philippe Auguste.
Au rez de-chaussee d'une tour de cette porte de la ville se
trouvait lasacristie de la chapelle des Bons-Enfants.
Au nord et & P'ouest, le smminaire Saint-Firmin touchait le
co•llge du Cardinal-Lemoine. La rue de ce nom, percee aprbs
185,. traverse une partie de 1'ancien jardin de Saint-Firmia.
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M. Mantelet, pretre de la Mission, raconta le martyre
de ses deux confreres immols sur la paroisse et surtout de l'un d'entre eux, qui fut superieur du s6minaire Saint-Firmin. A deux reprises, ce glorieux
martyr eut, plusieurs ann6es a l'avance, comme une
vue proph6tique de la Revolution qui allait venir.
Ame intrepide et ne craignant pas d'attirer sur lui la
fureur des soi-disant patriotes, il n'avait pas seulement refus le serment schismatique, mais il avait combattu, dans de vigoureux ecrits, la Constitution civile

du.clerg6. Thoologien, orateur, pretre et religieux jusqu'au fond de l'ime, il fit honneur a l'Eglise autant
par sa vie que par sa mort.
a Mgr Cr6pin, qui presidait, prit la parole i son
tour avec cette grice et cette force sp&ciale de 1'4piscopat et tira les lemons pratiques du martyre.
a Apris le R. P. Verdier, qui parla le matin du dernier jour a la messe de Iuit heures, I'honneur revint
a M. le chanoine Bridier, Superieur du petit siminaire
de Paris, de clore la serie des panegyriques, en pr6sesce de Son Eminence, qui prisidait. n
A I'occasion des f&tes de b6atification, plus -d'un
sera sans doute all6 rue des tcoles, devant les numeros 2, 2 bis et 4, pour voir ce que sont devenus les
anciens bitiments du s6minaire Saint-Firmin. Le plan
ci-joint, pr6par6 par M. Parrang, leur dira ce que la
main des hommes a respect6 et ce qu'elle a d6truit.
L'ANCIEN ITABLISSEMENT DE SAINT-CYR
A moins d'une lieue du chateau de Versailles, dans
la petite localitA de Saint-Cyr 1, s'elevait le magnifique
6tablissement que Louis XIV avait fond6 en 1686
j.

Aujourd'hui Saiat-Cyr-'pcole.
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pour deux cent cinquante jeunes demoiselles de condition issues de parents tombbs dans I'infortune. Non
seulement le sijour et 1'6ducation etaient gratuits, mais
la maison dotait les jeunes filles qui se mariaient on
entraient au couvent. Mme.de Maintenon, directrice
generale de I'ceuvre, avait le droit d'y etre log&e,
nourrie et entretenue, sa vie durant, ainsi que les personnes de sa suite.
Ses collaborat rices avaient pris l'habit Noisy, aprbs
quelques mois de noviciat, le 2 juin 1686, jour de la
Pentec6te, et prononc6, le mois suivant, les voeux
simples de pauvret6, de chastet6 et d'ob6issance. Un
quatrieme voeu, celui de stabilit6, les maintenait au
service des demoiselles, qu'elles s'engageaient a 6Iever
et a instruire dans la crainte de Dieu et la biens6ance
convenable.
, Quoique professes, elles formaient, au debut, une
simple communaut6 sans caractire religieux, sous le
nom de dames de Saint-Louis. Les constitutions, preparbes par Mme de Brinon, sup6rieure a vie, revues
par le roi, Mme de Maintenon et I'abbW Gobelin,
avaient requ l'approbation de I'6veque diocesain,
c'est-a-dire de l'eveque de Chartres.
Les bitiments achev6s, Saint-Cyr se peupla. Ce fut
entre le 3o juillet et le 2 aofit 1686, que la communaut6 de Noisy, compos6e de trente-six dames professes et de vingt-quatre sceurs converses, s'y transporta, ainsi que les jeunes filles de la maison, dans les
carrosses du roi, avec I'aide de ses gens et sous
l'escorte des Suisses de sa maison.
- Le lendemain, deux vicaires generaux benissaient la
chapelle devant les quatre aum6niers de I'&tablissement : Gobelin, sup6rieur; Converset, docteur de
x. Aujourd'bui Noisy-Il-Roi.
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Sorbonne; Boule, chanoine de Maintenon; tous trois
charges des confessions; et Letellier, jeune pretre,
pr6pos6 au service de la sacristie.
Sur les instances de Gobelin, Paul Godet-Desmarets, Superieur du s6minaire des Trente-Trois, consentit h ktre confesseur extraordinaire de la communaute. Aux confessions ii ajouta bient6t des co-f&rences, puis les predications de la retraite annuelle.
Comme son temps ne pouvait y suffire, il demanda du
renfort au Superieur du s6minaire des Missions Itrangeres, M. de Brisacier, qui accepta d'aller lui-m4me a
Saint-Cyr et d'y envoyer son confrere M. Tiberge.
M. Desmarets montait, I'annee suivante, sur le siege
episcopal de Chartres. Mme de Maintenon n'6tait pas
etrangire a son 6elvation. Elle perdait beaucoup, mais
gagnait davantage. La consideration des grands services que pouvait rendre . Saint-Cyr le chef du diocese la consolait de l'eloignement d'un si precieux
auxiliaire.
Le nouveau prelat partait a un moment critique. La
maison ne marchait pas comme Mme de Maintenon
l'aurait souhaite. Sous l'influence de causes dont ii
sera question plus loin, il y avait du malaise parmi les
dames; les jeunes filles, surtout les grandes, prenaient
des airs qui ne convenaient pas. De gros soucis la
rongeaient. Des reformes s'imposaient. La pens&e lui
vint de r6organiser l'aum6nerie et de l'6tablir surune
base plus solide et plus durable. Sur l'avis de Desmarets, de Fenelon, de Gobelin et de Brisacier, elle
r6solut d'appeler des pretres vivant en communaute
sous une regle. Ces pr&tres sont plus aptes que les
membres du clerg6 dioc6sain a comprendre la marche
et l'esprit d'une autre communaute; leur doctrine est
plus sire et leur stabilit6 plus grande; ils ne risquent
pas d'etre attires ailleurs par l'appit des b6enfices;
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les emplois modestes, tels que celui des confesseurs
de filles, les contentent facilement.
Mais a quelle congregation s'adresser? Elles taient
nombreuses et diverses. Mme de Maintenon icarta
celles dont l'esprit particulier correspondait peu avec
l'esprit dont elle voulait voir ses files animnes. Sans
aucun doute, les J6suites auraient bien r6ussi. On prononda leur nom. Mne de Maintenon etait prevenue
contre eux. Elle craignait, en les introduisant dans sa
maison, de n'etre plus maitresse chez elle. Et puis, its
avaient de nombreux et puissants ennemis ; ces ennemis
n'allaient-ils pas devenir ceux de l'institution, si 1'institution 6tait confi6e aux Pires de la Compagnie de J6sus ?
A leur d6faut, les Pr&tres de la Mission semblaient
tout d6sign6s. On connaissait, ce sont les Mimoires
des dames de Saint-Cyr qui le disent, leur pi&t4, lewr
rbgularit6, leur modestie et leur orthodoxie. On les
voyait
l'ceuvre A Versailles, A Fontainebleau, aax
Invalides, oii ils taient appr6ci6s. Lies par des veUK
simples et soumis A une forte discipline, ils travaillaient avec un zile visible au salut des Ames. Tout
les rapprochait des religieuses de Saint-Cyr. Pour
ces divers motifs, Mme de Maintenon fixa son choix
sur eux.
Louis XIV, consultS, approuva son projet: ( J'cn
fais mon affaire, lui dit le roi; comptez sur wroi. * Et de
fait, sans plus tarder, il manda pros de lui M. Jolly,
Suplrieur g6neral. Ce ne fut pas, on le devine, sans
formuler des objections que ce dernier accepta l'offre
qui lui 6tait faite. L'eeuvre qu'on lui proposait ne-convenait d'aucune maniere a une Compagnie fond6e
pour donner des missions aux pauvres gens de la campagne et enseigner dans les s6minaires; le saint Fondateur 1'excluait formellement des fonctions de son
institut.
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Le roi r6pondit point par point a toutes les representations de M. Jolly : les dames de Saint-Cyr
n'itaient pas religieuses et ne constituaient qu'une
fraction bien minime du personnel de I'itablissement;
quant aux demoiselles, elles appartenaient a la noblesse

sans doute, mais a la noblesse pauvre; an reste, le
fondateur n'excluait pas les nobles du' b6nfice des
missions dans ILs campagnes. Enfin venait un argument

sans replique : toute regle souffre exception, surtout
quand le roi manifeste un desir.
M. Jolly demanda la permission de consulter ses
assistants. Quelques jours apres, il revenait A Versailles pour apporcer au roi une reponse favorable.
Desmarets, Brisacier et Tiberge prirent part aux
pourparlers engages entre M. Jolly ct Mme de Maintenon pour pr6parer les clauses du trait6. II fut stipule que le personnel comprendrait,outre le supirieur,
six pretres, aigs d'au moins trente ans, et trois frbres,
I'un de ces derniers pour le service de l'6glise et de la
sacristie, et que toute libert6 leur serait laiss6e d'aller
donner des missions dans les terres d6pendantes de la
maison, ou dans le diocese de Chartres..
Un reglement dresse par l'dveque de Chartres fut
annexe au contrat de fondation; il contenait ces lignes :
< Les six Pretres de la Mission commis pour desservir
la chapelle de Saint-Cyr seront charges, sons notre
autorit6, de toute la conduite spirituelle de la maison
et communaut6 des dames et demoiselles de SaintLouis, meme de celles des domestiques et servantes
qui sont dans I'enceinte et cl6ture de ladite maison
tant pour I'administration des sacrements et instructions, que pour les enterrements, selon I'usage et les
reglements de ladite maison et communaut6.
( Un desdits pretres cilibrera, a six heures et
demie du matin, une messe basse, oi les converses et
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les domestiques pourront assister. Un autre en c6lbrera une a huit heures, oi assisteront les dames et
les demoiselles. L'un d'eux en dira une troisieme a la
chapelle de 1'infirmerie sur les huit heures et un autre
en clebrera une quatrieme dans l'6glise a dix heures;
et celle-la sera dite haute et solennelle aux jours
marques dans le c6ermonial de la communauti. L'une
desdites messes sera c6elbree pour le repos des ames
des rois de France et de la feue reine; une autre a
1'intention du roi, pour remercier Dieu des graces qu'il
r6pand incessamment sur la famille royale et pour lui
demander qu'il plaise a sa divine Majest6 de donner
aux rois de France les lumieres n6cessaires pour bien
gouverner leur Etat et d'exalter I'Yglise catholique
daus le royaume...
4( Apres la messe de huit heures, oi Ie psaume
Exaudiat est tous les jours chant6 par les dames et les
demoiselles, le pr&tre qui aura cel6br6 la messe dira,
a la fin dudit psaume, le verset et I'oraison pour le

roi... »
Le Supbrieur g6neral de la Mission devenait le Superieur imm6diat de la maison, sous la dependance de
1t'veque de Chartres. Toute latitude lui etait laiss6e
d'y tenir un suppliant qui aurait le titre de Sup6rieur
et en exercerait les fonctions. II !ui appartenait de
choisir dans sa congregation lesconfesseurs extraordinaires et les directeurs, et de les nommer, de concert
avec Mine de Maintenon et la Superieure de la communaut6. Toutefois l'6veque de Chartres se reservait
le choix pour le cas oii des circonstances particulibres
1'exigeraient.
On ne tarda pas a s'apercevoir que les absences prolongees exig6es par les travaux des missions portaient
les pr&tres A n6gliger leurs fonctions d'aum6niers;
aussi ajouta-t-on plus tard an personnel exig6 par le
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contrat primitif deux prktres pour le ministere exterieur. Par la meme occasion, un quatriime frire fut
donn6 pour aider celui de la sacristie, qui btait surcharg6 de travail.
Une des questions les plus difficiles a r6soudre fut
celle du logement. II fallait des chambres, une infirmerie, une cuisine, un r6fectoire, une bibliotheque,
une salle d'oraison, un parloir; le tout a une distance
convenable de l'habitation des religieuses et des
jeunes filles. M. Jolly se rendit a Saint-Cyr, accompagni de M. H1bert, cure de Versailles, et d'un frere
architecte. II examina ce qu'on proposait et ne le
trouva pas a saconvenance. Le roi risolut la difficult6
en donnant ses ordres pour une nouvelle bitisse au
lieu qui accommoderait le mieux M. Jolly. Mansard
dressa le plan et en s'. mois tout etait pr6t pour
recevoir les missionnaires.
Le bitiment s'itendait de 1'iglise au pavilion reserve
a 1'6veque de Chartres et s'ilevait sur 1'emplacement
pric&demment occup6 par les ecuries de Mme de Maintenon et les logements des jardiniers. Un petit jardin,
plac6 derriere, fut mis a l'entiere disposition des
aum6niers, qui prirent possession de leur nouvelle
demeure le 9 aout 1691.
Les Mimoires des dames de Saint-Cyr nous apprennent pourquoi le sup6rieur gne6ral fut declaret
sup6rieur imm6diat de la communaut6 des dames et demoiselles de Saint-Louis ,. , Les raisons qui portkrent
inserer cette clause dans le trait6, y lisons-nous,
furent que ce sup&rieur, devenant le n6tre, s'affectionnerait davantage a notre maison; qu'il se trouverait par lh plus engag6e nous donner de bons confesseurs et directeurs et a procurer notre bien spirituel; qu'etant choisi par les principaux de la Congrdgation, il 6tait a pr6sumer que ce serait toujours on
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homme de bien, de tete et d'experience; que cela
nous empecherait d'en chercher et que, quelques soins
lue nous prissions pour en trouver qui eussent les
qualit6s necessaires, il serait difficile que ce fit avec
un aussi heureux succes qu-on avait sujet de se le
promettre de M. le Supbrieur g6n6ral de Saint-Lazare.
L'exp6rience a fait voir qu'on ne s'itait pas tromp6,
et nous 6prouvons tous les jours qu'on a fait en cela,
4omme en tout le reste, le bien et I'avantage de notre
maison. »
En inserant cette clause dans le contrat, il fut convenu qu'on ne l'appliquerait pas du vivant de 1'abb6
Gobelin, qui conserva les fonctions de supirieur
jusqu'i sa mort, c'est-i-dire jusqu'en 1690 ou 1691.
La r6organisation de I'aum6ntrie_ fut suivie de pros
par la r6forme de la communaut- des dames, que
I'influence fAcheuse de Mme de Brinon, nommee superieure A vie, puis r6voqu&e et eloignie par le roi,
avait profond6ment troubl6e. Les dames de SaintLouis passercnt, avec 1'approbation du Souverain
Pontife, de l'6tat s6culier A 1'etat r6gulier et adopterent la regle de saint Augustin.
An mois de novembre de l'annne 1692, deux visitandines du couvent de Chaillot & Paris, la suphrieure
et la maitresse des novices, allerent A Saint-Cyr et y
rest&rent le temps n6cessaire pour la formation des
religieuses. L'ann6e du noviciat &coule,1'6veque de
d6Chartres recut la profession de plusieurs, leIc
cembre 1693. Les autres pref6rerent retarder de quelques jours ou de quelques mois. Quatre se retirerent;
une resta, mais en gardant son ancien etat. Les constitutions, plusieurs fois remani6es, furent d6finitivement arr&tees avant la fin de la premiere ann6e.
Mme de Maintenon avait trop souffert du passe pour
ne pas multiplier les mesures de precaution autour
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de sa communaut&. Elle tenait extremement a la priserver de Iesprit du monde et A la conserver dans la
puret6 de la foi. Et pourtant, par sa faute, sans qu'elle
s'en rendit compte, le qui6tisme riussit a p6n6trer
dans ce milieu. Gagn&e par les bonnes grAces et les
manieres insinuantes de Mme Guyon, dont la pi6t6
etait sincere, quoique fauss6e, elle lui permit de voir
fr6quemment les dames de Saint-Cyr et m6me de leur
enseigner sa m6thode d'oraison. Cette methode Idi
semblait excellente. C'est pourquoi elle ne manquait
pas d'assister aux conferences que F6nelon -faisait a
la cour devant un auditoire choisi.
Parmi les premiers missionnaires envoy6s a SaintCyr, il en 6tait un que Mmie Guyon elle-m6me avait
converti a ses id6es'. Sa r6putation de saintet6 lui
attira un grand nombre de penitentes, qu'il dirigea
dans les voies nouvelles.
Une autre influence contribua aux progres du quietisme :celle d'une grande amie de Mme Guyon, Mme
de Maisonfort, qui avait abandonn6 le monde a trente
ans pour entrer dans la communaut6 de Saint-Louis.
Les tristes ravages de l'erreur, d'abord masqu6s
par un apparent progres dans la pite6, ne tardirent
pas a se manifester. Les dames et les grandes demoiselles qui s'etaient laiss6 prendre aux beaux dehors
de la pernicieuse doctrine se crurent des priviilgises
:
elles meprisaient celles qui ne partageaient
pas leur
manibre de voir; leur orgueil grandissait en
mnme
temps que diminuaient leur dociliti et leur amour
du
travail.
M. Durand, sup6rieur des missionnaires, finit
par
deviner la cause de la division qui troublait la maison.

Mais comment y remedier? II fallait avant
tout, semi. Olivier Lasseur.
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blait-il, porter Mine de Maintenon a repudier la spiritualit6 de Mine Guyon. L'6veque de Chartres avait
toute sa confiance. C'est sur lui que M. Durand se
d6chargea du soin de la disabuser.
Le pr6lat eut la joie de reussir. Mais ses efforts pour
ramener dans le droit chemin les autres egarees resterent sans resultat. On ecouta respectueusement ses
conferences sur l'oraison, et ce fut tout; les meilleures
raisons ne purent rien contre 1'ent&tement. Le confesseur qui6tiste lui-meme persista dans ses erreurs. Sa
direction resta la meme, sinon qu'il prit des precautions pour la cacher aux profanes.
On s'aperqut que rien n'6tait change quand parurent
les Maximes des Saints de Finelon, archeveque de
Cambrai. Cet ouvrage trouva de chauds d6fenseurs
& Saint-Cyr. On comprit qu'il fallait en venir aux
moyens de rigueur. Trois religieuses, qui se signalaient
par leur ardeur et leur opiniAtret6, furent enfermees
dans les couvents de la Visitation. Le d6part volontaire d'une autre, le rappel a Saint-Lazare du missionnaire qui6tiste, un examen attentif des manuscrits et
des livres qui circulaient dans la maison, suivi de la
confiscation des 6crits jug6s dangereux, enfin l'intervention personnelle du roi, qui vint A Saint-Cyr et
diclara aux dames sa resolution d'6craser le quietisme,
comme il avait ditruit le jansenisme, tout cela mit fin
a la crise.
L'6preuve fut penible au coeur sensible de Mme de
Maintenon. Mais, si Dieu lui presentait des croix, il
lui donnait aussi des consolations. Une des joies les
plus vives de sa vie fut certainement celle qu'elle
eprouva le jour ou ses demoiselles jouerent, pour la
premiere fois, l'Esther de Racine.
Les representations des tragedies pieuses faisaient
partie de son programme d'6ducation. Elle les jugeait
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tres uti!r:s aux jeunes filles pour les former aux bonnes
manieres, a la diclamation, a la bonne diction et poor
leur apprendre a se presenter devant le public. Elle
ne regardait pas a la depense des costumes et appelait, pour exercer les jeunes actrices, les artistes les
plus en vue.
La premiere representation publique d'Estker fut
fix6e au 26 janvier I689. Louis XIV y assista, ainsi
que le prince de Cond6, Bossuet, I'eveque de Chilons,
d'autres pr6lats et un grand nombre de courtisans.
Le succes fut eclatant.
Le 29, des princes, des seigneurs, Mie de Miramion et huit jisuites admirerent, a leur tour, les jeunes
actrices. Celles-ci reparurent sur la scene, toujours
devant de nombreux et illustres personnages, les 3, 5,
I5 et g1f6vrier; puis, le the6tre de Saint-Cyr ferma
ses portes jusqu I'aannie suivante.
Aux felicitations que Mme de Maintenon recevait,
se melaient des critiques. M. H1bert, cure de Versailles, fut un des premiers a voir et a signaler les
graves dangers auxquels pouvaient donner lieu les
representations de Saint-Cyr.
,< A une assemblee de charite, oii Mme de Maintenon assistait trbs r6guliirement, ecrit M. de La Beaumelle, le discours, avant la conference, tomba sur la
trag6die d'Esther. La flatterie rencherissait sur tous
les 6loges qu'accordait la v6rit6. Le cur6 attendait,

en gmlissant, le moment de parler. Mile de Main-

tenon rapporta d'un air satisfait le nom de tous
les

religieux qui avaient 6t6 spectateurs, ou qui deman-

daient & 1'Ptre.
SII n'y a plus que vous, dit-elle au cur6S, qui
n'ayez pas vu cette pi&ce; ne vous y verrons-nous pas
bient6t ?
" H6bert ripondit par une profonde r6ivrence.
-
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Je voudrais bien, ajouta-t-elle en regardant H6bert,
y aller aujourd'hui en aussi bonne compagnie. - Je
vous supplie de m'en dispenser, repartit Hebert en
commenqant son exhortation.
u Des qu'elle fut achevie, Mmes de Chevreuse et
de Beauvilliers gronderent le cure de ce refus public.
- Vous avez, lui dirent-elles, mortifi6 Mme de Maintenon. Voir Esther est une faveur sollicitee. On vous
y invite et vous refusez du ton le plus d6sapprobateur.
On n'aura plus la meme confance en vous; on vous
croira outr6 sur la morale; vous serez redoute comme
le censeur des ev6ques; vous perdrez un credit utile
a votre zAle. - Mes raisons, interrompit H6bert, ne
sont pas de vains scrupules; je vous en rendrai compte
et j'en ferai juge Mane de Maintenon elle-m~me;
si elle me condamne, je me rendrai volontiers.
a Le soir mkme, il lui dit :
I - Vous connaissez, Madame, mon respect pour
vous; mais vous savez aussi combien je d6clame en

chaire contre les spectacles. Esther n'est point comprise dans cette proscription.
« - Pourquoi donc, interrompit-elle, refusez-vous
de I'entendre ?
, - Le peupie, reprit le cure, ne salt pas quelle diff&rence est entre cette com6die et une autre. Si j'y vais,
il croira plut6t a mes actions qu'A mes paroles. La
reputation d'un ministre de J6sus-Christ est trop d61icate pour la sacrifier i la complaisance on a la curiositL. H6! pensez-vous qu'il soit decent a des pr6tres
d'assister a des jeux executes par des jeunes filles bien
faites, aimables, fixes pendant deux heures entiires ?
C'est s'exposer a des tentations. Des courtisans m'ont
avou6 que leurs passions htaient plus vivement excit&es
par la vue de ces enfants que par celle des comediennes. L'innocence des vierges est un attrait plus
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dangereux que le libertinage des prostituees. Le vice
profane tout.
u - Mais, du moins, lui dit Mme de Maintenon,
vous ne condamnez pas ces divertissements si utiles a
la jeunesse?
a - Je crois, r6pondit-il, qu'ils doivent etre proscrits de toute bonne .ducation. Votre grand objet,
Madame, est de porter vos e6ves A une grande purete
de mneurs. N'est-ce pas detruire cette purete que de
les exposer sur un theatre aux regards avides de la
cour? C'est leur 6ter cette honte modeste qui les
retient dans le devoir. Une fiile redoutera-t-elle un
tete-a-t&te avec un homme apris avoir paru hardiment
devant plusieurs? Les applaudissements que les spectateurs prodiguent A la beaut6, aux talents de ces
jeunes personnes leur inspirent de l'orgueil. Je ne puis,
en exerqant un ministere qui combat toutes les passions, me defendre de la vaine gloire de pracher
devant mon souverain; comment des enfants se preserveraient-elles d'une vaniti si naturelle?
(( - Cependant, dit Madame de Maintenon, ces
exercices sont autoris6s de tout temps dans les colleges.
1- On ne peut, repliqua le cure, en rien conclure
pour les colleges des filles. Les garcons sont destines
A remplir des emplois qui les obligent de parler au
public. Un homme 'de robe, un homme d'iglise, un
homme d'6p&e oat 6galement besoin de I'exercice de
]a declamation. Les files sont destinies a la retraite
et leur.vertu est d'etre timides, leur gloire d'etre
modestes. Je ne parle point du temps qu'emportent
les r6les qu'il faut apprendre; des distractions que
donne le charme des vers; de l'orgueil de celies qui
jouent; de la jalousie de celles qui ne jouent pas;
des airs de grandeur qu'on prend au theatre et qu'on
ne quitte pas dans la societ6; de mille choses con-
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traires a l'esprit de votre 6tablissement. Je ne dis plus
qu'un mot : tous les couvents ont les yeux attaches
sur Saint-Cyr ; partout, on suivra l'exemple que SaintCyr aura donn6. On se lassera des pieces de pi6t6,
on en jouera de profanes. On invitera des laiques a
ces spectacles. Dans toutes les maisons religieuses, au
lieu de former des novices, on dressera des comediennes.
, - J'entre dans tout cela, dit Mme de Maintenon;
mais saint Francois de Sales est moins rigide que
vous; il permet a ses filles de repr6senter des pieces
de d6votion.
«t - II est vrai, reprit l'abbW H4bert, mais ce grand
eveque ne le leur permet qu'entre elles, rarement et
dans l'intbrieur du monastre. A la Visitation, c'est
amusement priv6; A Saint-Cyr, c'est un spectacle
public. »
La voix de M. H4bert fut ~touff e par les nombreux
eloges que Mme de Maintenon recevait de la cour,
meme d'eccl6siastiques pieux et savants.
Le th6itre de Saint-Cyr se touvrit dans les premiers
jours de l'annke 169o. Du 5 janvier au o1 f6vrier,
sept repr6sentations d'lEsther se succ6derent; et ce fut,
chaque fois, avec le meme succes.
Peu a peu, toutefois, Mme de Maintenon comprit
combien avaient raison ceux qui lui signalaient les
dangers de ces spectacles. Les jeunes. filles n'Ataient
plus les m6mes. Leur orgueil ne cessait de croitre
avec les applaudissements et les adulations. II alla
jusqu'au ridicule. Elles refuserent de chanter a 1'6glise
<<pour ne pas gater leur voix avec des psaumes et du
latin n.
' Cette affluence du beau monde, lisons-nous dans
les MAmoires des dames, les applaudissements que nos
demoiselles en avaient requs, les frequentations des
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gens du bel esprit leur avaient beaucoup enfI6 le coa~
et donna une telle vivacith de goat pour I'esprit et les
belles choses qu'elles devinrent fieres, didaigneuse4,
hautaines, presomptueuses, peu dociles... II n'tait
plus question entre elles que d'esprit et de bel esprit;,
on se piquait d'en avoir et de savoir mille choses
vaines et curieuses; on m6prisait les demoiselles qri
6taient simples et moins susceptibles de ce goft. , .
Mme de Maintenon ne se consolait pas d'avoir
abouti, par son imprevoyance, a de si ficheux resvt
tats. ( La peine que j'ai sur les flles de Saint-Cyri
icrivait-elle, ne se peut r6parer que par le temps et
par un changement entier de 1'education que nons lear
avons donn~e jusqu'A cette heure... Dieu sait que j'w
voilu etablir la vertu a Saint-Cyr, mais i'ai bUti sur Ii
sable... Elles oat de l'esprit et s'en servent contre
nous. Elles ont le coeur 6leve et sont plus fires et plvst
hautaines qu'il ne conviendrait de I'etre aux pla
grandes princesses. A parler m&me selon le monde,
nous avons formi leur raison et fait dAs discoureuses,
presomptueuses, curieuses, hardies. C'est ainsi qu'ol
reussit quand le d6sir d'exceller nous fait agir... Baissons Dieu de nous avoir ouvert les yeux. ,
A ces inconvinientss'en ajoutaient d'autres, du cot4
du public. Comme M. Hebert, comme M. Desmarets:
comme d'autres membres du clerg6, M. Durand, supj
rieur des missionnaires de Saint-Cyr, jugeait incona
venant, pour des hommes et specialement pour des
pr&tres, de fixer, durant des .heures entieres, de
grandes jeunes files, et cela au moment m&ie oi
l'art et la grace avec lesquels elles remplissaient leu.
rble sur la scene les rendaient plus attrayantes et plus
charmantes. II menajait d'ecrire et de pr&cher contre
ces divertissements. S'il n'alla pas si loin, da moins
eut-il des discussions assez vives avec Moreau, le
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musicien qui exer;ait les demoiselles, et avec Racine
lui-m4me. Moreau lui repartit malicieusement que le
thbttre de la foire de Saint-Laurent, ou I'on jouait des
pi&ces fort peu convenables, appartenait i SaintLazare. Racine, tout d'abord pique, finit par recopnaitre, assure La Beaumelle, le bien-fond6 des observations do missionnaire, et, sans I'intervention de
Mme de Maintenon, il aurait brtild la seconde tragedie
qu'il venait de composer pour Saint-Cyr, sur l'ordre
du roi.
Cette nouvelle tragedie avait pour titre Atkalie.
Elle fut jouee pour la premiere fois le 5 janvier 1691
devant Louis XIV, le dauphin, le roi et la reine d'Angleterre, F6nelon et quatre ou cinq autres personnages, sans pompe, sans decors, dans une classe, par
des jeunes filles v&ues de leurs habits ordinaires,
qu'ornaient quelques perles et quelques rubans.
L'avis g6neral fut qu'Athalie ne valait pas Esther.
Mme de Maintenon fut seule a penser autrement, et la
posteritilui a. donn6 raison. Apres la representation,
le roi d6clara, pour r6pondre & ses d6sirs, que d6sormais les demoiselles et leurs maitresses assisteraient
seules aux spectacles de Saint-Cyr.
Cette regle souffrit quelques exceptions. En i69g,
1692 et 1693, les demoiselles furent a plusieurs reprises
invit6es par Louis XIV a venir jouer dans sa chambre,
en pr6sence des princes du sang et de personnages
choisis, tant6t Esther, tant6t Atkalie, tantot une piece
bien oubli6e aujourd'hui, le Jonatlas de Duche. ElIes
allaient a Versailles, portees par les carrosses du roi,
et la elles restaient sous la surveillance de plusieurs
dames de la cour pieuses et ag6es.
A Saint Cyr, les spectacles se firent de plus en plus
rares, et ce fut presque toujours en prisence de dames
auxquelles Mme de Maintenon tenait a donner un
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timoignage tout particulier de sa bienveillance. Les
pieces joubes, tir6es toutes de rbcits bibliques, etaient
loin d'avoir la perfection d'Estker et d'Athalie. On
representa Jonathas, Absalon et Dibora de Duchi,
Juditk de Boyer, Sail de Longepierre, Joseph de l'abb6

Genest.
Vers 1701, Mine de Maintenon permit aux p1etites dejouer Jonathas devant les confesseurs pour leur ( faire
plaisir

>. Les confesseurs assistbrent encore a une

representation d'Athalie donn6e par les grandes demoiselles devant Claude d'Aubigni, 6veque de Noyon,
parent de Mme de Maintenon.
La pieuse dame se reprocha cet acte de complaisance. Elle craignait qu'apres elle on ne s'autorisit de
cet exemple. Bourrelee de remords, elle alla demander
A I'eveque de Chartres ce qu'il convenait de faire pour
r6parer sa faute. Sur les conseils du prelat, elle prit la
plume pour d6clarer a ses religieuses, sous forme de
lettre, quelles 6taient ses intentions. ( Renfermez ces
amusements dans votre maison, leur recommandat-elle , et ne les faites jamais en public, sous quelque
pritexte que ce soit. II sera toujour.s dangereux de
faire voir a des hommes des filles bien faites et qui
ajoutent des agr6ments a leurs personnes en faisant
bien ce qu'elles repr6sentent. N'y souffrez done aucun
homme, ni pauvre ni riche, ni vieux ni jeune, ni pretre
ni s6culier, je dis m&me un saint, s'il y en a sur la
terre. )
Les religieuses de Saint-Cyr suivirent fidelement
les volontes de leur fondatrice. Les confesseurs ne
virent plus les jeunes filles que dans la chapelle, oi
ils leur apprenaient A pr6ferer la faveur de Dieu aux
applaudissements des hommes.
i. Lettres et entretiens sur ieducation,

2*ed.,

t. It, p. 39g. Voir ausi

lea Mimoires des dames de Saint-Cyr, t. I, p. 256.

-89M. Durand fut le premier supirieur des missionnaires. de Saint-Cyr. II ne resta qu'un an. Son attitude
vis-a-vis des tragedies de Racine ne fut peut-etre pas
etrangere A son rappel.
Au nombre des six collaborateurs qui lui furent
donn6s se trouvait M. Laudin, qui avait occup6 la cure
de Fontainebleau pendant onze ans. Eh apprenant
qu'il 6tait place A Saint-Cyr, ce saint missionnaire
s'etait 6cri6 tout heureux : a Je vais rajeunir maintenant, parce que me voila simple soldat; si ce sont les
superiorites qui font courberles hommes, il faut a present que je me redresse, puisque me voilA d6barrass6
de tout soin. o
Un an apres son arriv6e, M. Laudin dut se courber
de nouveau, car on lui .donna la succession de
M. Durand. Une grande maladie et la perte presque
complete de la vue l'obligerent A se retirer 1'ann6e suivante.
M. Savoye vint ensuite. Apres neuf ans de superiorit6, il 6da la place a M. Jacques Briderey. Tous deux
avaient dirig6 le s6minaire interne de Saint-Lazare.
Ce fut du temps de M. Briderey que les religieuses
de Saint-Louis recurent de Louis XIV, pour la mettre
A la disposition des confesseurs; une magnifique propri6t6, comprenant maison, chapelle, jardin, bois et
terres, propri&t6 situ6e sur le territoire de Fontenay,
a un quart de lieue de Saint-Cyr. c De cette maison,
ecrivait Lavall6e en 1862 " , d6pendait un petit oratoire, d6dij A Saint-Jean, qui est encore aujourd'hui
un lieu de fetes et de pIlerinages. »
Un missionnaire, porte A ses heures, chanta la
beaut6 du site et les-charmes du sejour en une s6rie
de vingt-six strophes. Il y a loin de cette po6sie A
i. Madame de Maintenon et la mairon royale de Saint-Cyr, 2*
p. x21.
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celles de Racine. Les religieuses toutefois se la passerent de main en main et en conservbrent le texte
dans leurs Memoires. Voici quelques extraits :
Prbs de Saint-Cyr est an lieu de plaisance
Dout h Pallas fit present Apollon.
Pomone et Flore y font leur r6sidence
Et tour A tour rfgnent dans ce vallon.
De tons c6tis prunes, cerises, peches
Font succomber I'arbre sous le fardeau.
Dans la saison on a des fraises fraiches;
Tout est charge jusqu'au moindre arbrisseau.

Un bois voisin, plante par la nature,
Rehausse encor la beaut6 de ces lieux.
Z6phire y fait entendre son murmure,
Les rossignols leur chant melodieux.
'Si vous voulez vous livrer 'a 1'tude,
Lire un bon livre, apprendre des sermons,

Dans Fontenay plus d'une solitude
Contentera vos inclinations.

La pens6e d'offrir cette maison de campagne anx
missionnaires venait de Mme de Maintenon. A la mort
de Louis XIV (1715), cette derniere quitta la cour et
se retira, pour le reste de sa vie, dans l'6tablissemendde Saint-Cyr. Elle y v6cut quatre ans dans la plus
grande simplicit6, recevant fort peu, priant beaucoupt
instruisant les jeunes filles et travaillant de ses mains '.
Cette noble et charitable dame se confessait &
M. Briderey, superieur des missionnaires de SaintCyr. Elle lui recommandait de ne pas la menager et,
de la reprendre avec la m&me liberti que si elle itait:
Fille de la Charit6. Le jour oii elle crut s'apercevoir
que son confesseur avait quelque penchant pour le
jansenisme, I'angoisse envahit son ame. Elle avait
trempe dans le qui6tisme sans y penser; n'allait-elle
pas maintenant se laisser entrainer, sans s'en apercex. Mimoires des dames de Saint-Cyr, t. I, p.
284.
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voir, dans d'autres erreurs? Rester sous cette direction, c'itait exposer sa foi; d'autre part, en la quittant,

elle compromettrait la reputation de M. Briderey et
porterait prejudice i la Congregation dont il 6tait
membre. R6flexion faite, elle pr6fera ne rien changer '.
Elle mourut le 15 avril 1719, pr6paree et assistie
par M. Briderey. M. Bonnet, sup6rieur g6neral, tint
A honorer de sa presence les funerailles de l'illustre
defunte. Avec lui vinrent, de Saint-Ltzare, de Versailles et d'ailleurs, une centaine de missionnaires,
pratres on clercs. 1 convenait que la Congregation de
la Mission rendit ce supreme hommage a la m6moire
de sa grande bienfaitrice.
M.

Briderey quitta Saint-Cyr en.

1727.

Ce fut,

assurent les Nowuelles ecdCsiasiques 2, A ia demande
de Fl'veque de Chartres, qui lui reprochait trop pen de
zile contre le jansinisme, bien qu'il et signi avec ses
confr~res la constitution Unigesitus.
Pierre-Ignace de la Gruere, sup6rieur du petit s6~inaire de Cbartres, fut mis a la place de M. Briderey.
En envoyant ce missionnaire a Saint-Cyr, M. Bonnet,
superieur gineral, lui donna ses avis par ecrit. En
psychologue averti, il s'6tend sur les dangers et des
difficultes que pent trouver un pretre dans an milieu
f6minin et sur les precautions dont il doit s'entourer.
Toot n'est pas & citer; ce serait trop long; et pnis,
certaines remarques ne soot pas A r6p6ter tout haut;
elles risqueraient de deplaire si d'autres que des
hommes les entendaient ou les lisaient; contentonsnous dc quelques mots :
( La patience de Job, la sagesse de Salomon et la
I. La Beaumelle, op. cit., t. V, p. 291.
2. NHmuro du 22 novembre 1727, p. 166.
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chasteti de saint Etienne seraient a peine suffisantes
pour remplir dignement et fidelement tous les devoirs
de cet important emploi... Dix Salomon suffiraient a
peine pour bien developper une seule fille et pour s'en
garder autant qu'il est convenable... 11 faut etre
prompt, exact et ponctuel pour les servir dans Jeurs
besoins et ne se pas faire attendre au confessionnal.
Le pr6decesseur y 6tait, presque tous les jours, cinq on
six heures le matin et autant le soir. Dans ce commencement, je voudrais les 6couter au fur et . mesure
qu'elles le disireront et autant qu'elles en auront
besoin; mais peu a peu je les accoutumerais a ne se
confesser qu'une ou deux fois la semaine tout au plus;
autrement, le m6tier n'est pas supportable... II faut
obliger ses p6nitentes d'aller, comme les autres, amu
confesseurs extraordinaires; car celles qui paraissent
avoir plus de confiance en ont quelquefois plus de
besoin que les autres, et elles sont fort aises qu'on les
force de se soulager. 11 n'y a... parmi les files qu'us
seul confesseur qui n'est pas tromp6, et c'est celui-li
seul qui s'attend & l'etre de fois & autre... Les peni
tentes m6prisent les confesseurs qui les recherchent'
et elles recherchent elles-memes ceux qui savent sf
passer d'elles. )
On peut croire que M. de la Gruire suivit fidlement les conseils donn6s par M. Bonnet.
Quoi qu'il en soit, les religieuses attestent dans leurs
Mimoires qu'elles ont toujours 6et satisfaites de leurs
confesseurs. c Nous avons, disent-elles, tout sujet dt
b6nir Dieu d'avoir permis qu'on nous donne des personnes si sages, si regulibres et si remplies de zsle,:
pour remplir, a notre 6gard, les fonctions de leur
ministbre. On peut dire que le bon exemple qu'ils
donnent contribue autant A notre avancement spirituel
que leurs paroles, et que nous n'avons rien a desirer de
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ce cute-la, que de profiter de leurs saintes legons. n
Les pretres de la Mission furent chass6s de SaintCyr en 1791, parce qu'ils n'avaient pas h6sit6 a prendre
parti contre I'Eglise constitutionnelle. La loi qui
soumettait les fonctionnaires publics au serment schismatique ne les atteignait pas, car ils 6taient subventionnrs, non par I'Etat, mais par les religieuses de
Saint-Louis. Sommes, quand meme, de le pr&ter, ils
refuserent, et leur droit de rester dans la maison sans
se soumettre a cette formalitd fut reconnu par les
autorit6s d6partementales.
La vengeance de la municipalit6 ne se fit pas
attendre. Le jour de la Fete-Dieu, le cure constitutionnel conduisit la procession, comme il etait d'usage
chaque annie, dans la maison et 1'6glise de SaintLouis; il trouva les portes closes. Le maire ameuta la
population. Quelques heures apres, les paysans envahissaient la maison, armes de bAtons, de faux, de
fusils, et se presentaient, poussant des cris de mort,
devant le batiment des aumoniers. Ceux-ci, privenus
a temps, avaient fui d'un autre c6t6, dans la direction
de Versailles. On ne les revit plus a Saint-Cyr.
P. COSTE.

AUTRICHE
M. JEAN LEGERER
La disparition de M. Legerer, mort a Vienne le
24 septembre dernier, est une grande perte pour la
province d'Autriche.
Ce regrett6 confrere, n6 A Gresten (Basse-Autriche),
le 11 septembre 1854, de parents profond6ment pieux,

-94qui eurent six garcons et trois filles, entra dans la
Congregation de la Mission, a Graz, le 27 juillet 1873,
apris avoir achev6 ses &tudes secondaires a Vienne.
Quand il fut li A la Compagnie par les saints Vceux,
il obtint la permission de venir a la Maison-MWre, o&
il passa les mois d'aoat et de septembre 1875. A son
retour, il suivit les cours de I'Universiti de Graz peandant deux ans, jusqu'au jour de sa pretrise, qui fut le
8 juillet 1877.
L'annie suivante (octobre 1878), il ktait envoy6 a la
nouvelle maison de Vienne-Waehring. C'est dans la
.capitale autrichienne qu'il vivra desormais et qu'il
donnera, pendant un demi-siecle, toute la mesure de sa
vertu et de sa capacit6, se divouant sans compter,
particulibrement comme professeur de religion et predicateur des itudiants, dans les 6coles publiques,
gymnases et 6cole normale, ou encore comme directeur
du petit s6minaire.
A une rare activite il sut allier un grand esprit inti~
rieur, comme le prouvent particulirement les resolutions de sa retraite de 1884, ecrites en frangais. Tour
a tour simple confrere ou supkrieur dans nos trois
maisons de Vienne, il trouva moyen de se depen:ed
encore au dehors et de precher deux cent quatre-vingtdix missions, retraites ou triduum.
Le gouvernement le d6cora, la ville lui d6cerna lagrande m6daille d'or, le cardinal-archeveque le nomma
membre de son conseil. Aussi lorsque, le 25 septembref
il fut arrte6 subitement, terrasse par une attaque, ce
fut un deuil g6naral. Mgr Seipel, le grand homme
d'Etat, qu'il pr6para jadis i la premiere communion
et qui n'a cess6 d'etre son ami, chanta la messe d'enterrement le matin du 29.
L'apres-midi, assistaient aux funarailles soixante
et un pretres, I'6veque, Mgr Seipel, des pr6lats,
le

-

95 -

ministre president Miklas, des conseillers d'1tat, la
municipalit6, des repr6sentants d'un grand nombre de
societbs et beaucoup de Filles de la Charit6: Sur sa
tombe, M. Spiegl salua en lui le modble du pr&tre, de
I'Mducateur et du missionnaire.
(Extrait du Vinzenastimmen, novembre 1926.)

BELGIQUE
VOYAGE DES VIVEQUES CHINOIS
En 1785, deux Lazaristes allaient a Pekin recu-itilx
la succession des anciens Jisuites. Ils peuvent 6tre
consid6res comme les fondateurs et peres des missions
actuelles des Lazaristes en Chine. L'un d'eux, M. Raux,
6tait n6 dans le Hainaut francais; 1'autre, M. Ghislain,
avait vu le jour dans une modeste localit6 du Hainaut,
scumis alors a l'Autriche, et aujourd'hui compris dans
le royaume de Belgique. La famille de M. Ghislain
conserve pricieusement son souvenir, et I'ur de ses
neveux, actuellement cure dans le diocese de Tournai,
aime B montrer avec fierte plusieurs lettres autographes
de I'oncle missionnaire. Pendant le voyage- travers
la Belgique des deux ve&ques Lazaristes chinois et du
troisieme iv&que p6kinois, ilve des successeurs des
deux premiers envoy6s A Pekin par le successeur de
saint Vincent, 6tait-il possible d'ecarter cette pensee?
Is viennent, i leur insu peut-&tre, nontrer, aux compatriotes du Lazariste beige Ghislain, le magnifique
aboutissant de ses efforts et de son sacrifice.
Ils recurent un accueil non seulement sympathique,
mais triomphal, et s'lls avaient pu rbpondre aux d6sirs
exprimis de toutes parts, les triomphes se fussent

encore multiplies. Ces lignes ne peuvent etre qu'ua
r6sume bref, incomplet et bien pile, malgr6 certaines
phrases, que d'aucuns jugeront peut-atre par trop
dithyrambiques. Mais la Belgique, qui fit bien les
choses, est modeste et s'en voudrait d'envahir quoi
que ce soit, m&me les Annales.
La premiere halte de Nosseigneurs Tchen, Tchao,
Soeen et Hou fut en la ville universitaire de Louvain.
Is durent bien augurer de la suite de leur tourn6e.
ReCus officiellement a la gare, ils se rendirent a li
Collegiale Saint-Pierre, a travers des rues enguirland6es et pavoistes. Une foule press6e les acclamait, la
jeunesse estudiantine laissait deborder tout son enthousiasme. c Cela faisait penser, disait ensuite l'un des
6veques, a l'entree de Notre-Seigneur a J6rusalem. .
Durant leur sejour, les Chinois regurent diverses
demonstrations de foi, de d6vouement de la part det
autorit6s eccl6siastiques, du corps enseignant, des eta-.
diants europ6ens et du groupe consid6rable des etudiants chinois, qui possedent un home a Louvain, oA
se trouve le siege de l'association catholique chinoise.
Ce fut si parfait d'organisation et d'ex6cution quQ
quelqu'un disait : ( Si j'ai jamais et6 fier d'8tre Belge,
c'est bien aujourd'hui. n
A Bruges, la r6ception revatit un caractere differenLt
Nous extrayons quelques passages de la Libre Belgique :
i C'est a juste titre que Bruges constitue une 6tape,
dans le voyage que les nouveaux prblats chinois;
accomplissent, non seulement a raison du zele par
lequel, au cours de I'histoire, s'est affirm6e la ferveur
apostolique de la Flandre, mais parce qu'elle se trouvec
un des sieges principaux de l'oeuvre de Saint-PierreApStre, Sint Pieters lierdewerk, qui a pour objet de
favoriser la formation, en terre de mission, du clerg6
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indigene. C'est pour cette raison que les prelats ont

reCu ici un accueil particuliirement chaleureux; et
bien qu'on en ait exclu toute pompe officielle,
Mgr Hou a tenu a exprimer a quel point son collegue
Mgr Souea, et lui-meme, y ont 6tC sensibles. Deux
pr6iats seuiement ont pris le chemin de Bruges, les
autres se trouvant solticit6s d'autre part.
A leur arriv6e, M. le chano;ne Van der Meersch a
4ta les recevoir a la gare pour les mener aussit6l &
l'6veche, ou Mgr Waffelaert, apres quelques mots de
bienvenue, les a prksentbs au collkge des chanoines.
La r6ception fut suivie d'une visite a la chapelle du
Saint-Sang, oi Mgr de Bruges fit vinerer la precieuse
relique.
A midi, un diner fut offert an siminaire, sous la
presidence de Mgr Waffelaert, auquel oat ti conviees
differentes notabilites.
A J'issue du repas, oisMgr Hou sut, en termes spirituels, remerciek ses h6tes pour la courtoisie de leur
accueil, une seance acad6mique eut lieu.
M. le chanoine Van der Heeren fit connaitre la
port6e et le programme d'action de I'oeuvre si mbritoire de Saint-Amand, dont le s6mmnaire de Bruges se
trouve le centre actif et rayonnant.
Un s~minariste, au nom de ses compagnons, fit
preuve de belle eloquence latine, laquelle Mgr Souen
donna, dans la m&me langue, une eloquente r6plique.
Apres une courte visite au couvent, rue des Annonciades. des Servantes du Sauveur, qui, comme on le
sait, concentrent toute leur activit6 A l'apostolat des
missions, ,n prit le chemin de la cathedrate, pour le
salut pontifical, fix6 a cinq heures.
L'affluence 6tait considerable et nombre de personnages avaient pris place aux sieges r6serv6s aux autorit6s officielles.
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Un Pere jesuite plaida blcquemment la cause du
clerge indigene et celle des missionnaires.
Et quand Mgr Souen eut recueilli les dons qui de
toutes parts affluaient, ii aura pu sans doute confirmer
ce tbmoignage que tout a l'heure d6ji nous accordait
Mgr Hou, qui a.vait recu en audience M. Paul de
Brouwer, directeur de I'Augustin :
c Vous etes" si bons, accueiilants, g6ndreux: nous
quittons votre pays combl6s d'6loges et nous emportons en outre un bagage considerable de tous les dons
qui nous ont &t6 offerts spontaniment. Nous en sommes bien reconnaissants et cela nous confirme dans cec
caractire d'admirable universaiite de I'iglise catholique, dont tous les membres sont animbs de la meme
charite. C'est grace A elle, qui a suscit6 des ap6tres
dans votre pays, qu'aujourd'hui nous avons le bonheur
de voir l'~glise de Chine, hier encore dans l'enfance,
se trouver dans 1'ge de la maturit6, puisque le Souverain Pontife lui a accord6 la plenitude du sacerdoce.
Les progres seront trZs grands; nous en avoas l'intime
conviction. »

Aprbs la cerimonie, des autos emminent dans la
nuit Mgr Hou et Mgr Souen vers l'abbaye b&nedictine
de Saint-Andre, oui les rejoindra Mgr Tch'en.
Ensemble dans la paix du cloitre, ils f&teront les
mystbres de la nuit divine et I'anriiversaire de la
Nativit6.
Si Bruxelles ne manifesta pas le meme juvenile
enthousiasme que Louvain et n'eut pas la m&me attitude de pieux recueillement que Bruges, elle sut
donner a la reception la haute dignit6 et le grandiose
qui convient a une capitale. La journ6e du dimanche
26 d6cembre fut, en la Colligiale des Saints-Michelet-Gudule, consacree aux missions. A toutes les messes,
predication en faveur des missionnaires et de leurs
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auvres. A dix heures, cette vaste iglise, la principale
de Bruxelles, itait arcbicomble. Un long cortige
s'avance. II est forms de nombreux etudiants eccl6siastiques de Louvain, des novices et scolastiques de
Scheut et d'un nombreux clergi qui pr&cede Nosseigneurs Tchen, O. M., Souen et Hou. S. Gr. Mgr Tchao
va chanter la messe pontificale. S. Ex. Mgr Micara,
nonce apostolique, et Mgr Evrard, doyen de SainteGudule, sont aux c6tes des 6veques chinois. Mgr Van
Roey, archeveque de Malines, se riserve poor les prochaines cer6monies de la cathedrale d'Anvers. La
Belgique officielle est 1, elle aussi, non sealement en
la personne d'une foule de notabilitis, mais surtout
par la pr6sence de S. M. la reine Elisabeth, accompagnie du prince Charles et de grands personnages de
la Cour. Inutile de decrire la splendeur des ceremonies dans un decor solennel et la beaute des chants
executes. Cueillons seulement cette phrase d'un journal : « Tous les mondes de Bruxelles s'dtaient donn6
rendez-vous A la Collkgiale, et les plateaux que les
missionnaires out fait circuler se sont rapidement et
abondamment garnis de pieces blanches et de billets,
parfois de ties gros billets. i,
Apres l'office, M. Peters, visiteur de la province
franco-belge, conduisit les deux eveques lazaristes ~
A B6thanie ), maison de nos saours, A la Chaussie de
Haecht, oit les enfants leur offrirent une d6licieuse
.seance.
Point n'est besoin de relater la fete tout intime du
lendemain a la maison-mire des Missionnaires de
Scheut. Ceux-ci, en recevant nos kv&ques, devaient se
souvenir sans doute qu'ils recqeillirent notre heritage
en Mongolie, alors que leur Soci&te venait d'iclore, et
qu'ils ivangblisent, avec d6vouement et succes d'ailleurs, une contr6e priparee, entre autres, par le saint
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Mgr Daguin, I'horoique M. Carayon et les deux
martyrs de Tien-tsin, MM. Chevrier et Ou.
De 1i, les iveques chinois se dirigerent vers la Hollande, d'oi ils revinrent en Belgique, quelque peu fatigu6s, mais ravis de l'accueil et de la g6nerosit6 n&erlandaise. Mgr Tchao et Mgr Tchen se rendirent a
Anvers, oi les attendait une r6ception, pr6sidee par le
primat de Belgique et oh la plus grande magnificence
fut diploybe; les deux eveques lazaristes, de leur
c6t6. prenaient le chemin de Liege.
En ce dernier soir de l'ann6e 1926, notre maison de
Saint-Pierre 6tait dans la joie; Nos deux v6nbrbs confreres venaient d'arriver. Ce fut tout fraternel. Et a
I'aube de l'annee qui s'ouvrait le lendemain, de tout
coeur nous offrimes a Leurs Grandeurs nos meilleurs
vceux pour la Chine et spcialement pour leurs vicariats. De tres bonne heure Mgr Hou 6tait parti pour
Ans, A la maison centrale des Filles de la Charite.
Une sceur retrace ainsi sa visite : a Le I" janvier, Sa
Grandeur cilebrait la sainte messe dans notre chapelle, assist6 de notre respectable Pare directeur,
M. Peters. Illumin&e comme aux plus grands jours de
f&te, notre chapelle, par une providentielle coincidence,

paraissait avoir arbor6 les couleurs chinoises pour
recevoir ce premier 6veque du Pays Jaune. Apres la
sainte messe, Mgr Hou vint a la chambre de communaute oi les sceurs A1'habit et les seurs du seminaire
se trouvaient r6unies. Avec une aimable bonte et une
.implicit6 digne d'un vrai ils de saint Vincent, Monseigneur nous parla longuement, en un tres bon frangais. II nous dit d'abord que notre seminaire lui
rappelait celui de Shang-Hai, A peu pres 6gal en
nombre, ct dont, A son passage a Paris, il avait vu
deux des petites seurs qui completent leur formation
A la Maison-MWre. 11 nous exprima son ardent d6sir
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d'avoir des Filles de la Charit6 dans son vicariat, qui
ne possede actuellement que des religieuses indigtnes.
Et, un pen malicieusement, Monseigneur allait essayer
de recruter quelques volontaires parmi nous, feignant

d'oublier sa promesse de ne pas faire de.propagande
pour la Chine, le Congo reciamant en ce moment
toutes nos ressources en personnel. Une petite protestation de M. le directeur lui rappelle son engagement.
Avant de nous quitter, Sa Grandeur nous donna sa
benediction; puis, passant dans nos rangs, fit baiser a
chacune de nous son anneau, sur la pierre duquel est
grave notre tresor de famille : la Midaille miraculeuse.
Mgr Hou quitta Liege ce jour-la meme, afn d'etre
a Paris pour la cer6monie d'Auteuil. Mais nous gardions Mgr Souen, qui put se reposer quelque peu chez
nous de ce voyage mouvement6. Entre temps, lui aussi
alla visiter les sceurs de la maison centrale; ilentra
meme, en passant, i la Providence, oi il dicida, pour
un instant du moins, presque toutes les enfants a Ie

suivre en Chine.
Le 3 janvier, arrivaient d'Anvers Mgr Tchao et son
frire. Dans- la soiree, une reception solennelle fut
faite aux deux 6veques, nos h 6 tes,et a Mgr Tchen,
descendu, comme de juste, chez les Franciscains. La
salle des fetes du college Saint-Servais, I'une des plus
vastes de Liege, avait 6et ornee pour la circonstance
de plantes vertes, de drapeaux chinois et belges.-A
l'heure fixee, elle est bondee, - trois mille personnes
s'y trouvent, dit-on, - et pourtant I'entree est payante.
Quand apparait, pr&c4de des scouts, Mgr Kerkofs,
coadjuteur de Mgr Rutten, 6vbque de Liege, que son
grand age oblige a des menagements, toute l'assistance se dresse. Et quand elle aperc..t les 6veques
chinois, ce sont des applaudissements et des vivats
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sans fin, qui dominent la fanfare des Salesiens. Je
passe sur les discours de Mgr le coadjuteur, de
M. Staes, avocat, de M. Lebbe, ei jaillit toute sa passion pour les ames des Chinois, de Mgr Tchao, qui
ravit I'auditoire. Un journal d'une ville voisine disait:
4 Cette seance a eti v6ritablement triomphale et les
assistants en garderont un souvenir inoubliable. »
Le lendemain, Mgr Tchao chanta de bonne heure
une messe pontificale en I'6glise Saint-Christophe et
Mgr Tchen en l'glise Saint-Denis. Ce fut la belle part
de la piet. Iglhses remplies, non de curieux, mais de
fiddles; communions nombreuses pour la conversion
de la Chine. Le soir, salut tris solennel i la cathidrale. Mgr Rutten et son coadjuteur, un nombreux
clerge, des religieux de toutes couleurs entouraient
Nosseigneurs Tchao et Souen. Apres une allocution
de M. Lebbe sur un mode qui tient du Magnificat et
du Te Deum, Mgr Souen donna la benedicLion du Lres
saint Sacrement, puis le cortege traversa la. foule qai
se pressait sur le passage des 6veques chinois. Elle
ignorait sans doute, cette foule vibrante de la a Cite
ardente ,, que,dans cette meme cathedrale, ont pri6

trois des martyrs de Tien-tsin : les soeurs Marquet et
Adam, orginaires du diocese de Liege, et la soaar
Pavilion, qui demeura plusieurs ann6es dans la banlieue, a Seraing. Le soir, i I'eveche, Mgr Rottea
offrait de fraternelles agapes a ses colltgues chinois
et aux principaux dignitaires ecclesiastiques, parmi
lesquels M. le visiteur et superieur de notre maison
de Liege, et quelques notabilit6s civiles.
Le Courrierdu soir, quotidien de Verviers,annoncait,

le 5 janvier, l'arriv6e en cette ville des trois eveques
chinois. II ajoutait: u On salt diej que, par cette
visite, les nouveaux pr6lats veulent manifester leur
sympathie et le vif intlr&t qu'ils portent k l'ceuvre des
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c Amities belges-chinoises a fond6e chez nous. La
messe pontificale que Mgr Souen chanta A SaintRemade, la manifestation du soir en la grande salle
du collge Saint-Francois-Xavier, farent comme one
r6plique des cer6monies identiques de l'avant-veille
Liege. Notons, en outre, une reunion des enfants des
6coles lihres, qui furent encourages A continuer de
contribuer, par l'oeuvre de la Propagation de la foi,
au salut des petits Chinois, une cordiale entrevue des
6tudiants chinois avec les 6veques de leur race, terminee parun souper intime... et chinois. Nos sceurs de
la Cour-Kaison avaient eu l'honneur d'hospitaliser
Mgr Tchen, qui c6l1bra la messe chez'elies, et celles
de la rue des Grandes-Rames eurent la joie d'accueillir .Mgr Souen, qui logea dans la chambre, religieusement conserv6e, oh M. Etienne r6sida lors de
son eloignement de Paris en I87o. C'est aussi dans
cette ville de Verviers que la sceur Marquet, sup&rieure de la maison de Tien-tsin, au jour du massacre,
6tait demeure comme compagne; puis soeur servante
de x85o A i858. C'est de 1 qu'elle partit pour la
Chine et le martyre. Son Ame bienheureue dut planer,
durant ces f&tes, au-dessus de cette ville, oh avaient
gcandi ses aspirations apostoliques.
Sur les vives instances de Mgr Heylen, iveque de
Namur, un court arr6t fat accorde a sa ville 6piscopale. R&ception solennelle, cortege et reunion a !a
cathedrale, trop pen vaste pour la circonstance. A
l'allocution d6licieuse de Mgr Tchao r6pondit Mgr de
Namur, s'engageant A laisser partir nombreux, de son
diocese, des missionnaires vers la Chine, et, en sa
qualite de pr6sident des Congres eucharistiques internationaux, formant des voeux pour qu'a une date pas
trop 6loign6e, un de ces Congres puisse etre r6uni en
Chine. Mais le temps pressait et bient&t les prilats
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chinois prenaient le train qui devait les ramener en
France. A la station frontiere, deux dames penetrent
dans le compartiment des 6veques; elles viennent de
loin, dans l'intrieur du royaume, pour recevoir leur
benediction et leur remettre une obole, avant qu'ls.
aient quittI le territoire beige. C'est cette derniere
image qu'emporteront Nosseigneurs Tchao, Souen et
Tchcn, image symbolique du grand geste de la Belgique croyante et genbreuse.
Les lecteurs et lectrices de Belgique et d'ailleurs
s'etonneront peut-&tpe que, dans cette relation, un
nom connu, -

et combien avantageusement! -

dans

toute la Belgique ne soit que rarement prononc6. I1
leur paraitra peut-etre que le souci de l'exacte v6rit&
doive protester la-contre. Aussi bien,l'auteur de ces
lignes sent le besoin, sinon de s'en expliquer, da
moins de s'en excuser. 11 est assure que M. Lebbe lui
saura gr6 de l'avoir 6pargna; il sait d'ailleurs que son
confrere n'attend rien que de Dieu, reddens uxicuique
juxta opera sua... in tempore suo.
On a dit et 6crit - ce qui est vrai -

que ce voyage

des 6veques chinois a contribu6 a developper encore
l'esprit missionnaire. Plaise a Dieu qu'il ait fait germer en Belgique, oi tant d'autres communautis se
recrutent abondamment, quelques vocations pour la
•ongr6gation de la Mission! La moisson de Chine
attend des ouvriers; celle du Congo, abondante elle
aussi, les r6clame, et, Dieu aidant, elle les aura.
Maurice COLLARD;
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ITALIE
DISCOURS DE RECEPTION
AURLSSI A MGR TCHAO, MGR SOUSN ET MGR-QOU,
AU COLLEGE IEONIIE

DE ROME

An lendemain de leur sacre, Mgr Tchao, Mgr Souen et
Mgr Hou accepterent 'invitation que leur faisaient les confrbres de Rome de passer quelques heures au College lionien.
Uls furent complimeotes en latin par un de ces messieurs.
Comme les frbres coadjuteurs et les lectrices des.Annales, la

plupart do moins, ne comprendraient pas le latin, nous donnons ici une traduction frangaise du discours.

Le Vicaire de Jesus-Christ, qui vous a nommis
ivaques, trks dignes et vennrables freres, a pouss la

bienveillance jusqu'a vous consacrer lui-meme de ses
mains, la joie dans le caeur, pros du sepulcre du prince

des Ap6tres, devant une foule immense de cardinaux,
d'6veques, de pretres de Fun et I'autre clerg6, de lgats,

de nobles, romains et 6trangers.
La joie du plre se communique A.tons ses enfants,
c'est-a-dire aux 6v&ques etaux peuples. Ceux-ci n'ont
jamais cess6 de prier Dieu pour la conversion des
chers Chinois A la vraie religion, ni d'envoyer des
secours et des hommes apostoliques.
Ils se rejouissent, vos parents et vos proches, eux
qui vous ont l6ev6s dans la foi catholique; ils se
rejouissent, vos vicaires apostoliques et ceux de vos

confreres qui vous ont appris la piete et la science
sacerdotales; ils se rIjouissent, ceux qui ont travaillI
avec vous a ddfendre et t repandre la vraie foi; ils se
r6jouissent, les catholiques de votre pays, q ue vous avez
6difi6s par l'exemple de vos vertus ; ijs se rejouissent,
les Chinois paiens eux-mnmes, ceux du moins qui comprennent combien votre patrie a ite honoree par le
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Souverain Pontife; ils se r6jouissent aussi, et grandement, le peuple et le clerg6 de cette ville auguste,
d'oui le Vicaire du Christ a de tbut temps envoyt des
hommes apostoliques pour instruire les nations; vous
voyez et vous entendez les manifestations de !eur joie,
et votre memoire ne les oubliera jamais, et tous les
peuples de la terre les connaitront bient6t, s'en 6merveilleront et les raconteront aux g6nerations futures.
En v&ritt, le monde entier se rejouit a bon droit.
Qui, en effet, dans les temps passis, a vu des Chinois,
un seul except6, ev&ques de l'Eglise de Dieu, on
entendu dire qu'ld y en ait eu?
Dans l'empire chinois, a ce qu'on rapporte, bien
quail s'appelle Cl6este Empire et se glorifie d'avoir
possed6 de grands 6crivains, on ne savait pas s'elever
au-dessus de la terre. Ceux-lU mimes qui veneraient
le vrai Dieu et le Christ son Fils, leurs descendants
et leurs proches 6taient si inhumains qu'au seul nom
de cChinois )), les 6trangers tremblaient.
II y a maintenant en' Chine des pretres et des
peuples catholiques, des temples didies a Dieu, et
dans ces temples, des cer6monies solennelles, des
coles et des maitres de la v 6 rite catholque, des maisons tres luxueuses pour recevoir les enfants abandonnrs, les orphelins et lesinfirmes, des cozmmunautes
d'hommes et de femmes, six eveques indigenes, dont
vous etes, Messeigneurs, et,t-e qui se voit tris raremcnt, six iveques consacres par le Souverain Pontife.
Gloire soit a Dieu, auteur et donateur de tout bien;
gloire aux bienheureux Francois-Regis Clet, JeanGabriel Perboyre et a tous les autres hommes apostoliques, qui ont tout tente pour delivrer votre patrie
de la servitude du demon, ou meme ont verse leur sang
i cet effet; gloire a leurs successeurs, qui, nuit et
jour, ont continu6 leur oeuvre; gloire a vous qui avez
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march6 sur leurs traces et maintenant 6tes orn6s de la
dignit6 episcopale
Ces choses, tres dignes et v6enrables freres, nous,
attaches a cette maison de Rome, voisine du tombeau
et de la chaile da prince des Ap6tres, ces choses nous
les sentons plus-fortement que personne et nous vous
felicitons.
Salut, fils de martyrs; salut, chefs, pires et maitres
des Chinois; salut, fleurs et germes choisisdes innombrables kveques de I'avenir .
Ne soyez effrayes ni par les travaux, ni par les dif-

ficultbs, ni par les perils.ni par les guerres terribles
que Satan vous d6clarera. Certes, les bons le constatent avec une extreme douleur, le demon regne
encore en Chine. Que faire? Cette Rome m&me, que
vous contemplez avec itonnement, cette Rome, aujourd'hui si religieuse et si belle, a et6, c'est le Pape saint
Lion qui le dit, la maitresse de 1'erreur, un repaire
de b&tes fauves, un ocean agit6 dans ses profondeurs.
Ici meme il a fallu dissiper les opinions d'une fausse
philosophie, les vanitis de la sagesse terrestre; ici it
a fallu d6traire le culte des demons, I'usage impie de
tons les sacrileges; car ici se trouvaient reunies tout ce
que les superstitions ont pu repandre de vaines erreurs.
Et maintenant Rome est la maitresse de la v6rit6, 11
mere et ia tete de tout I'univers catholique.
Courage docn, mes freces! Marchant sur les traces
des bienheureux apbtres Pierre et Paul, combattezsans crainte, et, forts de I'aid'ede .Dieut.d.e
pro6tection de saint Joseph, ap6tred6 la-Chine, vous aussi
vous porterez la palme, et, par vous et par vos disciples, J6sus-Christ vaincra et regnera sur toute la
R6publique chinoise.

EXHUMATION DES RESTES
DE M. MARC-ANTOINE DURANDO
A TURIN
Dans le journal italien II Momento (no du 17 dicembre 1926)
et sous ce titre " Crandes oeuvres d'un humble pretre n, la

comtesse di San Marco raconte en ces termes la touchante
c6remonie

a laquelle donna lieu l'exhumation des restes de

notre saint confrere M. Durando.
Le matin du 4 decembre, par un froid vif, A I'heure
ou la ville 6tait encore endormie, un funebre cortege
traversait Turin, excitant la curiosit6 et 1'6tonnement
des passants. Etonnement et curiosit6 bien justifies,
car le cercueil, entour6 du clerg6 et de nombreuses
sceurs en priere, au lieu d'aller, comme d'ordinaire, de
la ville au cimetiere, suivait la direction oppos6e, allant
du cimetiere vers la ville.
Ceux qui eurent la curiosit, de savoir oh 1'on portait
le cercueil le virent s'arreter devant 1'eglise de la
Visitation, a l'angle form4 par la rue de l'Archevach6
etla rue du XX Septembre, et penktrer a1'interieur de
1'6glise, entour6 de Lazaristes emus, venus de eeur
maison voisine pour le recevoir et le d6poser, avec la
solennite des c6remonies rituelles, dans le tombeau
pr6par6 tout expres prbs de l'autel de la Passion.
Ce n'6tait pas'une inhumation ordinaire, mais la
translation de d6pouilles benies, destinees, avec le
temps, a devenir de precieuses reliques, exposees A la
ven6ration des fiddles. Ces d6pouilles etaient celles
de Marc-Autoine Durando, visiteur des pretres de la
Mission et directeur dfs Filles de la Charite du Piemont, qui avait lui-meme decor6 richement cette chapelle avec un art vraiment chr6tien.
N6 le 22 mai i8o0 a Mondovi de parents qui jouissaient de la consideration g6n4rale, Joseph Durando

- 1og et Angele Vinai, ii est mort h Turin le to d6cembre 188o.
I! n'y a pas encore un demi-siecle qu'il a disparu et
pourtant beaucoup se demanderont: qui etait-il? Nous
voudrions r6pondre en 6numbrant une a une les cuvres
diverses qui lui ont merit& la reputation d'un saint,
et en montrant les rares qualites dont il 6tait orni. Une
seule phrase resumera tout ce qu'on peut dire de lui :
Marc-Antoine Durando tait un pretre selon le coeur
de Dieu.
Dteu le combla de graces signalies. Une 6minente
piete, une grande charit6 et une doctrine &tendueet
sfzre furent le triple fondement de ses actions; et son
action ne se renferma pas dans le cadre de sa Congregation, a laquelle il appartenait depuis le 18 novembre 1818; elle atteignit le peuple; elle ne fut ni
individuelle ni particulibre, mais gen&rale et sociale.
Le pr&ere pieux, charitable et savant est, c'est JesusChrist qui I'affirme, la lumiere et le sel de la. erre;
la pi&t6 rend la doctrine sfire et f6conde; et la doctrine illumine et embellit la piet&, laquelle, a son tour,
dit I'Alighieri, t fait resplendi r
toute autre bontO de
sa lumiere M.
Cette vertu rayonnait du coeur de M. Durando par
le zele qui I'enflammait, pour se communiquer au cceur
du prochain, sous forme d'une charit6 faite d'un vif
et profond amour de Dieu et du prochain, d'une abnegation et d'un renoncement continuels.
Le voici, nouveau missionnaire, s'adonnant avec
ferveur a la predication-; le voici centuplant le fruit de
sa parole par lexemple, secourant les pauvres, attirant
A lui les malheureux et les p6cheurs, qui sont les pr-

f6ers du troupeau mystique.
Devenu sup6rieur de la maison de Turin le x8 juillet iS3i, il suit r6solument, dans la vie asc6tique, le
chemin qui mnne la perfection. Tandis que son frere
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montait, lui aussi, mais d'une autre maniere, et, franchissant tous les degres de la hi6rarchie militaire,
devenait g6n6ral et, dans ce poste, se montrait homme
de devoir, toujours ferme dans la consigne, intransigeant dans la discipline, Marc-Antoine Durando
refusait charges et honneurs, priferant rester jusqu'i
sa mort pretre simple et humble pour commencer et

achever, en cet 6tat, de grandes choses.
A i'exemple de saint Vincent de Paul, ii fonde la
Compagnie des Dames de la Charit6, qui s'est multipli6e dans notre ville et qui donne encore aide et
secours a des milliers de pauvres creatures; et, pour
faire participer sa patrie au bien accompli dans les
autres pays par les angeliques Filles de la Charit6, il
les introduit le premier dans le Pi6mont, d'oi elles se
repandent dans toute l'Italie. En neuf ans seulement,
il ouvrit vingt maisons.

Compatissant aux maux et aux chagrins des pauvres
infirmes, il" .tablit specialement pour eux une nouvelle congregation, les admirables soeurs Nazar6ennes,
dont les

aeuvres apparaissent a tous comme provi-

dentielles.
Anim6 d'un saint Azle apostolique, it transplante
en Italie 'ceuvre de la Propagation de la foi, qui ne
tarde pas i produire des fruits abondants.
II dirige dans la vie spirituelle avec une rare prudence un grand nombre d'Ames de toutes les classes
sociales. II est si appreci6 que d'illustres personnages
et de hauts dignitaires de l'Ltat vont demander conseil A I'humble Lazariste.
Nous pouvons ajouter que les ceuvres magnifiques
etablies par la royale g6n6rositA de la marquise de
Barol,, furent sugg&rbes par le coeur g6enreux de
M. Durando, son directeur; telles sont les oeuvres de
la Madeleine, r6duites en une seule communaut6,
dont
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il composa les rbgles, qui sont dignes de sa sagesse.
Infatigable, sans jamais se presser, mettant en pratique le proverbe romain: t Marche lentement ,, -il russit ; parcourir un long chemin a pas lents et prudents.
Les maisons des Lazaristes se multipliaient, ainsi
que le nombre des novices, dont il s'occupait 'personnellement. A Plaisance, Bedonia, Scarnafigi, Finale,
G&nes, Chieri, Casale, Virle, Mondovi, enfin dans la
lointaine Sardaigne, elles prosp6raient sous sa paternelle direction, tandis que des missionnaires allaient
precher la vraie foi en Amirique, en Chine, en Perse,
en Syrie et en Abyssinie.
L'Association de ia Charite dite de Sainte-Elisabeth
de Hongrie pour pauvres filles convalescentes, 6tablie
par ses soins a Valsalice pour combler une d6plorable
lacune de l'assistance populaire, s'est rapidement
d6velopp6e, jusqu't devenir la grande maison de Santi
Angeli, qui s'616ve aujourd'hui dans la rue Villa della
Regina.
Nous pouvons done dire avec raison que Turin, le
Pi6mont, la Ligurie et 'ile tres fidile glorifient le
nom de M. Durando comme celui d'un grand bienfaiteur. La ville de Mondovi, oi l'illustre fondateurest n6, 6tait repr6sent6e, le 4 dicembre, a la cremounie
de l'exhumation.
Nous esperons que l'introduction de la cause suivra
et que l'Eglise permettra-de donner A ce pretre exemplaire des honneurs plus grands, digne couronnement
d'une sainte vie et des m6rites insignes que ses confreres et particulibrement le tres pieux et trbs z61~
suporieur des Lazaristes de Turin,' M. Cervia, veulent
faire connaitre au loin, pour l'6difcation de tous.
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LES tVEQUES CHINOIS A TURIN ET A CHIERI

Nous avions ardemment d6sir6 leur visite; nous les
avions attendus, toute une journee, a la gare de Porta
Nuova, a Turin, du moins pour les saluer au passage,

car nous savions qu'lls devaient descendre et prendre
la correspondance pour aller i Modane. Comme ils
n'avaient pas paru, nous nous itions dit qu'ils avaient
chang6 d'itin6raire, et deja, quoique A regret, nous
renoncions aa plaisir de baiser leur anneau.
Le soir du 5 d6cembre, nous vimes arriver a I'improviste i Chieri, dans notre maison, nos deux confreres chinois, Mgr Souen et Mgr Hou. Nos vaeux
6taient satisfaits. D&crire les sentiments que nous
6prouvames a leur vue serait impossible. Nous baisames trs respectueusement leur anneau et les embrassimes comme des freres en saint VincentC'6tait justement I'heure oi, Acause de la neuvaine
de la Medaille, devait se donner la benediction du
Saint Sacrement. MgrHou voulut bien accepter d'officier. Le salut termin6, Mgr Souen benit de-la balustrade le peuple, qui r6pondit par un reconnaissant
merci.
Puis ce fut la presentation des confrkres, la visite
de la maison et de ses oeuvres et une petite r6union
acad6mique, pr6par6e par nos jeunes gens, 6tudiants
et swminaristes. Nous dimes aux prelats, dans la salle
de recreation, notre joie de voir deux enfants de saint
Vincent parmi les premiers 6evques chinois, notre
reconnaissance de leur visite, et quelques chants s'l6everent, avec accompagnement d'haunonium et de vioIon.
Nos h6tes se d6clarerent satisfaits. Mgr Souen
remercia en latin. « Pendant notre voyage en Italie,
dit-il, nous avons et6 parfaitement accueillis partout
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oh nous sommes passes; mais aucune r&ception ne
nous a 6tc plus agreable que la v6tre. Nous sommes
venus de loin et pourtant nous retrouvons ici notre
maison; nous formons tous une seule famille et sommes
vraiment freres. Merci done, merci & tons de tout
coeur. De retour en Chine, nous conserverons Ie meilleur souvenir de nos confreres de 'Chieri. i
Mgr Hou, le plus jeune des 6veques chinois (il a
quarante-cinq ans), le benjamin, comme dit aimablement Mgr Souen, parle parfaitement le franqais; il est
toujours de bonne humeur et enjoue; dans l'intimite,
ii parle et rit avec ses confreres aussi cordialement que
s'il avait toujours v6cu en leur compagnie.
11 prit le dernier train du soir pour aller ce61brer
la messe & Turin, dans la maison du Visiteur.
Mgr Souen ne quitta Chieri que le lendemain matin,
aprbs avoir dit la messe dans notre eglise. M. le directeur l'accompagna.
Les deux pr61ats se pr6sentaient, vers les neuf
heures du matin, A la Maison Centrale des Filles de
la Charit6, i San Salvario. Deux longues files de
scurs et de novices les attendaient A la porte. Voici
leur automobile; la cloche sonne. A peine apparaissent-ils, toutis les soeurs se prosternent pour recevoir leur benediction et baiser leur anneau. c Que de
sceurs! que de soeurs! a rpe6taient-ils en passant au
milieu d'elles. On lisait sur Ie visage des sceurs agenouillees les impressions diverses de surprise, de respect et d'affection. Elles se disaient &mi-voix leur joie
de voir les deux nouveaux eveques.
La premiere visite des pr6lats fut pour l'eglise, oi,
devant le saint Sacrement, un groupe de sceurs chanta
un motet de circonstance; puis on passa dans -une
salle, oi toutes les sceurs se trouvaient reunies.
« Nous voici done au milieu de vpus, dit Mgr Hou.
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Vous avez souvent entendu parler de la Chine et do
Chinois; les illustrations des periodiques ou descartes
postales ne vous ont jamais montre deux Chinois
authentiques, pr&tres, 6veques et fils de saint Vicent. n Et il recommanda de prier pour la conversiLo
et le salut de la Chine, menac6e par le bolchevisume
qui fait deji bien du mal et donne bien des inquib
tudes.

Aprbs avoir distribue des images et donne leur bandiction, les deux 6minents visiteurs furent conduits
dans la salle oh les novices 6taient r6unies.
- Monseigneur, dit M. le directeur a Mgr Hou enmontant le large escalier, vous allez chercher des voca
tions pour la Chine.
- Oui, c'est bien cela, repondit le prelat.
Les nombreuses novices, reconnaissables a l1ag
ligendaire bonnet, attendalent avec impatience. Le
ev8ques monterent sur une estrade 6levee, de manib*
i etre vus de toutes. Mgr Hou ouvrit son discours
deux mots italiens qu'dl avait pu retenir: Buon gioarel
puis il le continua en francais. I raconta ce que fo*
les Filles de la Charit6 en Chine et demanda ax
novices d'aider les missionnaires de leurs aum6nes Ct
de leurs pritres. Peut-etre bien que toutes ne purent
pas suivre le discours, mais toutes purent comprendr
la conclusion, qui fut en italien : c A rivedersi in Cina
au revoir en Chine! , Toutes acquiescerent de la t&th
les morns timides r 6pondirent meme : a Oui, oui, a
revoir, au revoir en Chine. ,
Nous esperons que le jour viendra oh quelques-une
de ceUes qui ont repondu : c Au revoirl pourront dir'
i Mgr Souen on a Mgr Hou : " Nous voici en Chine;
par la grice de Dieu, rious avons teuu parole.
Du s'minaire les 6veques passkrent a l'infirerie
oh les anciennes, qui ont consume leur vie dans
les
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oeuvres de charitY, trouvent leur lieu de repos, et oit
les malades viennent se pr6parer au paradis, ou chercher leur guerison, s'il plait an Seigneur de se servir
encore d'elles pour faire un pen de blen.
Ils allerent de liten lit, distribuant a chacune une
image. Celui qui crit ces lignes avait le plaisir d'accompagner Mgr Hou et d'admirer I'esprit de foi de
ces bonnes sceurs. a Oh! s'kcria l'une d'elles, un
ev&que chinois! Comment! it m'est donnr de voir an
eveque chinois! » - a Priez pour moi le Seigneur, dit
une autre; demandez-lui qu'il me prenne bient6t en
son paradis. , Mgr Hou me demanda: c Que dit-elle? ,
Quand je lui eus traduit ses paroles, il ajouta: a Oui,
au paradis, au paradis. >
Aupres du lit d'une autre sceur, qui semblait devoir
partir bient6t pour la patrie c6leste, le meme colloque
se renouvela.
Comme il est doux et beau de regarder la mort en
face sans crainte et de I'inviter meme a venir : c Viens,
je t'attends! )
La visite termin6e, Mgr Hon leur dit A toutes :
- Priez pour nous; les prieres des malades sont si
efficaces aupres de Dieu! n
Les deux e6vques quitterent la maison apres avoir
donn6 leur benCdiction aux malades et pri6, quelques
instants, dans la chapelle de la maison.
Ils se rendirent i la gare de Porta Nuova pour voir
si les autres eveques, Mgr Costantini, Mgr Tchao et
Mgr Tchen, 6taient arrives. Ils les trouverent dans Ia
salle d'attnmte et tous ensemble nous allimes i la maison du Visiteur prendre notre repas.Vers la fin des agapes fraternelles, un clerc lut un

compliment en latin. Mgr Costantini lui r6pondit,
remerciant Ia Congregation de la Mission du bien
qu'elle fait en Chine et ajoutant qu'A ce bien sont dus,
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en grande partie, les heureux r6sultats de la conscration des premiers 6veques chinois, car les pretres dt
la Mission out toujours travailli de tout cceur . la foi.
mation du clerg6 indigene. 4 Sur les six nouveaqa
eveques, continua-t-il, nous pouvons dire que trol
sont v6tres, car deux sont vos confreres, et Mgr Tcha
a 6et votre 6live.

-

A midi et demi, les '6vques prenaient le train poi
Modane, dans la direction de Paris.

TURQUIE
LE JUBILE SACERDOTAL DE M. LOBRY
Le 23 decembre 1926, M. Lobry, visiteur de no
province de Constantinople et directeur des-Filles
Ia Charit6, c6lbrait ses cinquante ans de pr&trisv
A cette occasion, des f6licitations lui furent envoy'
de toutes parts. Celles qu'il appr&cia le plus lui vi!
rent du Souverain Pontife, de M. le Supirieur ginrG
et du gouvernement franqais. Notre miniatre dA
Affaires ktrangeres y ajouta une recompense dont not
veniri confrere fut particulierement fier, non paqL
qu'elle s'adressait A sa personne, mais parce qu'ei
6tait la reconnaissance officielle des services rendi
en Orient par les deux families de saint Vincent. A
Le Stamboul, journal de Constantinople 6crit t
langue franqaise, raconte ce que fut la fete de fami
c6lebr6e a cette occasion a Saint-Benoit, le jeim
23 decembre. Nous y lisons:
- De ces cinquante ans de ministbre religieax
M. Lobry en a passe plus de quarante a Constanti

nople, o4 il arrivait en octobre 1886. C'est une longu
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carriere de devouement religieux dans ce pays. Aussi,
Mgr Rotta, d616gu6 apostolique et repr6sentant du

Saint-Siege en Turquie, tint a t6moigner toute sa
reconnaissance au venerable jubilaire en assistant pontificalement a la grand'messe, chantee, a neuf heures,
en 1'eglise Saint-Benoit. A la fin du repas, qui avait
reuni que!ques amis intimes autour de M. Lobry,
Mgr Rotta donna lecture d'un tbl6gramme de felicitation, envoy6 par lIcardinal Gasparri, au nom de
Pie XI. M. I'ambassadeur de.France, accompagn6 de
M Brugere, conseiller d'ambassade, honora de sa
presence cette fete de famille. Dans le toast d6licat
qu'd porta i la fin du repas, M. I'ambassadeur fit
remarquer que M. Lobry, tout en ripondant directement a une vocation religieuse et morale, avait eti
aussi ur excellent ouvrier de la bienfaisante influence
francaise en Turquie._ II remercia chaleureusement
le jubilaire au nom du gouvernement de la R6publique
francaise et annonca qu'un til6gramme de M. Briand,
ministre des Affaires 6trangeres, nommait M. Lobry
commandeur de la L6gion d'honneur. Ajoutons qu'au
cours de ses quarante ann6es pass6es en Orient,
M. Lobry se montra toujours trbs respectueux du pays
qui donnait une gnerneuse hospitalit6 aux ceuvres
bienfaisantes et educatrices dont il 6tait le chef.
Quand, , differentes reprises, des epid6mies de cholera hclaterent a Constantinople, M. Lobry envoya
des Filles de la CharitA dans les h6pitaux installis
par les autoritbs turques soit A Chichli, soit A KaraAgatch. De meme, quand, en 1912, une ambulance fut
insiall6e dans la Facult6 de medecine de HaidarPacha, plusieurs Filles de la Charit6 y furent p!acees
pour se devouer aupres des scidats turcs bless6s ou
malades. Quand le cardinal Dubois fut envoye en
Orient en 1920, M. Lobry fit partie de. cette mission

et les sentiments favorables aux Turcs qu'il manifesta
a cette occasion exciterent la colre d'une certaine
presse turcophobe de Constantinople. nLe public francais s'est rejoui, lui aussi, de la haute,
distinction conferee a M. Lobry et les journaux 'ont
signalee. Gontentons-nous de reproduirc ces lignes
du Journaldes Dibats (14 janvier 1927) :
a Nous apprenons avec un vif plaisir la promotion

an grade de commandeur dans I'ordre de la L6gion
d'honneur, de M. Francois Lobry, visiteur g6n6ral des
Lazaristes a Constantinople.
SI y a aujourd'hui cinquante ans que M. Lobry
vint en Orient, pour s'y d6vouer tout ensemble a l'apos-.

tolat missionnaire et au diveloppement' de l'influence
francaise. Cinquante ans d'un labeur continu, d'uo
zele ordonn6, d'une activit6 qui s'&tend des pays ba!kaniques jusqu' IAnatolie
'
et i la Syrie. Les noces d'or
de ce grand ouvrier de l'euvre catholique et francaise
lui ont valu le double t6moignage, 6galement merit6c,
de la reconnaissance du Saint-Siege et de celle dua
gouvernement francais. Le pape a fait ecrire 1
M. Lobry, par le cardinal secretaire d'itat, une lettrede felicitations des plus chaleureuses; I'ambassadeur
de France en Turquie a remis au missionnaire la cravate de commandeur.
a Tous ceux qui ont pass6 par Constantinople gardent le souvenir du pr&tre admirable, que double au
tres fin diplomate. Des dons singuliers, qu'une longue

experience a continuellement divelopp6s, ont fait de
M. Lobry I'organisateur, le chef, le n6gociateur,
dont tous nos ambassadeurs, aussi bien M. Constant
que M. Paul Cambon ou M. Bompard, recherchaient
et appr6ciaient les avis et la collaboration. La douceur dans I'autorit6, la t6nacit6 dans la.souplesse, Ia.
bonti profonde, dissimul6e au besoin sons un pen
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d'ironie narquoise, et, dominant tout cela, un zele
apostolique et patriotique qu'aucun obstacle n'a d6courage, qu'aucune traverse n'a pu ralentir. "
M. Lobry est le premier confrere qui ait porte le
titre de commandeur de la L6gion'd'honneur. Ceux
qui connaissent son passe savent que la recompense
n'est pas au-dessus de son m6rite.

ASIE
SYRIE

Lette de M. MALAVAL J M. LE SUPERIEUR GPENERA
Kirik-Khan, le 22 d&cembre 1926.
MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

Votre binedictiox, s'il vous plait !
Que vous dirai-je de la mission? Cette populationi,,
pendant plus de quinze ans, a 6K ballottie et ainl
abandonn6e a elle-m.me. Fortement d6moralisee pa
des souffrances et des mis'res sans nom, grandemen*
diminuee de ses membres les meilleurs, elle restait
aigrie par les malheurs; et personne n'6tait la pour
relever. Peu a peu, les pratiques religieuses ont RtE
n6gligees, parce que, au milieu d'elle, il n'y avait pa»
de pretres qu'elle connit et qu'elle estimAt. Ii n'y a
pas de devergondage, mais la foi et la pi•6e d'antrefoif
s'6taient refroidies.
Comment r6agir? Certes, cette population rests
catholique; mais, parquie sur un sol ingrat, dont lz
culture demande des efforts p4nibles, tandis que li
salaire du travail journalier est n6cessaire A la subsis-,
tance de la famille, cette population r6pond diffici-
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lement aux appels qu'on lui adresse. Et puis, la Mission est si loin ! Les femmes et les enfants mettent
un fort quart d'heure pour venir a la chapelle; et par
quel chemin.! Aussi, vient-on difficilement aux offices.
Les enfants, aujourd'hui pros de cent, devraient etre
plus nombreux dans nos 6coles.
Je refl6chisaux moyens de rembdier a ces commencements piut6t regretiables. La chose parait difficile.
Transporter ailleurs notre habitation? D6ja, de
grandes d6penses ont 6t6 faites; comment en faire le
sacrifice? D'autant que, dans la suite, ce qui a eti
peu solidement bAti peut devenir d'une certaine utiliti.
Avant tout, nous devons avoir une 6glise convenable.
En ce moment, notre population catholique comprend
sosxante-huit families, venues d'un peu partout. A elles
doivent s'adjoindre soixante autres families d'Akbcs,
qui, en ce moment, se trouvent r6fugiees a Beyrouth,
Tripoli, Lattaqui6 et Alexandrette, et-qui n'ont qu'un
d6sr: se rapprocher d'Akbes en venant i Kirik-Khan.
Spes contra spem. C'est la, pour moi, une grave question : ramencr i la Mission tous ces catholiques que
nous avons foimes.
O trouver de quoi subvenir aux d6penses? Hier
au soir, je recevais du Haut Commissariat une lettre
qui me laissa quelque espoir. Le gouvernement francais, avec l'aide de !a Societ6 des Nations, se proposerait de fonder des colonies'agricoles pour les Arm&niens, dont les Arabes des villes ne veulent pas, et,.
sur ma proposition, Kirik Khan aurait ete choisi par
tous les Armeniens cathol ques. J'espere que la Societ6
des Nations fera tous les frais des transports, sinon
d'installation. Nous aurons ainsi de cent trente A
cent cinquante families catholiques, qui nous permettraient d exercer une plus grande. influence sur lesmilieux armeniens protestants et surtout gr6goriens,

-

122 -

qui sont aujourd'hui les plus nombreux et les plus rapproch6s.
Kirik-Khan n'est plus aujourd'hui cette petite bourgade de dix a quinze maisons que je traversait si sonvent autrefois. Sa population est de quatre mille habitants. II est devenu chef-lieu, avec toutes les administrations civiles et militaires. II ne peut que se developper, en mime temps que son commerce, qui est tris
actif. Je ne puis douter de sa future importance. L'61ment armenien, qui domine, est commerqant et indastriel par temperament; il sait crier et developper ce
qu'il crde, quand il a des ressources suffisantes; eLt
elles ne manquent pas aux Arminiens schismatiques,
qui ont pu, grace a la proximit6 d'Alexandrette,,
iviter les massacres et sauver leurs biens les plus pr&cieux, tandis qu'iis sont fortement soutenus par ler,
compatriotes d'Egypte et d'Arminie, quiveulent sauvegarder ce qui rette de leur nation. II n'en est pas ainsi
des catholiques qui, se trouvant dans I'intbrieur de
la Turquie, n'ont pu 6viter la ruine et, pour un trm&
grand nombre, la mort. Ils attendent done- beaucoup
de nous, bien qu'ils comprennent que nous ne puis
sions faire ce que certainement nous d6sirons.
Aussi la mission de Kirik-Khan a un certain aenir
devant elle. Vous avez cru pouvoir m'envoyer pourl'organiser.J'ytravaille depuis plus d'un mois et mesefforts
n'ont pas &t vains. Mais ce que j'ai fait n'est rien i
c6t6 de ce qui reste A faire. lvidemment, iA nous fast
des ressources. Qui veut la fin, veut les moyens. J'espere que Ia divine Providence nous viendra en aide
et je 1'en prie de tout coeur.
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CHINE
LE JUBILE DU FRERE MAES
Des la premiere clart6 du 27 septembre, un discret
coup de cloche nous avait reunis au salon du P-t'aig.
Les eveques, les pretres, les freres, la jeunesse des
&coles, le personnel des ateliers faisaient au cher
frere Maes une joyeuse couronne pour le feliciter de
sa cinquantaine de vocation. Ce meme jour de I'an
1876, un vigoureux jeune homme, plein de seve et de
vie, Auguste Maes, deposait 1'habit du siecle pour
eodosser !a robe austere des freres. deSaint-Lazare.
Ces cinquante- annes repr6sentent une belle et
f&conde carrigre, consacree tout entiere i l'imprimerie
da P6-t'ang. L'imprimaerie est l'ceuvre utile pour tons,
chore A tous; aussi tous sans exception felicitaient
celni qui, depuis si longtemps, ptrit pournous le pain
de l'esprit.
Par un hasard heureux le visiteur du Sud 4tait a1
avec notre visiteur du Nord; tous les fils de saint Vincent, en leurs representants, offraient leurs vaeux et
disaient merci.
Un siege d'honneur avait 6ti pr6pare pour le jubilaire. Quand on 1'invita & I'occuper, il fallut prier,
insister, obliger; ce rude travailleur se sentait mal i
1'aise sur un tr6ne. Enin il cida; il apparaissait trvs
jeune, tres frais et tres gai.
Mgr Fabrggues se fit 1'6cho de nos sentiments : sentiments de joie, d'esperance et de reconnaissance, de
reconnaissance -surtout. ( Si le vicariat de Pdkin a eu
1'lionneur de d6passer trois cent mille chretiens, il le
doit, ii est vrai, a son vaillant chef, Mgr Jarlin, etaux
missionnaires qui l'ont second6 de leurs efforts et de leur
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zele; il le doit aussi au chef de 1'imprimerie, qui nous,
a fourni les livres et les catichismes avec tant de soia
et de constance. wi

Tandis que se deroulait cette fete charmante, notre
esprit s'envolait vers le temps que rappelle la preminre i
date de cet anniversaire. En France, c'6tait le lendemain d'une lugabre guerre,-de l'humiliation nationale,en Chine, c'6tait le lendemain d'une rude pers6cutioi
et d'un long exil, le lendemain de 1'expedition anglo-.
francaise, et des massacres de Tientsin; c'6tait aussi
l'aube d'une ere nouvelle de libert6 sans entraves et
d'ilan plein d'esperance.
Le frere Maes arriva a Pkin a cette heure; d'etape
en 6tape il a parcouru ce demi-sitcle; il fat le timoimt
du renouveau, des semailles et des moissons.
Au milieu de cette longue suite d'ann6es, I'orage
assombrit 1'horizon une flis a nouveau, retentit comme.
un glas, 6clata avec fracas. Ce fut 1'insurrection des.
Boxeurs. Le frere Maes se trouva assailli au plus for
de la tourmente, encercl1 dans les murs du P&-t'ang-.
II survecut-au siige, il avait travaill6e la victoire. Luti
qui ne voulut jamais de repos, se donna, en ces jours
jusqu'a la limite de ses forces. II accepta mime dý
sacrifier son imprimerie; ses caracteres, ses beaux
elzevirs furent foodus au creuset et- s'arrondirent ei
balles. Oh! quel holocauste! Mais ii le fallait.
Nous emportons de cette fete une image en sonvenir. Sur le verso nous lisons : a Tout vieillard que'
je suis, je dois me tenir dans la disposition de passer
aux Indes pour porter l'ivangile, et mon reve serait,
Avangelisant jusqu'i la derniere heure, de tomber asi
pied d'un buisson. )
Le mot est de saint Vincent. Le frere Maes se l'applique. Ce n'est pas une bravade; ce tenace a fait ses
preuves. Ii irait, meme a cette heure, au bout du
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monde, s'il le fallait; il en reviendrait aussi alerte et
aussi gai, refusant de tomber au coin d'un buisson.
(Extrait du Bulletin catholique de Pikin, octobre 1926.)
LA GUERRE EN CHINE
4

AU TCHELY

Extrait d'une lettre de M. Grigoire (3o aoct 1926) :
, Notre plaine du Yu-Tchoo s'est transform&e en
champ de bataille. Ce plateau si calme, si frais, si
riant a retenti-soudain du bruit des armes et des rugissements du canon. t L'arm6e rouge avait d6ja envabi la r6gion quand
les allies vinrent y camper a leur tour, redoublant nos
craintes, vidant nos coffres, exigeant des corv6es et
pressurant le paysan.
c Deux-armies a ravitailler! Quel fardeaul Tant ii
est vrai qu'un malheur ne va jamais seul
' J'6tais dans une affreuse anxi&t6 an sujet de nos
chr6tiens et me proposals de faire l'impossible pour
adoucir leur sort. Comme les g6neraux habitaient ici
meme, j'essayais de me les rendre favorables, les invitant a diner et les traitant avec amitih. Je n'ai eu qu'k
me louer des r6sultats et, si je compare les pertes des
paiens A celles des chretiens, ceux-ci semblent avoir
passe a travers I'ouragan sans en avoir souffert.
a Pauvre peuple de Chine ! Les moindres villages
ont df se resigner ai,dipenser, pour requisitions
d'hommes, de chars et de chevaux, des sommes qui se
comptent par milliers de dollars. Ajoutez les rapines_
et les pillages par les brigands etfles fuyards, songez
de plus que les villages de cette sous-pr6fecture sont
plus de huit cents, additionnez et vous aurez une id6e
des pertes subies.
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siege de la ville du Yu-Tchoo a dur6 de la fa

de mai & la mi-aoat, environ trois mois, durant lesquelsles assieges ont souffert tous les maux qui accompagnent d'ordinaire ce premier fleau. La population,
prise de piti6 pour ces malheureux, vint rdclamer mon

intervention pour les exhorter a se rendre sans plus
h6siter. Mes demarches se heurtirent d'abord a des
ordres superieurs, qu'on voulait observe? cofte que
cofte. Le 16 aof(t cependant la ville ouvrit ses portes
et la petite troupe se rendit. Mon entremise avait-elle
eu quelque action sur leur determination ? Je ne sanrais le dire. II est incontestable toutefois que ma presence ici fut une sauvegarde pour mes ouailles.
w J'avais muni chaque famille d'un petit drapean
blanc, portant notre sceau et ma signature, et meme
chaque chretien d'un ruban blanc, egalement paraphl.
Les allies accepterent meme d'y apposer le sceau da
regiment. Vous ne sauriez croire l'efficacit6 de nos
insignes.
a Plusieurs de mes confreres indigenes, voyant moo
heureuse influence, eurent recours A mon entremi-s
pour r6gler certaines affaires 6pineuses, entre autres
le meurtre de deux soldats envoyis en requisition.
a C'est le jour de l'Assomption, comme par uýC.
grace de la bonne Vierge, que se d&cida la retraite des
rouges. Deux jours plus tard, les allies apparaissaienti
aux abords du village. Je voulus faire bon accueil aux
nouveaux occupants et, entoure des paiens et des chibr
tiens, me rendis au-devant du general. Celui-ci, fort,
touche de cette d6marche, descendit de cheval, mei
tendit la main et s'attarda un moment.
t J'eus l'occasion, le lendemain, de lui faire ou
nouveau plaisir en lui offrant 4000 paires de souliers,
abandonn6s chez nous par I'armie en fuite. Le soiL
meme, tous nos fantassins d6filaient bottes a neuf,.
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Comment redouter des coups de bottes de gens si biea
chauss6s?
« Mon amiti6 envers le gienral en devint presque
tendre. II voulut, le dimanche, assister au salut; je
1'aurais inscrit parmi les catechumnnes, s'il fit resti
un jour de plus. Je regrette encore son depart et garderai le meilleur souvenir de cet officier aimable, honnete et intelligent.
a Le sejour des allies, nos amis, fat de deux semaines. Notre fanfare leur donna, an depart, une part
de conduite aux accords de l'harmonie. Le g6enral,
refusant d'avoir le dessous en aimables procedes,
glissa aux musiciens un bon pourboire, les forgant
d'accepter.

a Tout est bien qui finit bien.

.

Le vicariat de Paotingfu a &te particulibrement
6prouvi. £coutonsMgr Montaigne (i i novemhre 1926):

u Nous travaillons dans des conditions defavorables
et parfois p6nibles, et cependant je bbnis la Providence de nous avoir si visiblement proteges en bien
des occasions. Nos ceuvres subissent des retards dans
leur developpement, mais, du moins, elles continuent
d'exister et de fonctionner dans une certaine mesure;
nous sommes encore privilegiis en comparaison
d'autres missions.
c(Ces derniers temps (septembre-octobre), de nouvelles armees ont envahi la region; plus de cent mille
hommes l'ont ravagee A fond; nous sommes passes a
d'autres maitres et, dans ce desarroi g6enral, aucun
missionnaire n'a eu k souffrir; la protection de Dies
a 6t6 manifeste. Quelques oratoires et chapelles dans
des chr6tientes distantes ont 6t6 saccag6s, ce qui est
inevitable; mais aucune residence de missionnaire n'a:
&t6 mise a mal.
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, Inutile d'ajouter que nous sommes tdmoins d'uan
misere a peine croyable; l'hiver se fait sentir et It.
population se trouve sans provisions et sans combos-_
tible; toutes choses se vendent a des prix exorbitants.
Nos oeuvres se ressentent de cette situation; leur7
developpement depend beaucoup des fonds qu'on perat
y engager. Nous continuerons de faire de notre mieu X
avec ce que nous aurons. On ne saurait nous faire ua
crime de r&colter moins aux annies d'6preuves qu'auitannees de prosperite.
a L'union est parfaite entre confreres et aussi entre
les confreres et le clerg6 s&culier: le fait d'etre ea_
butte aux memes difficultis exterieures resserre lesI

liens de la charit6. I
AU KIANGSI
DANS LE VICARIAT DE KANCHOW

Mgr Dumond 6crivait le i" octobre 1926:
a Nous voila, pour la troisieme fois depuis moni
arriv6e a Kanchow, sous la domination du gouverne-.
ment de Canton. Esperons que nos nouveauxmaitrescomme les deux fois pr&ecdentes, seront refoulis andela de notre province; car, dans le cas contraire, c'est,
le regime soviet qui s'6tablirait. Ce r6gime ne reconnait aucun des privileges accordis par les trait6s soit
aux missions, soit aux etrangers; non seulement il nl
leur reconnait aucun privilege, mais il les met horm
la loi. Jusqu'a prisent nous n'avons que peu souffert
de nos faciles vainqueurs; ils n'ont pas eu le loisir d|
s'occuper de nous; ils visent an plus press, qui est la

prise de la capitale, Nan-tchang.
" Le mal moral qu'ils nous font est autrement grave.;
Leurs af&ches et leurs journaux sont pleins d'injure
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contre la religion, contre toutes les religions, y compris le bouddhisme. Le bon Dieu, qui sait merveilleusement tirer le bien du Dal, 6prouve la foi de nos
neophytes; mais nous devons naturellement nous
attendre, du moins pour cette saison, a voir le nombre
de nos catichumbnes sensiblement diminua. n
Le 18 novembre, la situation a Kanchow ne semble
pas s'etre modifiee; nous pouvons en juger par ceace
autre lettre du meme prelat :
c Nous voila depuis plus de deux mois Sudistes;
c'est la troisieme fois en six ans; mais, cette fois-ci, la
chose a I'air de vouloir 6tre plus serieuse que pr6cedemment: la capitale, Nan-tanget Kiu-kiang, la porte
du Kiang-si, viennent de tomber entre leurs mains. La
cavalerie de Saint-Georges a &t pour beaucoup dans
ces victoires. Les trouipes sudistes, composees, en
grande partie, de cadets et conduites par les Russes,
marchent pour un ideal : d6truire I'implrialisme,
mettre les 6trangers a ;a porte, si possible, abolir les
superstitions, etc.; surtout .se mettre a la place des
autres et partager ies biens d'une mani&re uniforme,
supprimer les imp6ts; rien que des contributions volontaires. Comme toujours, les 6tudiants sont a la tete du
mouvement.
, Jusqu'A present, nous n'avons aucune voie de fait
i deplorer. Nos chretiens tiennent bien, mais naturellement nos &colessont vides. Cependant M. Mac Gillicudy m'ecrit de sa mission que deux anciens catichumenes sont venus lui demander le bapteme: attires par
iaperspective du martyre. J'espere que l'6preuve presente fortifiera nos chretiens dans la foi et n'arr&tera
le mouvement de conversions que pour un temps. A
Canton, les missions ont &t6 un peu malmen6es au
commencement du nouvel 6tat de choses, mais main-
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tenant elles ne sont pas trop inquieties; il en sera de
m&me ici, je pense.
« Plus au nord, chez Mgr Ciceri et encore plus chez
Mgr Fatiguet, oit se sont livrbes des batailles assez
serieuses, les missionnaires ont &t6 dans la n6cessitt
de loger des soldats de l'un et de I'autre parti; plusieurs r6sidences ont ete pillees. II en est ainsi, da
reste, dans presque toute la Chine. Mais, si 1'iglise
est dite la sempiternelle recommenceuse, on peut eti
dire autant de la Chine : on est 6merveilll de voir
comment les rues incendiees par les soldats rouges ou
bleus voient surgir de terre en tres peu de temps desý
maisons style europ6en, oh auparavant ne se trouvaienf
que de miserables baraques.
( Helas ! les ruines morales, chez l'un etl'autre sexev
ne se relevent pas aussi promptement; les vertus dt
peuple chinois, tant vanties par les anciens mission-.
naires, ne seront bient6t plus qu'un souvenir. D
Une autre lettre, du 29 novembre, parle de certaiat,
ruines morales qui contristhrent profondiment Ie
coeur de Mgr Dumond :
( Depuis le premier et unique jour de bataille a
Kanchow, 5 septembre, la paix a regne dans notre
r6gion. Cependant les propagandistes ont &tA actifsi
contre les etrangers et la religion. Un petit nombre dk
chr6tiens, non de la ville, ont deji publi6 leur apostasie dans les journaux, comme cela est requis poar
obtenir un emploi dans le nouveau goavernement,
mrme pour les plus petits offices. Les journaux et les.
orateurs locaux ne laissent aucune pierre inemploy&e
pour crier des troubles contre les 6trangers et les chr&
tiens. Nous avons pass6 ici quelques jours tres anxieux,
le 0o octobre et le jour anniversaire de la mort dO
Sen Wen. On poussait i la violence, mais nous presus-
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mons que les esprits plus sains tinrent les manifestants

en ichec et nous n'eumes a souffrir rien de grave.
Cependant, en passant devant la porte de notre
enclos, les cris usuels ont 6ti pouss6s : A bas les imp6rialistes! A bas l'Eglise catholique !

C Quelques confreres et pretres chiqois ont pu
donner la mission dans leur district; d'autres consi-d&rent le moment inopportun a cause des dangers qui
pourraient survenir. Les &coles existent seulement
nominalement. Les catichumines n'osent venir,
quoique qlelques nouveaux noms aient ete inscrits. L'assistance aux offices est tres reduite acause des rumeurs
repandues, menacant ceux qui y prendraient part.
Notre petite ecole primaire continue ses cours, mais
nous ne pouvons espirer que cela durera longtemps.
En effet, aujourd'hui encore, dans le journal local, it
est instamment r6clame qu'une prompte d6cision soit
prise pour placer toutes les icoles publiques et privies
sous la direction des Soviets. II nous sera impossible
de nous soumettre aux rggles qu'ils ont idict6es (nous
connaissons, en effet, ces nouveaux reglements); ainsi
done, probablement AIa nouvelle annee, nous devrons
fermer notre 6cole. L'agitation est toujours violente
pour I'expulsion des 6trangers.et 1'occupation de leurs
proprift6s par les comit6s soviets gouvernants. I1 n'y
a plus d'autorit6, comme mandarin on pacificateur.
Tous les ordres sont donnes par les diff6rents soviets,
c'est-a-dire union des ouvriers, des 6tudiants, des marchands. Les officiers de n'importe quel titre ou grade
sont les simples exkcuteurs des ordres de ces comites.
« Ainsi, vous le voyez, nous avons un reel r6gime
soviet dans notre district. Nous pouvons ais6ment presumer ce qui nous attend dans un proche avenir. »
Des nouvelles plus r-*entes (3o d4pembre) nous ont
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appris que M. Mac Gillicudy a du s'enfuir de Singfengshien.
DANS LE VICARIAT DE KIAN

Les tribulations de M. VNusi
M. Nuzzi raconte lui-meme, dans une lettre adresse
M. Traverso, son visiteur, le 2 octobre 1926, les
dangers qu'il a courus :

a

( Je ne vous 6cris pas de ma residence de Yuanchow, mais de ma cachette, dans la montagne, ch jC
suis depuis deux semaines.
u La guerre civile, que l'on craignait tant, a gagnt
notre vicariat et des combats se livrent journellement
dans presque toute la province du Kiang-si entre les
troupes communistes, commandoes par les Russes, et
les troupes anticommunistes.
c Le 5 septembre, les troupes communistes piE&
trerent dans mon district et occuperent la ville A'
Ping-Hiang, tandis que les anticommunistes se rA
raient sur Yuan chow. Tous les jours je m'attendais .
1'arriv6e des sovietistes, dont je connaissais la haine
a l'6gard de la religion des Europ6ens. Le general de
la premiere division anticommuniste, mon'ancien ami,
me supplia d'abandonner Yuan-chow et de partir avte
lui; je pr6f6rai rester et mes tribulations commen
cirent.
<cLe o1septembre, vers les huit heures du soir, les
Sudistes bolchevistes, apres un combat de pris d'u*
heure, restaient maitres de la ville, que leurs adver
saires battus venaient de quitter. Le combat s'6tait
developp6 en partie a c6te de notre r6sidence; auss
fimes-nous cribles de boulets, sans toutefois recevoiu
aucun mal.
" Tout le malvint des soldats communistes.
I
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nous oblig&rent i ouvrir la porte, envahirent la maison et demanderentl'Europ6en. Un domestique dclara
que j'6tais absent, et je jugeai prudent de me cacher;
ce qui me fut facile i cause des tenibres. Apres avoir
bien mang6 chez nous. ils partirent, promettant de
revenir le lendemain pour occuper militairement la
Mission.
" Le
Ixseptembre, de bon matin, une cinquantaine
de soldats p6netrerent dans la Mission: Je jugeai inutile et imprudent de me cacher ct pr6firai me presenter. Lavue d'un redoutable malfaiteur les eOt moins
excites : cris, imprecations, menaces; tels furent leurs
compliments. Bien que peu rassur6, je gardai ext6rieurement mon sang-froid, et mes bonnes manieres
reussirent & les calmer. Ils visiterent la Mission pour
chercher, disaient-ils, s'il y avait des soldats ennemis
cach6s, prirent quelques objets, en guise de souvenirs,
et se retir&rent.
SSurvint une nouvelle bande unedemi-heure apres.
Je devinai, a sa manimre d'agirqu'elle en voulait plus
a mes biens qu'a ma vie. La maison et 1'6glise furent
saccages. Ils me prirent beaucoup d'argent, des
habits, des couverts, des lampes, deux chevaux avec
leurs selles, etc.
( Arrive un officier; je lui montre ses soldats ; il me
semble humiliE dece spectacle; mais il avait trap proclam6 l'6galit6 de tous et trop excite les passions
contre les Europeens pour ne pas sentir gue son autorite etait ebranl6e et que sa vie serait expos&e. It hausse

les 6paules et s'en va.
, Me laisseront-ils en paix? Non, mes tribulations
ne font que commencer. Une centaine de soldats pinetrent de nouveau dans la Mission. A les voir, ils
semblent des d6moni furieux. En un instant ils
m'entourent; menaces et cris pen rassarants arrivent
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a mes oreilles. Quelques-uns, me croyantmiuistre protestant, me demandent oi est ma femme; mes explications ne les convainquent pas. Ils semblent assoiff6s
de sang europen; la terrible parole : 4cTue! ) arrive,
sinistre, a mes oreilles.
« Toujours plus excites, ils me disent que trois piches
me rendent digne de mort : I' je suis missionnaire
europeen catholique; 2 je suis un espion de mon gouvernement; 3* appartenant a un pays gouverni par un
roi, je fais opposition a leur bolchevisme et k leur
propagande.
c Convaincu que je ne sortirai pas vivant de leurs
mains, je demande a Dieu de disposer de moi selon
sa volont6.
( Deux officiers arrivent pour occuper 1'6glise; les
soldats leur crient : a Voici l'Europ6en. , - a Arr&tezle n, commande un officier.
c C'en est fait, je vais mourir. Les fusils sont
charg6s, les baiopnettes mises au canon; des soldats
s'approchent pour me saisir et me trainer devant
1'6glise, oui je dois 6tre fusille. Mon cceur adresse une
courte priere &Dieu et a la sainte Vierge; je pense une
derniere fois a ma mere cherie.
( Pour ne pas me laisser toucher par ces d6mons, je

me dirige de moi-meme au lieu indiqu6, devant mon
eglise, suivi par les hurlements et les impr6cations de
cette troupe infernale. Durant ce bref trajet, je prie
la Madone de me prot6ger. Passant devant les deux
officiers, j'eus l'inspiration de m'approcher d'eux;
j eus avec eux une courte conversation, qui les calma.
Ce fut mon salut. Ils commanderent aux .soldats
d'explorer la Mission et de partir. La Madone m'avait
sauv6.
a Je passai dans la crainte et I'anxi6te les deux

journ6es du 11 et du 12 septembre. Le I3,mamaison et
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I'ecole furent occupies par la Croix-Rouge sovidtique.
J'obtins d'un officier midecin que 1'eglise ne serait
pas utilisee.
i Le soir du i3, la Croix-Rouge partait a la suite de
l'armne. Je fus tranquiilele 14 etla matinee du i5, bien
que la Mission fut continuellement visitee par des
oficiers et d'autres personnes attach6es A I'arm6e,
avec lesquels j'avais de longues et delicates conversations, qui m'embarrassaient beaucoup, car je devais
mesurer prudemment toutes mes paroles pour ne rien
compromettre.
i Le soir du 15, mes tribulations 6taient sur le point
de recommencer avec 1'arriv6e de nouvelles troupes
sovi6tistes. Je jugeai prudent de me soustraire au
danger qui menacait; d'autant plus que ma presence
excitait les troupes contre la Mission. Je quittai la
ville, ce jour-li, a la faveur des t6nebres et partis
sous la protection de Notre-Dame des Sept-Douleurs,
en compagnie de deux chr6tiens, et allai me r6fugier
dansla montagne, prbs d'une honn&te famille paienne.
" Je me voyais oblige, quelques jours apres, de
quitter cette maison, pour chercher ailleurs, toujours
dans la montagne, un refuge plus assure.
itVoilk deux jours que je suis rentr6 dans notre
maison de campagne, que je devrai peut-atre abandonner bient6t pour reprendre ma vie errante. Quand
pourrai-je retourner dans ma Mission de Yuan-chow?
Dieu seul le sait.
, La Croix-Rouge s'installa dans ma residence, le
16, lendemain du jour ou je la quittai. Elle occupa la
maison du missionnaire, a l'exception d'une chambre,
1'6cole, la loge du portier, le local du domestique, la
cuisine. Les deux sacristies et le chceur de notre belle
6glise sont devenus pharmacie et chambre, i coucher
de quelques pharmaciens. Dans les tours se logerent
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des femmes se disant de la Croix-Rouge; dans le reste
de la grande iglise sont places malades et bless6s de
l'armie soviktiste.
a Aujourd'hui, 20 octobre, je continue cette lettre
loin de ma Mission. La Mission de Yuan-chow est complktement ruinee. Le 5 octobre, les soldats sovi6tistes,
principalement les blesses, ont saccag6 sans piti6
ma pauvre residence. Lesvitres des fenetres del'6glise
sont la plupart en morceaux.
ls ont cass6 et brfil
les cadres du Chemin de la Croix, les images, les
banes, ditruit les vases sacr6s. Quelques soldats se
sont promenes dans l'eglise et le jardin, revatus des
4rnements sacres. Ces ornements furent on laceres, ou
donn6s a des femmes de mauvaise vie. Ma pauvre cassette fut vid6e. Tout fut bris6, brfl6 ou pill. On
n'ipargna meme pas ma petite bibliothbque et ses
quelques livres. Mon lit lui-meme fut enlev6.
( A la fin du pillage, ces mechants chassirent les
pretres chinois et les domestiques et diclarerent la
Mission propri&t6 de l'ltat sovi6tique. Maintenant, ni
les missionnaires ni les domestiques ne peuvent entrer
dans la Mission.
t J'avais commenc6 la construction d'une grande
icole et d'un atelier pour garcons. Tout est perdu. On
a brCle tout le bois, sans excepter celui qui avait &t
travaill et prepare pour l'edice; on a enleve les
briques et bris6 les tuiles.
(( Humainement parlant, la ruine est complete. Je
me r6signe a cette terrible 6preuve, sachant que Dieu
l'a permise. De ce grand mal sortira un grand bien.
Je le prie d'abr6ger, dans sa mis6ricorde, le temps de
nos souffrances.
< Actuellement je suis comme en exil a Changsha,

capitale de la province du Hou-nan, chez les Pares
franciscains italiens, qui sont presque tous du couvent
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Saint-Antoine de Turin. Ils me donnent une fraternelle hospitalit6. ,
M. Nuzzi passa de Changsha A Shanghai, ou il fut
oper6 avec succes, d'une hernie dangereuse.
Angoisses de Mgr Ciceri
Le 2 novembre, Mgr Ciceri faisait part de ses
craintes a M. le Supirieur'gnearal en ces termes :
J'ai envoyr
mes comptes temporels A M. Traverso
en le priant de vous les transmettre. Je ne pus alors
icrire un mot, me trouvant dans un moment de grande
agitation par la menace du pillage. II fallait cacher,
ensevelir objets, archives, registres, etc., pour les
soustraire a la destruction, et je ne pus que transcrire
Sla hate nos comptes, que nous finissions juste au
moment de 1Iarrivie des Sudistes, et les expldier.
Meme je me demande s'ils sont arrives A leur destination; la poste fonctionne tr)s mal et les courriers
sont bien des fois dCvalis6s en route par la soldatesque ou les brigands.
a Depuis que les troupes bolchevistes se sont emparbes de notre Kiangsi, nous vivons des moments
d'angoisse. Un grand nombre de nos 6glises, oratoires, r'sidences sont occup6s par ces soldats, apres
en avoir chass6 les missionnaires. Tout a 6t6 pill,
profan6, brOl6. Plusieurs missionnaires ont dd se
cacher dans les montagnes, oz ils restent encore sans
avoir de quoi se nourrir, se vftir. Plus de sainte messe
pour eux. Nos chrktiens sont persecutes, pris, tortures, mis A la cangue, en prison et forces A l'apostasie. Partout, dans les villes et la campagne, on prrche
1'Pxtermination des missionnaires, I'anbantissement du
nom chr6tien et on attend un mot d'ordre pour exi<
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cater cette menace. II y aura un massacre g6neral,
comme nous l'eimes en 19oo, a l'6poque des Boxeurs,
si le bon Dieu les laisse faire. Nos pertes mat&rielles
sont d6ja consid6rables; mais, graces & Dieu, pas
encore de victimes. Nous vivons dans un v6ritable
enfer.
( Veuillez, mon trbs honore P-re, ncas recommander au bon Dieu et a saint Vincent. Si c'est t•,
derniere fois que je vous &cris, je vous prie de me
pardonner tout le mal que j'ai pu faire pendant une
.ongue existence dans notre chere Congr6gation. »
La situation fin novembre
Dieu epargna au vicaire apostolique de Kian les
graves malhel-rs qu'il redoutait. Le mois de novembre
se passa plus tranquillement qu'il ne pensait. C'est ce
que nous apprend une lettre de M. Thieffry, dat6e du
3o et envoyee de Kian :
< Nous sommes toujours en paix, comme je l'ai
6crit plusieurs fois; malgr6 cela, nous ne pouvons dire
que nous jouissons de la tranquillite, puisque, depuis
l'arriv6e des Sudistes dans ce pays, nous ne pourrions
peut-6tre pas sortir en ville sans risquer d'etre insultes
par les &tudiants, qui sont les maitres absolus ici;
aussi, depuis que les Sudistes sont arrives ici, nos
confreres de Ia ville ne sont plus venus nous visiter
et nous avons fait de meme; c'est une situation ridicule et qui durera combien de temps, nous ne le savons
pas. Personne ne fait mission, a part M. de Jenlis.
Nos prktres chinois ne jugent pas prudent de sortir
pour visiter les chretiens; que feraient-ils done si on
chassait les missionnaires etrangers ?
, Pendant quej'6cris ces lignes, Mine Sun Ya Tsen,
accompagn6e d'autres dames nombreuses et d'une
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centaine de Russes, gros et petits, fait son entree en
ville; le canon tonne, les clairons sonnent et les
tambours battent aux champs, tandis que le peuple,
estime a trente mille personnes, acclame la Tai-Tai
(grande dame) a gorge d6ployke.
c Toutes les sceurs de Kian sont en bonne sante,
malgr6 le travail qu'elles ont eu depuis plus de deux
mois en soignant les cent cinquante i deux cents
blesses qu'elles ont requs pendant ce temps de guerreBeaucoup deces pauvres soldats, Nordistes et Sudistes,
ont &et gu6ris et sont partis au front o .chez eux.
Un bon nombkre de grands blesses ont trouv6 ici la grice
du bapteme, que d'aucuns ont demande et que tous,
je crois, ont accepte bien volontiers.
, Depuis quelques jours, nous avons un temps
maussade, petite pluie fine, persistante; mais il ne
fait pas encore froid; aussi, avant-hier dans la journ6e
et la nuit suivante, jusqu'i onze heures, le populo,
qui remplissait les rues en attendant la. Duchesse u,
fut txempe jusqu'aux os, et les arcs de triomphe dresses
par-ci par-li et revktus de jolis papiers et d'6toffes
multicolores ne laissent plus voir maintenant que leur
pauvre carcasse couverte de chiffons de papier et de
miserables loques. La fete est passee; ces carcasses,
ces chiffons et ces loques en rappellent seals le souvenir; c'est aussi I'image de ce que ~eserve Ie bolcbevisme aux pauvres Chinois, s'iI arrive i dominer en
CIine, car d6ja ici le commerce est nul et la gene
commence.i se faire sentir. Les etudiants out forc6
les commerjants i accepter la journee de six heures
o,5o de piastre par tate et par:ur.
0
Les ouvriers
emploieront leurs longs loisirs i faire de la gymnastique et les plus robustes seront envoyes aux arm6es
" Ko-ming-kiun n i tant de piastres par mois, qu'on.
leur payera aux calendes grecques, avec de la mon-
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naie de singe. Je dis cela, parce que les blesses sudistes que j'ai visit6s frequemment chez les soeurs,
m'ont conte cela. Les 6tudiants se r6pandent dans la
campagne, excitant les campagnards a se faire communistes, seul moyen de jouir du vrai bonheur sur la
terre. On va partager les champs, car tons appartiennent a l'Etat, et chaque citoyen aura son lot; on
fera de m&me pour le capital des commergants. II n'y
aura done plus ni riches ni pauvres; ce sera le paradis
sur terre. Mais ce n'est pas encore fait!... Pour quelqu'un qui sait que les Chinois ne sont pas partageux,
il n'y a pas de doute que cette proposition de partage
g&tera tout.
DANS

LE VICARIAT DE NANCHANG

Un missionnaire 6crivait le 2 novembre :
4( On peut arriver a Kiukiang, mais on ne pcut
.songer a aller plus loin... Ces messieurs les militaires
font de la rude besogne aux environs de la capitale.
Les dernieres nouvelles parvenues disent qu'une nouvelle attaque se pr6pare contre Nan-Chang. Tout un
quartier (Fu-Chow-men) a bt6 dfimeni arrose de p6trole
ct incendii par le parti d6fenseur, afin de dejouer
I'assaut de l'ennemi... L'hBpital n'a rien ea, sauf une
bombe dans la pharmacie; la residence, une autre sur
la veranda; ni tuis ni blesses. Mgr Fatiguet est
retenu a Jui-Chow... Avenir incertain... Plus au sud,
les rouges pillent, transforment les 6glises en 6curies,
font la mascarade avec les ornements sacrbs et se
vantent hautement de leurs exploits contre le TienTchou-T'ang. C'est le parti priscontre toute religion. .
Une lettre de M. Monteil nous apprend quelle itait
la situation de Nanchang le 7 decembre :

i

- I4I Autant qu'humainement et d'aprbs les lumieres

quej'ai, je puisse juger, un d6part ne parait pas s'imposer pour le moment. Si toutefois il devait avoir lieu,
il n'y a pas de doutd que c'est la famille entiere qui
devrait partir.
t Les seurs font en ce moment un metier qui est
bien dur ýla nature et vivent dans un milieu o6, humainement, elles n'6prouvent aucune consolation. Ces
gens-la sont insolents, grossiers, ne supportent A peu
prbs aucun joug, sont antichretiens et antieurop6ens
et assez facilement voudraient endoctriner les sceurs
chinoises. Grace , Dieu, elles sont admirables de bon
esprit et toutes les seurs tichent de vaincre le mnal
par la charit6. Elles y reussissent, car, apres deux ou
trois jours, sauf quelques exceptions, nos malades
prennent I'air du milieu et s'apprivoisent. Neanmoins,
a la longue et si cela devait durer, je pense aussi que
,aquestion s'imposerait de savoir si on peut laisser les
seurs dans un semblable milieu. Si les Nordistes n'ont
pas la victoire et si les Sudistes ne modifient pas leurs
id&es et leurs manieres d'agir, il leur sera difficile de
rester dans les h6pitaux, oi elles seraient forc6es
d'accepter leurs 616ments militaires.
,'En attendant, il faut, et c'est ce qu'elles font,
que les seurs aient la generosite de continuer la triste
vie qu'elles menent depuis bient6t trois mois.
c Est-ce A dire qu'il ne pourra pent-6tre y avoir
quelque 6venement grave et imprevu? Je compte sur
la divine Providence, esperant qu'elle ne permettra
pas qu'il nous arrive malheur. Cependant, un malheur
n'est pas absolument impossible. Nous sommes dans
des circonstances bien d6licates.
" Ce sont les circonstances qui nous imposent notre
situation, les sceurs font 1'oeuvre A laquelle le bon Dieu

les a appel6es. Celui-ci ne peut leur refuser sa grace.
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Continuez-nous le secours de vos prieres. Que le boa
Dieu soutienne les courages et les sant6s. Nous en
avons bien besoin et on sent bien que c'est en lui seulement que nous pouvons compter en ce moment. *
c S'il y a le moindre conflit avec les Europ6ens,
ecrit M. Monteil dans une autre lettre, nos vies sont
en danger. ,
Le 15 d6cembre, dans le vicariat de Nanchang,
presque tous les missionnaires etaient encore A leur
poste.
DANS LE VICARIAT BE YUKIANG

'Le 7 decembre, Mgr Clerc-Renaud mettait son Visiteur au courant de la situation de son vicariat par la
lettre suiyante :
a Voici quelques nouvelles encore incompletes, car';
j'en apprends tous les jours. Ici, a Yukiang, nous,
avions des soldats a 'lcoledes flles en construction
et environ trois mille autres en ville. La residence, et
ce fut notre salut, avait iti r6serv6e pour un g6neral,
son 6tat-major et un Russe. Ces derniers ne vinrent
pas. Mais, le dimanche 2 novembre au matin, affluence.
de soldats dans la propriet6, menaces, injures, etc..
contre nous. Nous fermimes alors toutes les portes de:
la residence. Quelques instants aprbs, cris hostiles;:
de plus, les pierres pleuvaient dans nos chambres. La,
situation 6tait intolerable, et, par ailleurs, menac&s:
d'etre pris comme dans une souriciere, nous saisimese
un moment oit lasoldatesque etait du c6te des cabinets
pour nous 6chapper. II 6tait dix heures du matina
Sit6t dans la rue, ce fut comme un soulagement. Les
soldats p6n6trbrent aussit6t dans la r6sidence, mais
n'eurent mAme pas le temnps de piller la chambre de
M. Verdini, qui ne perdit que quelques effets, grice
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i l'intervention d'un petit chef. Nous nous dirigeimes
sur Tongki, et M. Hou resta dans une famille du
march6. De Tongki, nous atllmes a Niao-shan et ce
n'est qu'avant-hier (5 d6cembre) que je suis rentr6
seul. M. Verdini ne tardera pas a revenir, car, A part
les discours rivolutionnaires, communistes et anticatholiques des 6tudiants, la ville est tranquille.
t Tongshiang est entierement nettoy&.
, Tengkiapou a moins souffert et M. Yu est rest6
dehors quelques jours.
( Pas mal de dgiats B Yngtang; tabernacle brisk,
sacristie pill6e, effets de M. Moore subtilises. M. Theunissen n'est jamais sorti, bien que sa residence fut
occupee.
a C'est Kweiki'qui a subi le plus de digits; tout a
6t6 enlev6 ou brisk. M. Gonon, 4coeur6, avait quitt6 la
residence apres quatre jours d'occupation par les soldats. II est vanu aussi a Niao-shan, oi il est encore.
Les soldats ont &vacu6sa residence, mais la fripouille
de la ville est venue ramasser les restes.
" A lyang, M. Fang a log6 deux fois les troupes,
mais tout s'est bien passe. Que feront chez lui ceux
de Kweiki? Je ne sais.
4 A Hokow, M. Sageder est prisoonier & l'tage
de sa residence. II ne pent sortir ni c6lebrer la messe,
A part 1'6glise, tout est occup6 chez lui, comme a
l'orphelinat. II 6crit qu'il en a pour un mois de cette
situation. II ajoute que la guerre, qui a du commencer,
se fera entre Yushan et Tchangshan (limite du Kiangsi
et du Tchekiang).
, A Jaochow, soeurs et confreres n'ont pas eu
n
souffrir. Quelques inspections des troupes dans le
dortoir des sceurs est ce qu'il y a eu de plus grave.
A l'icole des garcons, une quarantaine de soldats, qui
rgestent tranquilles.
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< C'est tout. Le bilan reste
. faire. J'ai ecrit an
consul de Hankow et 6crirai aujourd'hui au ministre.
Ce n'est pas encore la paix et, si les Sudistes revenaient, nous serious obliges de nous garer de nouveau, peut-4tre meme que les affaires seraient encore
pires que la premiere fois. »

Le I5 d&cembre, six confr&res du vicariat, parmi
lesquels deux Americains, 6taient refugies a Kiukiang.
Ce jour-la, M. Abeloos, malade, arrivait a Shanghai
pour se soigner.
AU TCHEKIANG
L'ECHAUFFOUREE DE YANGSEN
Nous aurions pu croire un moment a de nouvelles
perturbations scolaires. Les iv6nements du Yangsen
out eu leur repercussion jusqu'ici. On sait I'histoire.
Un general nordiste, Yang-scn, du parti d'Ou-peifou, avait requisitionni pour le transport de ses troupes
tous les navires qui lui tombaient sous la main, chinois
ou 6trangers. Or, il se trouve que, au nombre de ces
vapeurs ainsi retires du service, il y avait des vapeurs.
de la compagnie Butterfield and Swirw, battant pavilion anglais. D'oit protestations privies et officielles,
reclamations et pourparlers qui n'aboutirent pas, et
finalement recours aux moyens extremes. Deux canonnitres anglaises se pr6senterent an beau soir pour
reprendre de force ce qu'on ne voulait pas restituer
de bonne grace. Mais les soldats chinois veillaient sur

leur prise. A peine les Anglais avaient-ils esquiss6
leur geste que, du vapeur capture, oil ils se tenaient
prets a tout, les Celestes envoyerent sur les Britanniques une volke de mousqueterie qui porta juste. II
y cut, du c6t6 anglais, huit homm4es tubs, dont trois
officiers, et treize blesses.
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Naturellement, les canonnieres riposterent et, se
mettant de la partie, firent pleuvoir sur la ville de
Yangsen une grele de mitraille, petits boulets et meme
du 140. 11 y eut 6videmment des coups a c6te, qui
manquerent leur objectif. Ils drtruisirent des maisons
chinoises, une vingtaine; disent certaines versions,
une centaine, disent les autres, avec pertes de vies
humaines. II y cut m6me des projectiles qui, se
trompant de route, atteignirent le clocher de 1'6glise
de la mission et le mirent par terre. L'affaire fut
courte, mais chaude; et, comme c'6tait dbji tard, les
canonnieres se retirerent sans avoir pu faire 1•cher
prise. Mais elles revinrent bient6t, renforc6es de
quatre ou cinq unit6s, et infhig&rent i la ville un bombardement qui fit parmi la population civile des victimes nombreuses, plus de mpille, annoncent les journaux, deux mille, clament les 6tudiants.
A la suite de ces 6v6nements malheureux, les 6leves
des colleges ont lanc6 par la Chine entiere des tel6grammes circulaires, des protestations enflammees et
d6cr&t6 le boycottage des Anglais. Ninrgpo se mit dans
le mouvement et I'on put croire un instant que nous
allions revenir aux jours mauvais de juin 1925. II y
eat meetings des 6coles, discours dans la rue, processions par les arthres de la ville, avec les clameurs
ordinaires de ces manifestations estudiantines. C'est
ainsi que, le vendredi 8 octobre, dans l'apres-midi,
d6ambulait sur le bund un cortege des unes et des
autres. Je dis"bien a des unes », car les coll6giennes
ouvraient la marche et, en passant-sous nos fenktres,
une gamine, mal styl6e sans doute, se prit a crier : ( A
bas la mission catholique !b, imprecation que ripfterent
en chceur et les unes et les autres.
Mais c'est aux Anglais surtout qu'allaient 16s palkdictions de la gent 6coliere, a eux surtout qu'ils en
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voulaient et, je ne sais pourquoi, principalement a
leurs cigarettes. Aussi toutes les afiches-riclames de
la British American Tobacco Cy furent-elles consciencieusement barbouillkes de noir, leurs kiosques de
vente d6molis et jet6s au fleuve, tandis qu'une boutique chinoise, dont le patron 6tait accuse de tractations louches avec-l'agenceanglaise, 6tait saccagee, et
les marchandises brilees.
Mais alors les choses commencerent a se brouiller.
La police, charg6e du maintien de l'ordre, jugeant que
la jeunesse d6passait les bornes, intervint et empoigna

trois ou quatre meneurs et, pour les faire relacher, I"
fallut recourir au Tao-Yng, qui, paternellement, avec
force f6licit4tions pour leur amour du pays, essaya de
faire comprendre a nos patriotes imberbes qu'il y a
tout de meme des reglesa garder et que leur place a,
eux 6tait sur les bancs de 1'6cole et non pas par les
rues, Et sur ce, apris qu'ils eurent promis d'&tre sages,
ils furent remis en libert6.

On disait bien aussi que Sun-Chuan-fang, notre
gouverneur, a fait fusiller a Hangchow cinq ou sixz
6tudiauts par trop remuants, et cette nouvelle a pui
contribuer A calmer les esprits surchauff6s.

De fait, depuis lors, on ne voit plus les jeunes gens,.
on ne les entend plus sur le chemin et ils ont dispart
des abords des vapeurs de Shanghai, oh ils se tenaient
par groupes pouremp&cher, par discours et, au besoin,
par douce violence, les voyageurs de prendre le vapeuti
anglais, alors que tout aussi bien le vapeur chinois"
pouvait les mener au terme; mais en place, des piquet&
de soldats pour maiatenir.le bon ordre, qui de faitn'est plus trouble.

II n'en est malheureusement pas de meme ailleurs
etla vallee du Yang-ts6 est profondement agitbe
et par
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ces tristes 6venements et par la guerre civile, qui fait
rage.
(Extrait du Petit .lessager de.Ning-Po, octobre 1926.)
NINGPO SOUS LE JOUG DES BOLCHEVISTES

Un beau matin, qui fut celui du 16 octobre, nous
apprimes que le g6enral Hia-tchao,, lieutenant de
Sun-Chouei-Fang, profitant de ce que son seigneur et
maitre 6tait aux prises avec les Sudistes, et en assez
mauvaise posture d'ailleurs, dans le Kiang-si, proclamait & Hang-chow l'ind6pendance de la province,
ou plut6t son alliance avec le gouvernement de Canton.
En moins de rien, sans nous en douter, nous 6tions'
devenus bolchevistes.
Chacun en prit philosophiquement son parti. Le
peuple des travailleurs, le vrai, celui qui ne se soucie
que de gagner paisiblement sa vie, suppose bien que,
rouge ou blanc, il lui faudra trimer quand meme, et
alors Clitelas dum portem meas, que lui importe? Du
moins, il le pense.
Le peuple des commergants, lui, sait ce que cofte a
.une ville une r6volution militaire, un simple mouvement de troupes, une bataille, la d6faite et tout aussi
bieL la victoire. II faut payer quand la troupe arrive,
il faut payer tant qu'elle reste, il faut payer quand elle
s'en va. II faut payer aux fuyards l'argent de route, il
faut payer aux vainqueurs la bienvenue. On a pavois6
pour l'un; tout aussi biep on pavoisera pour l'autre;
par sympathie? Oh non! mais bien par peur. Que faire?
Mais, 6tudiants, journalistes, 'agitateurs professionnels y allbrent de.leur prose enthousiaste et placarderent de-ci de-1~, i Ningpo et ailleurs, des affiches
dont voici un ronfant specimen :
, Amis ouvriers, le sayez-vcus? Un ciel tres pur et
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un jour tris lumineux brillent bien haut devant vous.
Le jour oh vous pouvez relever la tute est arrive.
Disormais vous n'aurez plus a faire votre tr ,il de
beuf et de cheval.
( Le gouverneur de Tchikiang, Hia-tchao, le 16 courant, a pris le commandement de la 28" armie revolutionnaire, tout en gardant la charge de gouveineur
civil de la province.
f, Lou-shiang-ting, ce chien damne de 1'ignoble
voleur Suen-tchuan-fang, 'a 6tC chass6 de la province
et le gouvernement du Sud arrive pour vous prot6ger,
afin que vous puissiez suivre 1.a route de la lumiere. t Amisouvriers, faites de suite des syndicats; suivez
le gouvernement du Sud pour votre plus grand bien.
<,Amis ouvriers, sachez que le groupement de vos
forces est votre seul moyen efficace.
" Amis ouvriers,
groupez-vous bien vite. sous le
drapeau du ciel tres pur et du jour lumineux.
t Amis ouvriers, vite, vite, servez-vous de la force
de vos groupements, afin de changer votre travail de
boeuf et de cheval. '
, Amis ouyriers, vous devez:
( vous grouper,

, garder le gouvernement du Sud,
( changer votre travail de brutes.
SA bas le militarisme fitide! ,
Sun-Chouei-Fang vint ditruire tous ces beaux rives.
Ses dispositions 6taient prises; en moins de rien, dks
les premieres nouvelles, ses troupes fideles se lan~aient
de Shanghai au-devant des forces rvolutionnaires sur
la ligne du chemin de fer de Shanghai-KiashingHangchow. I1 y eut une vraie bataille A Kiashing,
juste aux abords du s6minaire Saint-Vincent, si paisible d'ordinaire dans sa solitude recueillie. II y avait
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eu ordination le lundi 18 octobre, premiere messe des
jeunes pretres le mardi. S. Gr. Mgr Faveau-avait eu
tout juste le temps de prendre le dernier train qui
marchait sur Hangchow, apres quoi la ligne fut coupbe,
quand, soudain, dans la nuit du mercredi, le clairon
sonne la charge presque sous les fenetres du seminaire,
et c'est alors sans interruption des salves de mousqueterie, le cr6pitement des mitrailleuses, les vocif&rations des soldats, entremleMes,

a intervalles r6p6tbs,

de la basse formidable des canons de campagne. Les
balles passaient par-dessus le siminaire avec un sifflement strident. Ce fut, a deux heures de la nuit, un
r6veille-matin formidable, sauf toutefois pour notre
provicaire, venu pour

assister a l'ordination d'un

prktre, autrefois baptise par lui. II continua, malgr6
tout, de dormir le sommeil du juste.
A sept heures du matin, tout itait fini; les troupes
de Hang-chow, recruties ala hate dans la police et Ia
gendarmerie locale, fuyaient i la dibandade, laissant
sur le terrain quatre cents morts, tandis que le g6neral
Hia-tchao s'&clipsait en toute hite, parti pour Canton,
disait-on, ou a Shanghai ou au Japon ou an Kiangsi.
Mais, quelques jours apres, la nouvelle arrivait, imprecise d'abord, confirm6e ensuite, qu'il venait d'etre tu6
par ses soldats, r6clamant, sans pouvoir 1'obtenir, cela
se comprend, leur solde par trop en retard.
Ainsi finit l'aventure; nous fumes Sudistes et done
Bolchevistes i'espace .de trois on quatre jours; qui
s'en serait dout ? Nous sommes maintenant Nordistes
ou plut6t neutres. Nos confreres du Kiangsi, tour k tour Sudistes ou
Nordistes, fonten ce moment des m6thcdes des arm6es
chinoises en campagne la couteuse et dangereuse
experience. Que le bon Dieu les prenneen pitie!
Nous avons retrouve le calme un moment perdu;
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mais les revers de Sun-Chouei-Fang an Kiangsi devaat
les Rouges ne promettent rien qui vaille.
(Extrait du. Petit

essager de Ningpo, novembre i926.)

Le calme rignait encore a Ningpo le 27 dicembre.
mais l'inquiitude etait grande: a Ici nous sommes ca
paix, &crivaitM. Lepers, mais pour combien de temps?
Les nuages s'amoncellent et il semble bien que forcef,
ment nous serons r6duits a ne nous occuper que des
seminaires, si on nous laisse cette occupation. Ave•
I'esprit d'animosit6 et de xenophobisme qui existe, i
faut des pretres chinois pour approcher maintenant
des gens des villes; les gens des campagries sontenco=
plus simples, mais Ca ne durera pas. II faut dona
pousser les vocations et les rendre nombreuses; c'esi
notre vocation; je crois pouvoir dire que nous n'y avooa
pas failli; il faudra, a I'avenir, nous contenter de c
lot.
DANS LE VICARIAT DE HANGKOW

Nous sommes ici sous la domination des bolche
vistes, qui vraiment ditruisent tout ce qui restait
bon dans le peuple chinois; ils font ici ce que 1
Russes font en Russie, et peut-etre pis. La ville d
Outchang est devenue d6solie et deserte; tout
peuple est parti et l'a abandonn&e, parce que \
soldats sudistes F'ont litteralement depouill6e. Lisq
les lamentations que faisait Jerimii sur la ville
Jerusalem.
La ville de Hankeou est d6ja appauvrie; tous I
riches marchands sont partis dans d'autres payq
Presque tous les magasins sont fermbs; des. milliei
d'ouvriers ch6ment a l'heure de lagrave; les dentistes
les patissiers, les perruquiers,les.infirmiers, les mar
chands d'ktoffe, les ouvriers des usines de cotot
d'6toffes, les postiers, les employdes des cheninsde fekr
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les bouchers, etc., tous font grave. L'h6pital des protestants est ferm6, parce que les employes out fait
greve; de sorte que les h6pitaux catholiques sont
remplis. Aucun collbge du gouvernement ni des protestants n'est ouvert; les ecoles catholiques restent
ouvertes, bien que le nombre des 61eves soit diminue.
Les Sudistes extorquent de I'argent a tout le monde,
specialement aux riches; ils imposent des taxes trbs
lourdes; ils font des rapines plus que les Nordistes.
Dans la ville de Outchang, ils tiennent le gouvernement; ils out comme conseidlers des Russes, des
Persans, des Indiens, des Allemands et des Coreens.
Cependant ils sont divis6s entre eux en deux factions,
qu'on appelle parti de droite et parti de gauche.
Parfois il y a entre eux des disputes, et leurs chefs se
distribuent des soufflets. Ils sont terribles contre les
etrangers, specialement contre les Anglais.
Que dire ani sujet de la religion? Jusqu'i present,
dans la ville et dans le voisinage de Hankeou, il-n'y
a pas eu de tracasserie. Les protestants ont t6 partout
molestes...
Dans un journal chinois de Hankeou, les Sudistes
out public que mime le Souverain Pontife approuve
leur nouveau gouvernement, parce qu'il a, i cause d'eux,
choisi et sacri des iveques chinois. Ne dirait-on pas
la voix de 'fne de Balaam? II sera tres difficile a
Tchang-Tseou-ling lui-m&me de rbsister aux Sudistes,
qui, avant d'occuper les villes et les provinces par les
armes, les ont d'abord occupies par la propagande et
I'argent. Is pensent occuper Pekin dans quelques
mois, si Tchang-Tseou-ling et les autres Nordistes
ne s'accordent pas entre eux.
II est certain, d'autre part, que les Sudistes comptent
occuper toutes les proprie6ts,, glises, r6sidences,
ecoles, terrains; ils le disent. clairement et ils le font
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d<jA, comme c'est le cas dans le Kiangsi. Pour eaur
les traites avec les puissances 6trangeres n'ont aucune
valeur.
De jour enjour, a Hankeou,les conditions devienneat
plus mauvaises, de sorte que personne n'est en sicorite dans sa propre maison. Tout les domestiques des
Japonais, aujourd'hui (20 novembre), se sont mis ea
greve. Meme les femmes publiques ont formiun syadicat et veulent desormais augmenter les prix de lear
infime commerce. Les marins et les soldats franaais
sont descendus aujourd'hui A terre pour prot6ger It,
concession.
(Extrait d'une lettre du 20 novembre, publide daus le Bai
letin catkolique de Pikin, dicembre 1926.)

Le mois de dicembre n'apporta pas le calme. A I
veille du i" janvier, les s6minaires de Hankeou etaient
6v.cues; M. Bouillet et M. Hinault &taienten fuitek
M. Lobry et M. Lamers, rest6s dans leur r6sidence.
parce qu'ils n'avaient pas avec eux de pretres chinois,
y etaient injuries par les soldats, qui s'y etaient intalls, et se trouvaient dans l'impossibiliti de dire la
sainte messe. Or avait parl6 d'un grand coup pour
Noel; on en fut pour la peur.
Tel 6tait, d'aprbs les renseignements parvenus
Paris avant le r" janvier, l'etat de nos Missions di
sud de la Chine. L'amelioration desiree n'est pas sur.

venue. Le d6vouement des missionnaires est pris pour de

l'espionnage. Leur situation au milieu des soldats qu
occupent leurs residences devient de plus en plus inte-.
nable. Les soldats se montrent arrogants et menacants.
Le peuple est excite contre les Missions de mille manieres, en particulier par des conferences et des tracts.
Aprbs tout, Dieu dirige les 6v6nements, plus encore
que le gouvernement de Canton; confions-nous en lui;

AFRIQUE
-CONGO BELGE
Lettre de M. DEKEMPENEER

"M. NARGUET

Bikoro, le 17 octobre 1926.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec vous pour jamais .
J'ai recu, 1'autre jour, de la Procure g6n6rale, une
feuille de statistiques que je serais bien en peine de
remplir actuellement, mais a l'esprit de laquelle je
dois au moins r6pondre en vous donnant quelques
dtails sur laMission que nous venons enfin d'amorcer
au lac Tumba. Je dis : enfSn, car nous sommes restes
une ann6e entiere l'arme au pied, sans pouvoir songer
A quitter Coquilhatville, oh I'tablissement des Eilles
de la Charit6 r6clamait notre presence.
Il y a un pen plus d'un mois, nous avons donc enfin
pu partir et nous sommes arrives, le 11 septembre, A
Bikoro, centre de la Mission que l'on a bien voulu
confier A la famille de saint Vincent. Nous nous
sommes mis imm6diatement a l'ceuvre et nous pouvons
dire que, dans l'espace d'un mois, du bon travail a &t
fait. Cette localite, absolument abandonn6e depuis
pros de deux ans et oh 1'lvangbIisation avait A peine
kt6 amorc6e, a &t6 reprise en main et nous donne les
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plus belles consolations et les plus sirieuses esperances.
Mon confrere, M. Sieben, que ses loisirs de Coquilhatville avaient mis a meme de commencer l'etude de hl
langue fluviale, a pu, deux semaines apres notre
arriv6e, entendre les confessions et it sera bient6t ea
ktat de faire les cat6chismes et de se livrer au minister
de la pr6dication aux indigenes.
La Mission qui nous est ichue se presente dans les
conditions les plus favorables au travail de 1'6vang6lisation. Elle a une superficie de plus de 9 ooo kilomtres,
carr6s et les recensements officiels accusent une pop*-"
lation d'une vingtaine de milliers d'Ames. Sur cI
nombre, je ne crois pas exagerer en fixant celui dew,
chr6tiens entre quinze cents et deux mille, dissimin.
un peu partout; I'indigene est, au Congo, essentiellement nomade; mais cela sert plus que cela ne nuit
la propagation de l'£vangile, qui se trouve ainsi diffua~
meme la ot le missionnaire n'a pas.encore passe.
Les communications, bien que longues, sont rela,
tivement faciles, car le centre de notre mission e
occup6 par le lac Tumba, et, bien que temp&tes
tornades en rendent.ta navigation dangereuse, ce la
constitue un excellent moyen de pinetration. Not"
Mission constitue, en quelque sorte, une esp&ce di
petit empire m6diterraneen, dont Bikoro est presque
le point central. C'est ce qui nous a fait choisir cettd
localiti pour y ,tablir notre poste principal. U4,
autreraison de ce choix, c'est que Bikoro est le silgq|
de l'administration et, de ce chef, voit affluer tons le\
mois cinq ou six milliers d'indigeesi chefs en tete4
qui viennent remplir leurs obligations envers l'9tat
paiement des imp6ts, fourniture des vivres, prefs
tations, etc. Nous sommes rbellement au centre vital
du territoire qui nous est confi.
Bikoro n'est pourtout pas le seul poste important
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nous en avons d'autres. D'abord Irebu, a l'entr6e du
chenal qui met le lac en commaunication avec le fleuve.
11 y a lU un camp d'instruction et, parmi le millier de
soldats qui y sbjournent, un bon nombre est chr6tien.
Un pen plus bas, en face de l'Oubanghi franqais, il y
a le poste de Combey, destine a devenir un centre
commercial tres important. Enfin, nous avons, en face
de nous, de I'autre c6t6 du lac, Ikoko, principale forteresse des protestants, qui ont essaye d'accaparer
ces regions. II importe que nous ayons Ia, a I'avenir,
un poste pour combattre leur influence qui, heureusement, est loin de se mesurer a leurs ressources.
Ne croyez pas que je fasse des r&ves de grandeur en
parlant ainsi de postes; tout cela est subordonn6 aux
possibilit6s qui nous seront faites. Nous commengons
petitement et nous irons toujours ainsi. Deux postes
s'imposent d&s maintenant ; Bikoro et Irebu; les
autres se feront quand il plaira a Dieu!.
Je l'ai dit, grice a. lui, nous avons deji fait de la
bonne besogne, mmre matirielle. Nous n'avons trouvk,
naturellement, au point de vue cultuel, que le a quasin6ant ,. Une construction en pisi, trou&e comme une
4cumoire et completement vide, et rien d'autre. Nous
I'avons immediatement am6nag6e. Le bois de nos
caisses nous a donn6 la matiire d'un autel, ii nous a
permis egalement de faire portes et fenetres, qui brillaient par leur absence, et aujourd'hui nous avons une
gentille petite .6glie d6diCe naturellement a saint
Vincent, que nous avons voulu donner comme patron a
notre premiere fondation et dont 'image domine
I'autel.
Une vicille masure, qui, aux temps jadis, avait,
dit-on, servi d'habitation au missionnaire de passage,

a ktA dbmolie et, dans quelques jours, sera fnie l'6cole
que nous faisons construire en pisk par les habitants,

-

156-

mais dont nous devons naturellement fournir ies portes
et les fenetres, articlqs inconnus en ce pays, et lIt
mat6riel scolaire. On s'est fait menuisier sur ses vieux,
jours et, grace a Dieu, l'on ne reussit pas trop mal.
Nous travaillons 6galement A notre installation,
mais c'est une oeuvre de plus longue haleine. Quelques
hectares nous ont tde conc6dds sur la rive. On les
deboise en ce' moment et, la semaine prochaine, commencera a s'6lever sur ce qui 6tait la for&t, notre charpenterie; le reste suivra, quand nous pourrons nous,
y mettre.
Le travail naturellement ne manque pas; chacun a,
le sien; avec mes cinquante-six ans je ne puis naturellement me mettre a apprendre la littirature indigene; je me charge du travail materiel, tandis que
M. Sieben, avec la surveillance des travailleurs dCt
foret, bfiche ses langues et s'occupe dece qui regarde
'ivangilisation. Quant a M. tmile, le laic qui a bieS
voulu s'adjoindre a nous, faute de frere coadjuteur, il
fait fonctions de ministre de l'int6rieur, et, grace i
lui, dans notre logis de fortune, la maison des pas-.
sagers, on ne vit pas trop mal et le desordre n'est pas
trop grand. Bient6t nous irons habiter une petite,
maison que l'agent territorial veut bien mettre a notre
disposition, en attendant que nous ayons bati la n6tre;
ce qui ne tardera pas trop, je l'espere.
Tout cela et tout le reste ne se fait 6videmment pas
sans quelques trous a notre encaisse, que je vois
diminuer assez notablement chaque samedi. Ce n'est,
en effet, pas une Mission absolument neuve que nous
avons prise; il y a un petit organisme qu'il nous faut
entretenir. Une dizaine de cat6chistes avaient 6t6 diss6minds dans ce territoire, aussi bien par les PNres de
Scheut, qui en avaient la charge, que par les r6v6rends peres Trappistes, qui en 6taient limitrophes, et
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nous sommes obliges de leur aflouer to francs paý
mois. De plus, il y avait des arri6rbs que nous ne
pouvions pas ne pas solder. C'est pen et beaucoup
tout a la fois.
A cette charge il faut naturellement ajouter celle
de la construction de notre Mission : on nous donne le
terrain, c'est tout; le reste, il faut le faire chercher, le
faire transporter, le mettre en valeur et cela ne se fait
naturellement- pas sans main-d'ceuvre. Aux temps
h6roiques, alors que la population 6tait plus dense et
n'avait pas de multiples prestations a fournir, les missionnaires n'avaient qu'i en exprimer le disir et les
chretiens, ou plut6t les futurs chr6tiens, les catechumenes, se mettaient au travail sous leur direction. 11
n'en va pas de meme aujourd'hui. Quand nous serons
a peu pros install6s, nous pourrons avoir.une certaine
main-d'oeuvre des cat6chumbnes. Ceux-ci viendront
faire appel a des travailleurs, qui doivent atteindre un
nombre respectable pour que leur travail soit r6ellement
appr6ciable.
II nous faut, de plus, deux ou trois serviteurs. Tout
cela repr6sente des depenses et vous le comprenez
facilement. Quoi qu'il en soit, je le r6pkte, cette Mission
nouvelle se presente sous le jour le plus favorable et,
pour peu que nous soyons aides dans les commencements, elle arriveratres vite i se suffire . elle-m&me.
Le tout est de nous mettre le pied A I'6trier et je
dompte que le Procureur gin6ral ne refusera pas d'aider
en cela notre Visiteur.
Je vous envoie que!ques photos qui vous permettront
de vous rendre quelque peu compte de la situation
dans laquelle nous nous trouvons. Pour I'instant, nous
logeons, comme je l'ai dit, je crois, -au gite d'6tape.
La (( Barse , nous sert - la fois de refectoire, desalle
de recreation, de cabinet de-travail et m&me de cha-
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pelle domestique et d'eglise pour les blancs; car, tous
les dimanches, 'agent territorial vient y assister a la
messe avec sa dame, et aujourd'hui il y itait flanqui
do grand chef indigene paien de la rdgion. Nous ne
sommes pas absolument mal dans ce logement, mais it
nous tarde d'&tre chez nous.
Nous venons d'apprendre qu'un jeune confrere a
te designe pour venir nous aider; il sera le bienvenu
et j'6crirai,un de ces jours, au Tres Honori Pere pour
le remercier d'avoir bien voulu penser a nous. Esp&rons que l'op y songera encore; on n'aura pas lieu de .
s'en plaindre; confreres, freres et ressources, tout peut
rendre ici avec usure, car le terrain me parait admirablement pr6par6 pour que la bonne semence y germe.
Nos indigenes nous donnent reellement de serieuses
consolations. En raison de l'abandon dans lequel ils
avaient etC laissis depuis des annees, beaucoup sont
malheureusement dans des situations irr6gulibres. Ils
ont des femmes paiennes; la plupart sont venus nous
exposer leur situation et demander a la regler. Pour
quelques-uns, elle lest ou elle le sera bient6t; pour
d'autres, la chose est malheureusement impossible sans
le grand sacrifice, auquel plusieurs se soumettront certainement. Cela ne veut pas dire que ces bons indigenes
soient des anges, ni meme des etres a ideal tres elev6;
non, mais ce sont certainement, en general,des ~ mes
de bonne volontie et c'est ce qui me donne le ferme
espoir que nous aboutirons a de beaux et a de boas
resultats.
Le premier obstacle, c'est la situation 6trange dans
laquelle se trouve la femme au Congo. Ce n'est pas
question de ci sens ,,c'est question de ( cens ,.La
femme n'est pas la compagne de l'homme, elle est u un
animal qui rend n ; il vaut, et la contre-valeur est la
dot, ou plut6t son prix d'achat. II donne des enfants;
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c'est une richesse que d'en avoir beaucoup. L'enfant
travaille; c'est lui qui pourvoit aux travaux du menage,
aux travaux des champs, aux travaux de construction,
pour tout ce qui n'est pas travail de bois.
On est polygame, non par sensualitY, mais par amour
du lucre. Un homme est d'autant plus riche qu'ila plus
de femmes. Et la femme accepte cette situation : elle
se contente d'etre une espce de bete de somme, une
marchandise que I'on essaie perpetuellement de deplacer pour en tirer davantage. C'est par 1'6ducation, puisque l'ttat, qui pourrait tout, ne veut rien
faire, que l'on aboutira a changer cette mentalite, et
c'est pour cela que les seurs sont absolument necessaires dans cette Mission, pour que 1'oeuvre soit complete. Ici elles auront do bon travail; dispensaire,
6cole, visite des malades, tout est facilement r6alisable. Aussi, d&s que nous serons install6s, je me propose de demander que l'on nous en envoie trois : elles
auront rapidement une belle et int6ressante petite
ceuvre.
Nos sant6s se maintiennent; il faut dire que le
climat a Bikoro est infiniment meilleur qu'a Coquilhatville. Le lac nous' vaut une brise perpetuelle; les
nuits sont fraiches et nous n'avons pas de.moustiques,
le grand ennemi dans la plupart des postes au Congo.
L'alimentation est plus facile. aussi qu'a Coquilhatville et elle sera trbs facile, meme quand nous serons
install6s; pour le moment, nous sommes encore trop
souvent obliges d'avoir recours aux a tines ». Nous
pourrons certainement faire de la culture et meme un
peu d'l6evage; ce qui est loin d'&tre & d6daigner et
pour les sant6s et pour la bourse.
Vous avez dfi apprendre que nous avons chang6 de
juridiction. Une prefecture a iti cr66e aux d6pens du
vicariat de Nouvelle-Anvers et attribu6e aux pretres

du Sacre-Cmour de la Province de Belgique. Elle sent
bient6t erigie en vicariat, je crois, et elle a sa tetb.
un homme fort intelligent, Mgr van Ghouten. Il s'est,
montrC fort bien dispose pour nous et il aurait dit i
soeur Dubois, la superieure de Coquilhatville, qu'il
allait demander des. Filles de la Charite et .qu'il ne:
voulait qu'elles dans son vicariat.
Les PP. Trappistes, qui avaient la Mission, sont;
passes en bloc a cette congregation, un seul except6.
Si nous &tions venus un peu plus t6t, c'est nous qui
aurions recueilli, probablement, ce splendide et facile.
heritage. II est curieux de constater combien pen nous.
sommes connus, nous et les Filles de la Charit6. Je ne
m'&tonne nullement que nous n'ayons pas de vocations.,
Mais, en voila assez pour cette fois. Je ndus recom-.
mandea vos bonnes priires et vous prie de me croirS
toujours, en Jesus et Marie Immaculee,
Votre tout d6voue.'
.F1ix DEKEMPENEER,
i. p.d. 1. m.
Letre de M. DEKEMPENEER

-

i M. LE SUPERIEUR GENiRAL
Bikoro, le to ddcembre 1926.
MONSIEUR ET TRES HONORI PERE,
Votre binxdiction, s'il vous pladt!
C'est des bords du lac Tumba, en pleine forkt iquatoriale, que vous arrivent, cette ann6e, les voeux de
ceux que vous avez envoyes faire connaitre les ceuvres
de saint Vincent au Congo belge.
Apres avoir installe les Filles de la Charit6 &Coquilhatville, je suis parti au mois de septembre, pour la
Mission qui nous avait 6t& assignee an lac Tumba.
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Nous y avons trouv6 une population chr6tienne d6jA
assez dense, puisque nous pouvons compter de deux
a trois mille fidles; mais cette population avait et6
neglig6e, faute de missionnaires pouvant lui 4tre r6gulierement affectes. Nous avons pourtant 6t6 admirablement accueillis et aujourd'hui, dans notre petit village de Bikoro, qui compte pres de deux cents fideles,
la vie chr6tienne est reellement en honneur. Nous
n'avons trouv6, en tout et pour tout, qu'un miserable
bitiment en pis6, sans portes ni fenetres, absolument
denu6 de tout materiel de culte. II s'est rapidement
transforrn
en une petite 6glise presque coquette, dont
les habitants sont tres fiers. Nous avons 6galement
commence une petite 6cole, que friquentent reguli&rement pres de quarante enfants. En ce moment, nous
nous occupons de la construction de notre maison
d'habitation. Le tout est naturellement en pis6, et ce
sont les indigenes qui construisent sous notre haute
direction. Helas! ia haute direction ne suffit pas avec
les grands enfants que sont les noirs; il faut suivre de
pres ses ouvriers tout le long du jour et, tres souvent,
l'unique moyen d'avoir les choses faites convenablement, c'est de les faire soi-m&me.
M. Sieben s'occupe plus particulierement du ministhre; il a pu facilement apprendre le plus r6pandu
des dialectes indigenes et il a 6te tris rapidement en
6tat de confesser et de'catechiser. Pour moi,qui suis
trop vieux, je n'ai pu arriver a un pareil r6sultat; mon
temps, d'ailleurs, est trop pris par la besogne mat6rielle. M. Linclau vase mettre imm6diatement b l'6tude
de la langue principale de ces regions, et j'espere bien
qu'avant trois mois il sera h m6me d'exercer le saint
ministere.
II y a beaucoup, immensement de bonne volont6
dans ces populations et, des que nous pourrons par-
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courir la r6gion, les conversions se feront certainement
nombreuses. Le terrain a 6tC prepare par les missionnaires qui out passýi 1l et qui out etabli des catechistes; il l'est aussi par le va-et-vient des indigenes
qui se d6placent avee une extraordinaire faciliti, si
bien que, partout oii nous arrivons, nous trouvons dej'
un noyau de fidiles, ou, tout au moins, un groupe de
catichumbnes, dont plusieurs attendent le bapt6me
depuis des deux ou trois ans. Oui, nous pouvons le
dire : la moisson est 1i; elle n'attend que les moissonneurs:

ILE DE MADAGASCAR
Lettre de M. FRESNEL c M. LE SUPERIEUR GENERAL,
Betroka, le 2z'novembre 1926.
MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre binidiction, s'il vous plat !
Un rapide regard sur la carte du vicariat de FortDauphin : la, au beau milieu, a sept jours environ
de Farafangana; a sept jours de Fort-Dauphin; a sep.
jours de Tuliar; par cons6quent, loin de tout et de
tous, j'ai 6lu domicile, avec, comme compagnon d'exil,
le bon frere Wouters, venu de Vangaindrano.
Depuis de longues ann6es, Mgr Lasne desirait
ardemment rouvrir la Mission de Betroka. Ce souci lui
pesait sur le coeur lourdement. Dbsormais ce souci
n'est plus; le coeur s'est all6g6; B6troka a un missionnaire. II m'a fallu quitter mes paroissiens de Tangainony et partir planter une tente en pays Bara. Oh! je
nevous dirai pas la difficult6 et lesfatigues du voyage
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par des chemins impossibles, grimpant a pic des sohamets nus, rocailleux, toujours sous un soleil sudorifique. Je n'en dis pas plus long pour ne pas tuer en
vous le disir de venir nous voir. M. Robert est arriv6
ct visite. Viendra-t-il ici? Je ne le crois pas. II laisserait sa vie en chemin et ce serait grand dommage
pour les Axnales et la Congregation.
Pourtant, malgre tons ces inconvynients et cet eloignement, un Pere ici 6tait n6cessaire. La chritienti est
nombreuse; elle vient d'en-haut, des hauts plateaux
tres sains qu'6vangelisent les Pires de la Compagnie
-de Jesus. Ces chr6tiens ont la foi, vieille de cinquante ans, mais aussi fragile que leur morale. Plnsieurs ont pass6 an protestantisme, car, a ces grands
enfants, il faut des reunions oui I'on prie bruyamment,
oh l'on chante trois heures durant sans s'6gosiller.
Tout depirissait, agonisait, jusqu', la pauvre Aglise.
Oh! la piti6 des Aglises de Madagascar! La maison
des missionnaires a pourri Aforce d'attendre un habitant, tardant toujours a venir. A notre arrivee, a notre
prise de possession de cette case, une des portes a
failli nous tomber sur la t&te. A l'interieur, un plafond crevi, un plancher en terre battue avec trous et
bosses, le mobilier r6duit i sa plus simple expression,
un garde-manger vermoulu. A la guerre comme a la
guerre! Du reste, Mgr Lasne s'est charge de commencer notre installation, et les chretiens d'ici, tres
contents d'avoir enfin un Phre, nous aident tant qu'ils
peuvent, chacun selon ses ressources. Oh! le bel
exemple !
Comme i tout debut d'installation, les difficultCs
abondent. Une des plus aigues, c'est la situation financibre. Comment vais-je sortir de cette crise? La vie

est chbre, les voyages cofteux et les chr6tientes a
visiter nombreuses. 11 y a bien quelques routes, mais
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pas de bicyclettes, encore moins de motocyclettes.
Toute l'ann6e prochaine, il me faudrait rouler sur les
routes, bonnes et moins bonnes, mais je crains fort,
vu cette situation des finances actuelles, de ne pouvoir
le faire. Les chr6tiens reclameront, crieront. Ah! si
on entendait en France ces cris des ames et I'6cho
plaintif du coeur assombri du pauvre missionnaire!
En attendant qu'il y ait un missionnaire & Ihony, a
deux grosses journees d'ici, ce poste tombe sous ma
juridiction, avec des chrktientes dispersies aux alentours. La sante est bonne; ce n'est pas elle qui me_
fait peur (ici, a 794 metres d'altitude, il fait bon);.
mais parce qu'il me manquera quelques misirables sous,
des ames resteront sans sacrements et croupiront dans
le pbch I
Vive la joie quand mme ! Le travail est rude, mais
bon, consolant. Et puis on n'a rien sans peine. Un,
travail peineux fait avec joie est toujours mieux achev6.
Veuillez, mon Tres Honor6 Pere, demander A Dieu
pour moi la joie, la vraie, celle de l'&me, le calme,
m&me dans les passes difficiles, la joie enverset contre
tout.

ABYSSINIE
DEUX CHiRUBINS NOIRS

Dellibis avait dix ans quand il se fit catholique. Un
jour, au sortir de l'6glise d'Alitiena, un missionnaire
1'accompagne jusqu'& sa hutte. Et l'on cause en marchant.
- Tu as t6
l'6
'glise, Dellibis; y as-tu bien pri ?
- J'ai pri6, Pere, mais comme il est difficile de bien
prier !
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- Comment cela?
- II m'est si difficile de dire l'acte de charit6!
- Difficile hmais non!
- Pere, n'y a-t-il pas : Mon Dieu, je vous aime pardessus tout?
- Et tu trouves cela difficile!

-

Oui, tres difficile, car je me dis interieurement :

u Non, tu n'aimes pas Dieu par-dessus tout, puisque

tu n'as encore rien fait pour lui. ),Pere, je serais
si heureux d'etre un jour enchaink pour la foi; alors
seulement je saurais que j'aime Dieu par-dessus tout.
Quelque temps aprKs, Dellibis accompagnait les
missionnaires dans une tribu qu'ils voulaient essayer
de convertir. II fut pris et resta six mois dans les fers.
Son vaeu 6tait exauce. II 6crivait de sa prison : a Mes
chaines me sont plus pr6cieuses que les presents
apportis i Salomon par la reine de Saba. n
Un autre jour, avant de partir l'interieur a la suite
des pr&tres, Dellibis me donna ses economies, environ
20 francs.

- Pere, veux-tu dire une messe pour moi ?
- Bien volontiers; mais que faut-il demander a
Dieu pour toi? De n'&tre pas d6vor6 par les lions et
les leopards?
- Vous savez bien que je n'ai pas peur des b&tes
feroces.
- D'bchapper aux assassins et aux r6deurs?
- Pas davantage; ils peuvent me couper en morceaux; a cela je ne perdrai rien. Demandez seulement
a Jesus que je ne commette aucun pich6 tout le temps
que je passerai Il-bas.
D'autres n6grillons sont de la trempe de Dellibis.
Le missionnaire expliquait un jour un tableau, qui
repr6sentait Notre-Seigneur crucifi&, ( Voyez-vous,
mes enfants, disait-il, ces gros clous et le sang qui

ruisselle. ) Les enfants 6coutaient avec attention.
Tesfai, fils d'un des principaux chefs militaires de la
tribu, leva son petit doigt.
- Pere, puis-je dire quelque chose?
- Chut Chut! ne bouge pas.
L'enfant insista.
- Eh bien !Tesfai, que veux-tu ?
- Si mon pere s'&tait trouve l1, il aurait fait feu
sur ces vilains meurtriers pour dilivrer Jesus-Christ.
de leurs mains.
DE WITT.
(Extrait de Sint Vincentius a Paulo, septembre 19j6)

AMERIQUE
MEXIQUE

On sait la douloureuse et sanglante persecution qui
s6vit au Mexique. Nos confreres y ont des 6tablissements. Plusieurs ont 6ti incarc6res, d'autres expuls6s;
d'autres encore se sont caches ou ont duf s'enfuir. Le
Souverain Pontife a fait entendre sa voix poor protester contre les pers6cuteurs et encourager les victimes. Une lettre de Mexico, datke du 17 d&cembre
dernier et publiee par le journal la Croix (13 janvier 1927), apporte des renseignements navraats et
consolants a la fois sur la p6nible situation des tatholiques en ce pays et stir leur courageuse attitude. Cette
lettre, la voici :
a Dieu continue a 6prouver les siens, et lui seun
connait le termoe de cette grande affliction. II est de
notre devoir d'adorer ses insondables desseins.
, Les cloches sont toujours muettes; seule, la
cloche minuscule de l'6glise schismatique de CorpasChristi laisse entendre, a 2oo on 3oo m&tres & la
ronde, son tintement desesp&re, qui semble narguer
la tristesse des vrais fideles. Le pauvre here qai,
poussi et soutenu par de hauts personnages politiques,
voulut implanter le schisme, s'efforce vainement d'exploiter les circonstances actuelles; son 6glise reste

deserte. Le patriarche d'hier (de sa propre autorite,
sans doute) a change de titre, il s'intitule archeveque,
depuis qu'il est allM a Chicago recevoir, d'un vtquet
protestant, une pseudo-consecration. Remarquez ce
d6tail curieux : celui qui se vantait de faire oeuvre
nationale, en opposant une tglise mexicaine ai I'lglise
romaine, n'a pas craint de recourir aux bons offices
d'une secte ambricaine. Mais qui le fait voyager? Qui
pourvoit a son entretien? A coup sir, ce ne sont pas
ses ouailles
u Pendant ce temps, les pasteurs 16gitimes continuent a souffrirmille avanies. Citons en quelques-unes...
( A Merida et a Tulancingo, des prtxies ont ete
( surpris a dire la messe dans desmaisons particilires,
, et, avec la derniere brutalit6, on les a contraints i
a interrompre le saint sacrifice, et on les a conduits en-.
a prison, sans meme leur laisser le temps de s'enlever
, les ornements sacerdotaux. Mgr 1'&v&que de Cam-.
a peche a &t6 traduit en justice et condamne pour lememe
n
grief.
, A Durango, on a ordonni une veritable concen-a tration de pretres; il leur est enjoint de se rendre et:
u de demeurer a la capitale de I'ltat, de peur, dit-onF
( qu'ils soient en connivence avec quelques groupes
, rebelles de la r6gion.
u Trois religieux Jesuites ont ete amenes de Chii huahua, grace aux intrigues de quelques jacobins de
ala localit6. Un religieux espagnol du Coeur-ImmaculI
(Ede Marie, victime de la delation, a &et arr&t6 en sor-.
( tant d'une maison oii il venait de celebrer; on 1'a con( damne a abandonner le pays sans d6lai et on a exige
" un d6p6t de i ooo piastres, comme garantie de l'exe( cution immediate de l'ordre recu.
( Les 6veques de Huajuapan, de LUon et d'Aguascalientes, comme ceux de Saltillo et Chlapas, dont

nous avons dbja parl6, ne peuvent sortir de la ville de
Mexico et doivent se presenter p6riodiquement au
minist&re de l'Interieur. D'autres prilats, sans 6tre
tenus & cette formalitC, ont te6 pr6venus qu'ils seront
incarceres s'ils retournent dans leur diocese.
(<Mgr l'Cveque de Guadalajara, ayant appris qu'il
y avait ordre de l'amener a la capitale, et jugeant
qu'il etait preferable qu'il ne s'6loignAt pas de ses
dioc6sains, a fait publier cette simple note : < Comme
iil y a ordre d'appr6hension contre moi, j'ai cru bon
a de me cacher pour 6viter de plus grands maux a
4 l'iglise. »
t Mgr l'4veque de Sonora a 6t6 expuls6 du
Mexique. On lui impute quelque participation au soulevement des Yaquiq, mais ses accusateurs seraient
bien embarrasses pour en donner des preuves. Dans
une lettre pastorale, le prblat s'en defend en ces
termes : u Vous 6tes tbmoins, venbrablesFreres et Fils"
i bien-aimbs, que notre mission parmi vous s'est born6e
4 t remplir nos devoirs religieux et a vous aider, par
a tous les moyens, a mener une vie pacifique et digne en
a tous points d'un peuple civilis6; mais, si vous doutiez
( de notre innocence et de l'injustice du traitement qui
t nous a et6 inflig6, il nous resterait A proclamer devant
" Dieu que notre conscience ne nous reproc.he pas la
a moindre transgression des lois qui nous r6gissent. Par'
- ( consequent, il nous plait de penser que le seul motif
( qu'on a eu d'en agir de la sorte a notre 6gard n'est
i autre que le caractere sacr6 dont nous sommes rev6tu
i et la mission de paix et d'amour que nous nous glorii fions de remplir. , Mgr Navareteajoute qu'a n'importe
quel moment oh son devoir de pasteur et de prelat
l'exigera, exerqant un de ses droits les plus sacr6s, il
se rendra, sans la moindre crainte, aupres de ses
dioc6sains.
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1I1 est assez de mise, par les temps qui courent,
d'accuser le clerg6 d'incitation a la rxvolte; maints
bulletins officiels, 6mands de l'itat-major pr6sidentiel
et donnant le compte rendu de quelques combats, se
font un malin plaisir de faire retomber sur les iv&ques
on sur les chevaliers de Colomb la faute detels outels
soulivements. Aussi, le Comit6 episcopal a-t-il jugi
n6cessaire de d6clarer ce qui suit :
u Dans tous les documents officiels de l'6piscopat,
nous avons recommand6 instamment aux catholiques
de se borner a ne faire usage que de moyens legaux et.
pacifiques, pour obtenir, comme on l'obtient dans tous._
les pays ot 1'opinion publique. veut quelque chose, la
r6forme de la Constitution et de ses lois, d'accord
avec les droits inalienables de liberte qu'aucune Constitution ne peut meconnaitre. Quant aux r6bellions,
seditions et conspirations contre l'autorite I1gitime,
nous avons toujours enseigne ce que l'eglise enseigne,
A savoir : que ces moyens sont reprouves par la morale
catbolique, qui condamne ce que 1'on appelle le droitl
de r6volte.
e 11 y a des cas oii les theologiens catholiques auto-,
risent, apres qu'on a epuisk inutilement les moyenspacifiques, non la rebellion, mais la defense armie.

contre l'injuste agression d'un pouvoir tyrannique.
" L'6piscopat t'a declare en aucun document que ce
soitactuellement le cas pour leMexique. On ne pourra

pas non plus prouver que l'episcopat ait, extraordinairement on de quelque autre facon, d6clarS licite ou
illicite une telle d6fense armie, dans les circonstances
actuelles.

t Si quelque catholique, s6culier ou ecclesiastique,
d'accord avec la doctrine prkcitee. croit que cette
defense est d0s i present licite, l'Cpiscopat ne se fait
pas solidaire de cette resolution pratique.
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D'aprbs
a
notre jugement, les coupables de tout ce
conflit et de ce malaise g6ndral ne sont autres que
ceux qui n'ont pAs voulu &couterlavoix des catholiques
du Mexique et du monde entier et qui, aprbs avoir
bless6 un peuple a I'endroit le plus vif et le plus sacri,
irritent ces blessures par l'indigne traitement et les
humiliantes vexations qu'ils font subir aux fidles, a.x
pretres et aux pr6lats eux-memes.
t L'ipiscopat attend dans le calme et la tranquillitr, parce qu'il sait que sa cause est celle de Dien et
de la libert6, et que, A I'heare oi le bon DieL aura
piti6 du Mexique, il n'y aura aucan pouvoir hamain
qui puisse risister a sa souveraine volontb.
i Citons maintenant un exemple des mesures arbitraires, ridicules et tracassi&resauxqr-lles ona vecours
dans certains Etats pour briser la resistance catholique. Le chef des operations militaires de Zacatecas
et Aguascalientes, qui s'est montr6, ces temps derniers, 'un des pires pers6cuteurs, fit saisir i Aguascalientes, il y a environ un mois, un grand nombre de
membres de la Jeanesse catholique et voulut les obliger a promettre par 6crit a s'abstenir de toute propagande religieuse. La plupart s'y refushrent et, pour
les panir, il les fit conduire i pied jusqu'a Zacatecas,
les laissa a l'intemporie sur la terrasse d'une caserne
et finit par les mettre en liberti, i la condition qu'ils
se rendraient, non chez eux, mais a Mexico.
( Quelques jours apres, un dimanche, le gna6ral
ordonna de confisquer toutes les automobilesqui, dans
la journ6e, ne se rendraient pas aux promenades
publiques, d'emprisonnier toutes les personnes qui,
portant des habits de deuil, ne pourraient prouver
qu'elles avaient perdu r6cemment quelque proche
parent et, enfin d'ouvrir tous les cinemas et th6itres
fermis depuis la suspension du culte. 11 va sans dire
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qu'apres le depart du gienral, le boycottage reprenait
avec plus d'intensiti qu'avant sa visite. C'est, sans
doute, ce qui vient d'inspirer au gouverneur, disireux,
Ason tour, de faire du zele, de publier un decret qui
defend le port des habits de deuil, et oblige les personnes qui ont des pianos a s'en servir comme a l'ordinaire.
a Le gouvernement, qui surveille de pros tous les
journaux et cherche a surprendre les feuilles clandestines, fait une propagande de presse effrenee. Nous
avons eu dernierement 1'occasion de voir distribuer a
tous les employes de 1'un des bureaux d'un ministire
un petit journal qui ne se publie que pour insulter la
hierarchie catholique, et nous avons admir6 le geste
d'une dactylographe qui, sans meme daigner y jeter
un coup d'ceil, l'a d6chiri au nez de celui qui venait
de le lui remettre.
i On .a fait circuler dernierement un imprime oii
les tveques r6pudient et condamnent le boycottage.
Heureusement que le titred'archeveque de Tabasco,
donnE a Mgr Diaz, a permis a beaucoup de voir
poindre le bout de l'oreille.
t Toutes les vieilles armes du sectarisme ont 6tC
mises entre les mains d'Ecrivains mercenaires; tous les
thbmes qui, depuis des siecles, sont exploit6s par les
ennemis de l'Pglise, apparaissent en de nombreux
pamphl-its, imprimbs dans les ateliers des ministeres,
et sont distribues a profusion pour ticher de miner la
foi religieuse du peuple mexicain.
(t Les presbyteres et leurs dependances, que les
pretres ont dft abandonner depuis la fin juillet, seront
vite affectes a d'autres usages; il a 6t6 decide de les

confier aux corporations qui s'engageront a y itablir
des ecoles ou des institutions de bienfaisance. L'empressement des syndicats ouvriers et des loges a pro-
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fiter de ces offres et la promptitude du ministere de
1'Int6rieur & leur cider lesdits immeubles font voir
clairement le but que poursuivent en cela les autorites.
(cL'ancien president Obregon, venu a Mexico a la
fin d'octobre, pour des raisons qui ont pr&t6 aux suppositions les plus fantaisistes, a gard6 d'abord un
parfait silence, mais, quand il a enfin voulu parler du
conflit religieux, il a dicu tons •~n q-i "oysai•t on
iui un sauveur. Is savent maintenant qu'ils n'ont pas
grand'chose i attendre du jacobin impenitent qui
souffleta, dit-on, Mgr Segura a Teple, en 1914;
expulsa Mgr Filippi en 1923, et, pour tre agreable
aux loges, interdit, plus tard, le Congrbs eucharistique. II ridiculise le boycottage;-ce qui 6tonne, car
ses amis sont inexorables pour quiconque le favorise;
il rejette sur les &veques la faute des difficult6s
actuelles et dit malicieusement que la suspension du
culte n'a pas emp&ch6 les riches d'avoir leurs messes,
mais n'en a priv6, en r6alit6, que les pauvres; il s'applique a decrier les doctrines catholiques, qu'il considire arri6r&es, et il conseille aux eveques de se
soumettre, s'ils ne veulent pas perdre davantage dans
cette lutte. La r6ponse de ces derniers est des plus
lumineuses et ils n'ont pas de peine a se d6fendre des
reproches qu'on leur fait. Se soumettre aux exigences
de Calles, ce serait trahir la cause qu'ils servent; mais
ils sont disposes A faire toutes les concessions qu'ils
jugeront licites. Si, en certains endroits, les pauvres
ne proftent pas des services du clerg6, c'est qu'on les
en empeche par la force.
<(On dit que les journaux ambricains ont voulu
publier tout au long les deux documents et que leurs
commentaires ne sont g6n6ralement pas favorables a
Obregon.
<<La rkglementation de Particle 13o n'a pas encore
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Rte discut6e & la Chambre, pas plus que la demande
de revision de la Constitution, de6j sign6e par mille
sept cents catholiques. On dit que certaines diffcultis
internationales n'ont pas permis an gouvernement de
s'occuper de ces deux points, et d'autres assurent
qu'Obregon, successeur probable de Calles, malgrb
ses declarations plutbt d6cevantes, cherche une solution
au probleme et a, pour cela,de frequentes conferences
avec le president et les principaux leaders de la
Chambre. Attendons!
( A l'occasion de la fete de la Royaut6 de NotreSeigneur, le 31 octobre, la pi6te des fidlesr-obEissant
a l'appel des ievques, a sembli vouloir se dldommager
des entraves de ces derniers mois : les iglises ne
d6semplissaient pas; un pilerinage des plus imposants
a eu lieu a la basilique de Notre-Dame de Guadalupe,
a 5 kilometres de Mexico; la route qui y conduit
itait litt6ralement envahie; la place adjacente as sanctuaire 6tait noire de monde, qui, sans se pr6occuper
de la police, chantait et priait a son aise. On y voyait
des dames de la meilleure societe,piedsnus et portant
une couronue d'epines sur la tete; un service d'ordre
organise par les Chevaliers de Colomb et la Jeunesse
catholique permettait aux fidiles de dfdler devant le
tableau de la Vierge, de rester dans l'eglise le temps
n6cessaire a la recitation du chapelet et de la cons6cration a Notre-Seigneur pour, aussit6t aprbs, cbder la
place a d'autres groupes, si nombreux,.que la basilique
vit passer ce jour-l8, an dire des organisateurs, plus
de cent mille pelerins. Mgr I'archeveque de Mexico
s'y rendit aussi comme simple particulier, pour y prier
quelques instants, et dis que l'assistance le reconnut,
ce furent des applaudissements fr&natiques.
a Les ennemis de l'iglise se trompent grossiireirent quand ils croient que le peuple leur donne ses
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preferences; qu'ils comparent, pour s'en convaincre,
leurs manifestations de commande a la manifestation

spbntande dont nous venons de parler.
« Terminons ces lignes dUjh trop longues par ce
simple souhait : que Dieu soutienne tous ceux que la
crise actuelle 6prouve; qu'il donne sa force a ceux
qui doivent le confesser publiquement et que, jusqu'i
la fin des maux qui nous affligent,nous puissions voir
se confirmer, comme par le pass6, la v6rit6 de ces
paroles, que chaque page de l'histoire de l'gglise
nous atteste : toutes les 6poques troubl6es sont des
6poques de saintet6 et d'lhroisme. ,

BRISIL
Lettre de la Saur LEVADOUX i M. CAZOT
Bello Horizonte, le i6 dicembre z926,
MON TRtS RESPECTABLE PARE,

Je vais vous donner aujourd'bui, mon tres Respectable Pire, un petit apercu de notre voyage a cheval
au Serro Frio! Je vous assure qu'il faut avoir du courage pour I'entreprendre, il faut l'avoir vu et surtout
avoir fait ce trajet pour s'en faire une idee, car on
pourrait croire qu'on exagere. C'est quelque chose
d'inoui! Cependant nous nous sommes ex6cuties, sans
trop considirer les difficultis, car il s'agissait d'accomplir un devoir, et de faire un extreme plaisir a nos

chores seurs, qui soupiraient, avec une sainte impatience, apres cette visite.
Le moment est venu;. nos mules l6geres nous
attendent. II est six heures un quart du matin, tout a
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6t6 parfaitement bien combini par nos cheres sceurs
de Diamantina pour que le voyage se fasse dans les
meilleures conditions. I.e temps est bon, le ciel 'est
voile, i! semble que tout est favorable aux voyageuses.
En quelques minutes l'installation est faite et nous
voila en route, le coeur plein de confiance, malgri les
petites craintes inevitables du debut, A travers des
rues mal pav6es qui montent ou qui descendent. Nous
voila bient6t hors de Diamantina; on ose a peine se
retourner pour saluer le bon Maitre,dont on reconnait
la demeure par les tourelles blanches; mais, au fond
du cceur, on demande son secours, car on se sent pea
rassur6 sur ces betes capricieuses. La petite caravane
cheminait paisiblement et voila qu'une heure apris le
depart, a quelque distance de Diamantina, un orage
surgit; la pluie etait tellement forte que nos parapluies
ne servaient a rien; nous commencions- a gravir les
montagnes; de plus, l'instinct de conservation poussait
les animaux a marcher sous les arbres dont les branches
sont tellement basses qu'il faut courber la tete pour
passer, si on ne veut pas y rester suspendu, comme
Absalon; on ne peut done pas ouvrir le parapluie;
alors, dame! on est copieusement arros6. Du coup nous
r6pitions, mais tout i l'envers, l'antienne de 1'Avent :
( Cieux, disions-nous, envoy)ez-nous le Juste, mais de
grice, retenez votre rosee. )
Je vous laisse a penser, mon Respectable Ptre, dans
quel pitoyable 6tat nous 6tions! Nos cornettes n'avaient
plus de forme; en nous regardant l'une Fautre, nous
ne pouvions nous empecher de rire: car nous faisions
peur a voir. Nos pauvres animaux marchaient docilement, la tete basse, hesitant dans les passages difficiles, qui se multipliaient par cette pluie, qui dura
plus de deux heures. Nos braves conducteurs, dont
le divouement fut sans bornes, marchaient A pied,
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trempbs jusqu'aux os, tenant la bride du cheval, afin
de nous preserver.
On ne se fait pas id6e de ce que sont ces parages.
11 n'y a pas de chemin; ce sont tant6t des sentiers
pleins d'eau, tant6t des bourbiers profonds, oi l'animal s'enfonce jusqu'A mi-jambes, au risque de ne
pouvoir en sortir, tant6t des broussailles, des ruisseaux qu'il faut traverser et devant lesquels l'animal
recule quelquefois effraye; le plus souvent ce sont des
montagnes rocheuses et d6nudtes, toujours h pic,
dont les montees sont fatigantes et tres plnibles et
les descentes tres dangereuses.
Cependant, graces a Dieu et a notre bonne Mere
du Ciel, aucun accident n'est arriv6. Apres la pluie
vient le beau temps! Alors que tout 6tait ruisseaux,
cascades, torrents, jaunis par la terre detremp6e, le
soleil parut pour nous rbjouir et nous s6cher. Aussi
notre reconnaissance fut grande; ensemble nous r6citames notre chapelet, puis tout notre r6pertoire de
prieres y passa. Enfin, vers deux heures de l'apresmidi, nous arriv&mes & San Gonzalvo, ou nos sceurs
ont une petite maisonnette inhabitie, qui sert de
halte aux soeurs qui se rendent de Diamantina an Serro
ou vice-versa. Le premier travail des deux jeunes
soeurs qui nous accompagnaient fut de faire chauffer
un fer, afn de'r6parer les d6gits faits a nos pauvres
cornettes.
Ce fut I'affaire d'un instant. Nous primes ensemble
notre lg&re r6fection et un peu de repos, afin de
refaire nos forces 6puis6es. Puis, apres cela, nous
allimes visiter la pauvre eglise du village; mais, helas!
elle est diserte. Jesus n'y est pas et ii n'y a pas de
pretre! Nous y restames cependant pour y faire nos
exercices de- communaut6 et prier pour ce pauvre
peuple, qui pa-ait bon, mais qui est absolument aban-
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Ces braves gens disent leur peine de ne pas
donnu.
avoir la sainte messe, au moins tous les mois.
La pluie recommenca dans la soiree et continua
pendant toute la nuit. II fallutcependant,dds l'aurore,
penser a se remettre en route. Nous etions bien dispos6es, il n'en &tait pas de m6me des animaux, qui
la belle etoile sous cette pluie
avaient passe la nuit
battante! Is n'6aient pas d'humeur a se remettre en
route et nous le firent payer. Leur marche 6tait dtarvr
saccad6e; a chaque instant is voulaient s'arr&ter post
manger, ou alors ils commencaient a galoper, noas
secouant de belle importance. De temps en temps nos
bons conducteurs moderaient leur marche a travers
ces sentiers perdus. Ce parcours nous parut intermanable. Car, qui n'a pas vu la route du Serro n'a rieas
vu.
A mesure qu'on s'enfonce, on n'aperqoit plus aucaae
trace de demeure; ce ne sont que bois, broussailles.
ravins profonds, vallies et montagnes a pic. Cependant on apercoit au loin, de-ci de-la, quelques cabanes
faites de branches d'arbres et de terre glaise. Cespauvres gens vivent bien isolks du reste des humains.
Ce sont, pour la plupart, des negres et des mulitres.
I1 y a quantit6 de ces races au Brisil. Mais quelle ne
fut pas notre surprise, en passant devant une inorme;e
montagne rocheuse, de voir tout a coup sortir, par:
une de ses ouvertures, une quantit6 d'enfants & demi
nus, les cheveux cr6pus et en desordre, la figure aussi
noire que la roche oa ils habitaient; v6ritables sauvages
qui vivent on ne salt comment. Ils nous demandi rent
l'aum6ne, nous ne pumes leur donner qu'une Medaille
miraculeuse en leur disant que c'6tait sua mae do Celo,
leur mere du Ciel. D'apris cela, on comprend facilement que la civilisation, dans cette partie du Br6sil,est
loin d'etre arrivie t son apogee, quant aux gens et
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quant au terrain, qui est, presqae en totaliti, inculte
et qui pourrait produire d'abondantes recoltes, s'il
itait cultiv6; mais le courage manque pour realiser
une pareille entreprise. Cependant, dans beaucoup
d'endroits, la terre est fertile, produisant d'elle-meme
toute espice de fleurs et de fruits.
Apres avoir fait une infinite de zigzags autour des
ravins, nous rencontrames une de nos scours qui venait
a notrerencotre. Cette fois, nous 6tions pen%loignaes .
Apres avoir chemine encore une bonne demi-heure,
ce fut toute une phalange de blanches corettes et
d'enfants que nous vimes venir au devant de nous,
chantant la bienvenue. Et nous sur la mule... II ne
manquait plus que les palmes pour figurer I'entrie
triomphante de Jesus a Nazareth I C'tait vraiment
touchant! Arriv6es a la chapelle, ce fut le cantique
d'actions de grices : Magnifwt, qui nous rappelait le
mystere de la Visitation. Le voyage dt la tres sainte
Vierge a sainte Elisabeth n'avait pu atre plus pdrilleux!
Nous c&librimes au Serro la f&te de l'Immaculde-Conception et nous elmes la consolation de constater la
pi&t6 de ces braves villageois, par leur assistance aux
offices de l'Eglise, messe, processions, etc. C'est l&
leur unique diversion. Ils ne connaissent ni le bal, ni
le cinema, ni aucune des f&tes qui, aujourd'hui, pervertissent la jeunesse. Is vivent simplement et chretiennement sous la houlette de leur bon pasteur, un pr&tre
pieux et z616, qui ne vit, lui aussi, que pour ses ouailles.
A tous les offices ils sont presents, les hommes aussi
bien que les femmes; leur toilette est vite faite; tout
le monde va & l'6glise nu-tete et nu-pieds; c'est I'habitude; personne n'y prend garde. La totalit6 des
jeunes filles appartient a I'Association des Enfants de
Marie et les plus jeunes i celle des Saints-Anges. II
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est bien consolant de constater ie bien que font nos
soeurs dans ce pays perdu au milieu des montagnes.
Nous y sejournimes une semaine, c'itait beaucoup
pour nous, mais peu i leur gr6, car nos soeurs n'ont
que bien rarement le bonheur d'etre visities. Aussi ces
quelques jours furent, pour elles, comme le doux rayon
de soleil qui richauffe et rejouit. Elles nous rendirent
largement, en bont6 et en gentillesse, la joie que nous
ieur avions procur&e; la bonne sceur Carvalho surtout
surpassa ses compagnes en delicates pr6venances.
II fallut cependant se dire adieu et s'dloigner de
cette chore maison, que nous avions kt6 heureuses de
connaitre, et de ses hautes montagnes, que nous ne
devions plus revoir. Le retour .fut aussi pittoresque
que 1'aller. Nos petites mules, bien repos6es, trottaient d'un pas leger, foulant la haute bruyere comme
de timides chamois. C'6tait le cas de chanter les vers
brbsiliens connus :
Trottez gaiement, mules agiles,
Le long des bois et des ravins;
En nous portant soyez dociles

Et vous aurez de doux festins!
Au bruit charmant

De vos clochettes,
Courez, coquettes,
Comme le vent I

0 Bresil, riante patrie,
Beau pays, cher a tes enfants,
Qu'ils sont calmes tes jours brflants !
Terre en fleurs, du soleil cherie,
Qu'ils sont calmes tes jours brulants!
Sur nos mules taut caressees,
Qu'il est doux, quand la chaleur fuit,
D'aller voir, mollement bercees,
Sur les flots descendre la nuit
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Nous aimons tes plages fdcondes,
O Brdsil, et tes vieux volcans,
Toutes pleines d'oiseaux chantants;
Nous aimons tes forets profondes
Toutes pleines d'oiseaux chantants.
Nous aimons tes fleuves superbes,
Oh 1'or s'dcoule en flots charmants;
Tes rochers cachant sous les herbes
Les cristaux et les diamants.
Tout alla bien jusqu'au sortir du village; mais
ensuite commenchrent les aventures. Nous nous apercQmes tout A c6up que le camarade de l'arriere-garde
ne nous suivait pas. Qu'etait-il done arrive? Sans doute
un caprice de la b&te de charge, qui avait df lui jouer
un tour. En effet, pendant qu'il cheminait, distrait sur
sa monture, I'animal qui marchait a c6t6 de lui, avait
pris la fuite et s'en etait retourn6 au galop au logis,
sans que le cavalier pft la rattraper. Belle aventure
pour nous! C'6tait elle qui portait le ravitaillement de
la petite caravane, qui dut rester a jeun jusqu', une
heure avancee.
Le camarade de l'avant-garde, qui nous guidait etqui allait armi jusqu'aux dents, a cause des dangers
qu'on court dans ces solitaires parages, soit au sujet
des bates sauvages, ou meme souvent des voleurs, qui
font, dans ce pays, bien peu de cas de la vie humaine;
le bon camarade, dis-je, commenca a s'inqui6ter de
1'absence prolongie de son compagnon. Lui serait-il
arrive un malheur? II n'y tint plus et, nous laissant
cheminer seules pendant un bon quart d'heure, il
retourna en arribre pour voir s'il apercevait le retardaire, ou pour lui rendre service, en cas de besoin.
Pendant ce temps, nos mules, ne se sentant plus sous
le regard vigilant du guide, commencerent A nous

faire mille tracasseries. Une d'entre elles surtout, qui
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sentait qu'elle portait une novice, commen.a 5 regarder en arriere; it n'y avait plus moyen de la faire
avancer. Nous dimes arreter. Le guide, apercevant de
loin notre embarras, vint mettre fin . nos angoisses.
Tout se remit A l'ordre en un moment.
Mais voil& que, tout a coup, la meme petite capricieuse, se couchant A terre, refusa d'avancer. La pauvre
cavalire eut la bonne id6e de se digager aussit6t de
l'6trier et de sauter sur la pelouse. II n'y eut ainsi
aucun. incident ficheux. Le camarade courut relever
I'animal, le corrigea, arrangea la monture et nous
reprimes tranquillement notre chemin, benissant Dieu
d'en avoir 6t6 quittes pour si pea, car I'azimal aurait
pu nous jouer ce mauvais tour en traversant an ruisseau; nous aurions &t6 fraiches! Cela arrive quelquefois.
Quelques instants apres, la pluie vint de nouveau
mettre notre patience a l'6preuve, et, cette fois, accompagnie d'iclairs et de tonnerre. Nous fr6missions de
frayeur; et en pleines montagnes!... Mais nos Moises
interc6daient pour nous; qu'avions-nous a craindre?
Et aussit6t revinrent dans nos coeurs le calme et la
sainte confiance en Celui qui, d'un seul mot, apaise
les plus violentes tempetes.
Cependant un autre incident devait venir rompre la
monotonie de quelques instants d'accalmie. En traversant une montagne & pic, an des chevaux, faisant
un faux pas, mit la patte dans un creux de roche, oit
il s'enfonqa de telle maniere, que nous crimes qu'il
avait la jambe brisee. Il renversa en meme temps la
cavaliere, mais les bons anges, qui veillaient sur nous
et nous portaient entre leurs mains, de pear que notre
pied ne heurtit quelques pierres, montrirent en ce
moment que notre confiance n'6tait point vaine. -La
bonne sceur n'eut pas meme une 6gratignure, alors
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qu'elle aurait pu ^tre tue a l'instant. Quelques minutes
apres, le cheval put petit a petit retirer sa jambe un
peu ensanglantie, mais sans aucune fracture.
Aprbs toutes ces perip6ties, nous arrivames & San
Gonzalvo, pu oous nous etions arr&etes en allant, afin
de nous remettre de nos emotions, de prendre un peu
de repos et notre 16gere r6fection. La bonne Providence y avait heureusement pourvu. Nous trouvames
un petit diner bien prepare, car le camarade qui portait les provisions n'avait pas encore paru. Cependant,
ii nous manquait le principal : le pain. On parcourut
en vain tout le village pour en trouver; meme avec
tout 1'or et 1'argent du Brbsil on n'aurait pu nous en
donner, car, dans beaucoup d'endroits et dans ceux-lI
surtout, c'est un mets de luxe; on ne s'en sert point.
A la guerre comme A la guerre ! Nous dimes nous en
passer.
Au moins trouvera-t-on un pea de lait? Pas davantage, car ces bonnes gens se contentent de riz et de
feijao (haricots rouges) et ne mangent que cela.A tous
les repas, depuis le i" janvier jusqu'au 31 d6cembre.
C'est pour eux le meilleur regal; ils ne peuvent s'en
passer.
Le lendemain matin, des la pointe du jour, nous
reprimes notre route pour Diamantina, d'oi nous
6tions parties pour le Serro. Nos sceur, nous attendaient, pleines d'anxibt6; car elles savent, par experience, ce que sont ces chemins p-rilleux. Le bon
Dieu avait gard6 ses petites servantes; nous revinmes
saines et sauves, un peu harassies; mais ces fatigues
ne peuvent entrer en parallle avec la joie et le bonheur que nous avions procures a nos chores soeurs du
Serro.
Soeur LEVADOUX,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettre de la seur LEVADOUX
i M. le SUPtRIEUR GENERAL
6
Diamantina, le 3 dicembre t92 .

MON TRks HONORIS PRE,
Votre benediction, s'il vous plait!
... Nous arrivames a Marianna le 25 novembre, a
minuit. Nos sceurs nous attendaient a la gare. Nous
dimes prendre la voiture de saint Ferdinand, c'est-kdire faire le trajet qui nous sdparait de la maison de
nos sceurs, partie a pied, partie en marchant, soit a
cause de I'heure avanc6e, et surtout parce que les
. vhicules ne sont pas encore A l'ordre du jour dans ce
pays, qui conserve toute la fraicheur de son esprit primitif. Cependant quelques lampes l6ectriques iclairaient de loin en loin le petit sentier pierreux, afin de
nous laisser apercevoir dans la penombre les nombreuses b&tes a comes qui dormaient paisiblement
tout le long des prairies que nous traversions. Nous
n'6tions qu'a demi rassurbes; quelqu'ane aurait pu
lever la t&te et nous faire payer cher notre t6miriti.
Nous arrivons enfin chez nos soeurs, qui 6taient
toutes sur pied pour nous recevoir a la porte d'entree.
Apres avoir Achang6 quelques mots, nous allimes
prendre quelques heures d'un repos bien desire.
Le lendemain matin, de tres bonne heure, nos
sceurs se r6unirent a la Communaut6 pour entendre
le petit mot des supirieurs, demander des nouvelles
des deux chares Maisons-Meres, etc. Je visitai ensuite
toute la maison et ce ne fut que le soir que je.pus
commencer ma petite besogne.
Le lendem'ain, fete de la M6daille, nous edmes deux
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messes, pendant lesquelles les enfants nous firent
entendre de beaux chants en franqais. Je me rendis
ensuite a l'ivech6, afin de saluer le bon archeveque,
arrive la veille au soir. II fut on ne peut plus aimable
et loua grandement le d6vouement de nos soeurs et de
nos bons missionnaires.
Apres avoir remerci6 Sa Grandeur de sa bienveillance pour les deux Communaut6s, je me retirai tres
satisfaite de cette entrevue. Le bon archeveque devait
repartir presque aussit6t en voyage.
Afin de completer la matinee, nos sceurs avaient
pr6parE une petite excursion a cheval. II fallait faire
l'apprentissage pour les voyages suivants. Nous voilU
done parties a travers d'Ltroits sentiers, bord6s d'affreux precipices. A certains endroits, toute trace de
chemin disparaissait; il fallait escalader des rochers a
pic. Le trajet dura une heure et je crus ne pas en voir
la fin. Nous arriv-mes cependant a la cime de la plus
haute montagne, a la Chacara, petite ferme de nos
sceurs. Nos pauvres bates avaient bien merit6 une
petite pitance et un moment de repos, et votre pauvre
voyageuse, quoique fibre de ses premieres armes, n'en
pouvant plus de peur et d'6motion, etait heureuse d'arriver au but, afin de respirer un peu et de pouvoir
descendre ensuite avec plus de courage.
Nos soeurs font valoir a la Chacara une propriete
qui appartient aux missionnaires du Caraca et dont la
jouissance leur en est laiss6e a perp6tuit6. Elles
d6siraient ardemment que je voie ladite propri6t6;
c'est ce -qui d6termina cette excursion, qui avait en
Smme temps pour but d'essayer la nouvelle monture
qui devait me servir pour aller au Caraqa et k Serro
Frio. Le coup d'essai peut compter,je crois, car les
chemins itaient bien mauvais et bien perilleux.
La descente fut un peu moins tragique que la mon-
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tee, car, ayant domind ma frayeur, j'avais, tout aa
moins, une allure uu peu plus aguerrie.
Ce premier essai a cheval, fait sous la protection de
la sainte Vierge, le jour de la MWdaille, laissera dans
ma m6moire un souvenir imperissable. C'est M. Bros
qui eut la bont- de pr&ter son petit cheval pour Vexcursion. Ce bon petit cheval paraissait dress a cela et
avait les qualit6s n6cessaires pour 6tre men6 par une
main novice dans le metier.
Le lendemain matin, je me reudis au s6minaire, afin
de remercier M. le Superieur et pour lui rendre la
visite qu'il avait eu la bonte de me faire avec M. son
assistant, le jour de mon arriv6e. Nous fimes reques
avec une grande cordialit6. Nous visitimes d'abord ia
chapelle, qui est d&dide A la sainte Vierge. Elle est
pauvre, mais elle est propre et bien tenue. Quand les
s6minaristes y son, tous avec les jeunes gens de 1'6cole
apostolique, elle est presque pleine.
A la sortie de la chapelle, tous les missionnaires
nous attendaient. M. Henrotte, assistant, MM. les professeurs Delille, Leitao et Bolly, tous 6taient d&sireux
d'entendre parler de Saint-Lazare, d'avoir des nouvelles du Tres Honor6 Pere et ils voulaient en m&me
temps l'assurer de leur filial attachement. Comme les
seminaristes etaient en promenade, ces messieurs en

profiterent pour nous montrer leurs classes. Nous
admirimes surtout le mus6e de botanique, d'histoire
naturelle et de min6ralogie, avec ses diversites de
papillons, d'oiseaux, de serpents; puis les mineraux,
classifies aussi par categories par les soins minutieux
de M. 'assistnt. Plauiezrs dc ces pierres cuntienaeni
de For et viennent d'ane montagne voisine. Pour faire
ce travail d'extraction, on a creusk des sooterrains de

Sooo mhtres de profondeur. Ces mines sont exploitees
par une Compagnie anglaise.
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Aprbs avoir visit6 l'interieur, on nous conduisit au
jardin, puis au bois, i la basse-cour, tile des canards,
avee le micanisme dont la chute d'eau perpituelle
assure la lumiere 6lectrique pour le siminaire, le palais
.archiepiscopal, le college et ses dependances. Le
:s6minaire est isole du c6t6 des Carmes et & quelques
minutes de la Providence. La vue d'ensemble de 'etablissement est grandiose avec son uniformitY et sa
blancheur; les appartements y sonf bien dispos6s; I'air
et la lumiere y penetrent.abondamment. Les dCpendances en montagnes, vall6es boisees, prairies, oit
paissent les bceufs et les moutons, terres cultivees, jardins sent tres 6tendues. Les jeunes gens peuvent se
promener des heures entixres sans quitter le domaine
du seminaire. Ceci est appreciable pour la sant6 physique et morale de cette jeunesse d'l6ite.
Enfin, il fallut partir de Marianna et nous s6parer
de nos chkres sceurs. C'est toujours un moment penible.
Quoique de bon matin, la charit6 de M. Bros trouva
moyen de c6lbrer la sainte messe A quatre heures et
demie, afin que les voyageurs fussent r&confort6s par
le pain des forts. Nos seurs nous conduisirent a la
gare. A cinq heures et demie, le train nous enleva en
un moment et bient6t nous n'aperomes plus que de
loin, dans la vall6e, la ville de Marianna; et les chires
cornettes qui 6taient venues nous accompagner avaient
disparu anos yeux.
Nous voilA en route et, cette fois, c'est pour aller au
Caraqa. Non, ce n'est pas une illusion, c'est une rkalit6. Et qu'alions-nous faire dans ce lieu d&sert, dans
ce jardin ferm6 de 1'Epoux, sinon realiser un d6six
de Notre-Seigneur, qui, pour nous, etait devenu un
ordre? Nos bons missionnaires, ayant appris ce d6sir
et le vif int6ret que leur t6moigne lear bon Pire, desiraient ardemment cette visite, afin d'entendre parler
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de celui qu'ils aiment et qu'ils venerent. M. Cavati, nous
ayant vues a Barbacena, nous engagea fortement a
mettre notre projet k execution, disant que ce serait
pour tout le Caraca un motif de grande joie. Je ne pus
resister a tant d'instances et surtout a la pens&e de
faire plaisir a notre V6ner6 Pere.
Nous partons done. La mont6e commence en sortant de Marianna. Le train fait des S autour des montagnes de pierres dans lesquelles est tranch&e la voie
ferree, ayant a droite comme un rempart et a gauche
un precipice, oh les cascades tombent bruyamment,
attirant les regards. Pres d'Ouro Preto, ancienne capitale du Minas, il y en a une remarquable par sa hauteur, s'etendant comme une nappe jusqu'au fond du
ravin, du gouffre m&me. On est 6merveille de voir dans
ce precipice tout un parterre de fleurs blanches, plus
fraiches que celles de nos jardins.
Les antiques 6glises de cette ville rappellent son
ancienne splendeur du temps de rEmpire. Les environs sont des plus accident6s. Vraiment, le deluge a
bonleversd la surface du Bresil, surtout dans ces
parages. Tant6t le voyageur se croit an fond des
abimes, oii coulent les torrents, tandis qu'a ses c6t6s,
il ne voit que des murs l6ev6s, tapiss6s d'une abondante vegetation, d'arbustes varies, superposis, tellement touffus qu'on dirait qn'ils se disputent la place;
le tout d'une 6elgance sauvage. Tant6t on apercoit,
apres les chaines des montagnes, comme une magnifique vallee, si etendue qu'il semble que le ciel
i
Le pays porte,
s'unit a la terre. Oh! le bel horion
en effet, ce nom. On est p6entr6 d'une muette admiration devant ces beautes si varibes et sans cesse
renouvelees.
Apr-s cela, le train s'enfonce tout a coup dans un
tunnel, d'oh ii sort entre les pr6cipices, qui font passer

-

i89 -

le voyageur de l'admiration a la crainte. Burnier
nous fait changer de train. C'est la grande ligne.
Malgri cela, on est secoue sans minagements jusqu'i
Sabara.
La, un arret prolong6 nous procure un repos inattendu. La bonne Providence nous menage encore une
delicatesse. Ce sont de charitables religieuses, dont
I'une fut 6lev6e chez nos soeurs de Marianna, qui nous
accueillent avec grande bont6. De tout il faut remercier le bon Maitre. Nous pouvons ainsi, le lendemain
matin, nous r6conforter avec le pain des voyageurs
avant de nous remettre en route.
A six heures, le train part pour San Bento. Pendant
de longues heures, il court le long d'une vallee, au
fond de laquelle serpente une rivibre sans fin. LU, on
cultive du riz, des haricots, de la canne a sucre, du
maniocavec lequel on fait du bon tapioca, du mais,
du caf6, etc. Chaque maison a sa petite culture aux
alentours; le reste du terrain est A pen pros neglige.
Les habitants se contentent du pen qu'ils ont; ils
vivent heureux dans la tranquillit6 de la simplicit6.
Ensuite on chemine, des heures entieres, sans apercevoir aucune habitation.
Mais je crois inutile de poursuivre le rAcit d'un panorama que vous connaissez d6ej, mon tres honors Pare.
A dix heures dix, nous arrivames au point terminus,
San Bento, derniere station. M. J&r6me 6tait la, qui
nous attendait. Nous 6tions toutes pr6parees et decidies pour aller Bcheval; mais quelle ne fut pas notre
surprise ! M. J6r6me nous avait pr6pare les voies, une
belle route dispos6e depuis la gare jusqu'au Caraca,
afin de faire circuler I'auto qui allait nous y conduire.
Ce fut un v6ritable triomphe pour M. le Sup6rieur,
qui jubilait de voir que nous 6tions.les premieres qui
allions en auto jusqu'I ses domaines pour r6aliser le
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disir du trbs honor6 Pere et apporter A ses bien-aimbs
fis, si iloignes de la maison paternelle, son bon souvenir, en m&me temps que la preuve de son vif interet
et de sa sincere affection Le docteur qui nous accompagnait et qui etait en meme temps le chauffeur, avait
orn6 de fleurs tout le vehicule, qui, pour la premiere
fois, devait passer par cette route vierge. On avait
m&me elevd un arc de triomphe sur son passage, en
signe de joie et afin d'exalter le courage et I'intr6pidit6 de M. J6r6me, qui, en si pen de temps, avait
men6 a bonne fin une entreprise et un travail qui, :
plusieurs, paraissaient irr6alisables. Ce n'est done plus
un projet; c'est une magnifique r6alit&. On peut aller
maintenant an Caraca en auto; et nous l'avons inaugur6! Toutes les mesures de prudence 6taient prises.
De boas anges (les ou.riers) 6taient &chelonnesle long
de la route, pour nous garder, de peur que notre pied
ne heurtit contre quelque pierre, afin de nous porter
secours, en cas de besoin. Mais ces pr6cautions ne
furent point n6cessaires; nous cheminimes tranquillement,sans encombre, 6pouvantant, en cours de route,
tout ce qui se trouvait sur notre passage. Chevaux,
anes, poules et autres animaux prenaient la fuite. Les
pauvres gens du village de Brumado, qui n'avaient
jamais vu circuler un tel vbhicule dans leurs primitifs
parages, se sauvaient I une distance de deux kilomitres, croyant sans doute voir un indice de la fin du
monde. Par un geste de paternelle bonhomie, M. J:rme tachait de les rassurer. C'etait sans doute de ses
clients, imes droites et simples, mais en retard de
trois si&les.
Apres avoir 16gerement giissC pendant quelque
temps, nous ne rencontrames plus que des bois touffus,
des for&ts vierges, des broussailles abritant des animaux de toute espece, des ravins sans fond. L'auto
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gravissait rapidement la montee, nous laissant cependant le loisir d'admirer cette belle nature, quoique
sauvage, ces roches abruptes, ces- nombreux torrents
descendant bruyamment d'une certaine hauteur en
forme de cascades et se perdant ensuite en ruisselets
au pied des montagnes.
Tout a coup, nous sommes en face d'une belle valide,
toot ensemenc6e de cafeiers, de cannes A sucre, de
mais et d'autres diverses plantes du pays; des montagnes debois6es, tout annonce que nous entrons dans
les domaines du Caraca. En effet, le genie organisateur de M. J6r6me sait tirer parti de tout. Pendant
que l'interessante jeunesse de l'cole apostolicqe, semblable a de laborieuses abeilles dans leur ruche,
travaille sans relache dans le silence et le recueillement, sous le regard vigilant de leurs bons et d6vouhs
professeurs, pour devenir les futurs missionnaires de
demain, qui iront 6vang6liser cette terre si 6tendue
et si hospitalire du Br6sil, les montagnes se transforment; le terrain se cultive, sous la douce influence
de M. J6r6me, qui est le directeur et la cbeville

ouvriere de tous ces travaux champetres et domestiques, apres avoir 6tC ingenieur de la route de Caraca.
Sous sa paternelle direction, les ouvriers rialisent des
prodiges de valeur et de courage; il en fait ce qu'il
veut. Et grace A son esprit d'ordre et de travail, les
montagnes boisies du Caraca, qui jusqu'ici n'oat
produit que du bois et de la vegetation, se verront
transformies, dans quelques ann6es, en d'immenses
champs de culture, qui seront une source de biena-tre,
sinon une richesse, pour les heureux habitants de
l'6cole apostolique.
L'auto chemine toujours, suivant la route sablonneuse qui lui a &et soigneusement trac6e. Cette route

n'est plus celle qui servait autrefois pour les chevaux
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et les mulets et que vous avez p6niblement parcourue
lors de votre visite, mon tres honor6 Pere. Nous
n'avons pas c6toy6 cette cascade avec ses abimes sans
fond, qui saisit le voyageur et le remplit d'une
instinctive frayeur, surtout lorsque l'animal, mal avise,
comme le v6tre, et ne voyant pas le danger, chemine
tout au bord. Nous avons fait un assez long ditour,
qui, a la fn, conduit au meme but. Et voilR qu'au loin
nous apercevons la silhouette de deux de nos d6voues
missionnaires, qui viennent au-devant des voyageurs,
manifestant aussi leur joie de les voir arriver en si bel
6quipage.
Plus 4u'un d6tour et nous voyons enfin les blanches
tourelles de la chapelle et de l'6tablissement, qui abrite
une jeunesse d'6lite, avide de voir ce quelqu'un qui
vient de si loin leur porter des nouvelles du tres honor6
Pere de Paris, que tous aiment sans le connaitre.
L'auto arrive et s'arrete au pied de l'escalier qui
conduit A la chapelle. L., tous les 61kves, leurs professeurs en tete, sont rang6s sur deux rangs, tout le
long des marches de l'escalier. Apres un beau morceau de musique, un jeune pretre, M. Leite, s'avance
debout devant la porte de la chapelle et prononce le
discours dont je vous envoie ici l'original. J'avais une
honte telle que je ne puis vous l'exprimer.
Heureusement, ma seur assistante de Rio etait la,
m'abritant sous ses ailes, et toutes les bonnes employees
de la maison nous entouraient, partageant ainsi avec
nous les honneurs de cette cordiale r6ception. J'6tais
loin de m'attendre a cela et j'en fus si 6mue que j'avais
hate de voir s'ouvrir les portes de ia chapelle, afin de
me precipiter au pied du tabernacle et d'6pancher le
trop-plein de mon coeur, offrant au divin Prisonnier
le tribut des hommages qui ne sont dus qu'd Lui.
Cependant, apres Dieu, c'est a vous qu'ils reviennent
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de droit, mon tres bonor6 Pire, car nos bons missionnaires, avec l'esprit de foi et la pi6te filiale qui les
caractCrisent, envisageaient votre honorable personne
dans la visite qui leur ktait faite, et ils 6taient tout
iers de pen.er que, malgri vos nomb;eux soucis, vous
aviea daign6 vous occuper d'eux.
Ce fat an. jour de joie pour toute la. maison. Les
atudiants entonn&rent un beau cantique i la sainte
Vierge : Marie est nore Mire; nous sommes ses exfaxis, etc.; puis, en sortant de la chapelle, le bon
Pereup6rieur, M. J6r6me, nons confia & deux bonnes
servantes, qui nous conduisirent aux appartements
qu'on nous avait pr6par6s.
Apres avoir pris an peu de repos, nous salnames
la respectable communaut ; nous parlimes de Paris,
Saint-Lazare, et surement qu'a ce moment les oreilles
do trs honor6 Pere durent fiddlemeat lui tinter. C'est
tout naturel.
Je fus frapp6e de 1'int.r&t tout filial avec.lequel nos
bons missionnaires 6coutaient les moindres d6tails
que nous leur donnions. Comme ils aimeht la Communaut6 et tout ce qui s'y rattache C'est vraiment touchant. On se sent en famille.
Nous visitimes ensuite les diff6rentes dipendances
des itudiants, tandis qu'ils jouissaient du cong6 qui
leur avait 6t6 dona6 pour la circonstance et prenaient
dans la cour leurs ebats, en courant, chantant et jouant
de tout lear cceur.
L'heure du repas nous r6unit ensuite, ma sceur
assistante et moi, autour d'une table copieusement et
fraternellement servie. Tout se passa a cher nous an
Nous primes seules notre r6fection, que nous pourrions appeler c banquet D; apres lequel un salnt
solennel nous appela de nouveau &la chapelle. C'ktait
en notre honneur, dit M. le Superieur, qu'il 6tait donn6.
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LA encore, la d6licatesse fut a,son comble. C'est
en frannais qa'on chanta pour cl6turer cette belle et
touchante cer6monie.
Le lendemain, jour du d6part, il y eut aussi une
messe chantee. Oji se serait cru dans un petit coin de
l'6glise de Saint-Lazare, tant c'&tait beau et recueilli.
Je puis vous assurer, mon-trcs bonore Pere, que
vous avez au Caraca des itudiants qui sont bien pieux
et 6difiants. On voit qu'ils profitent des sages lemons
qui leur sont donn6es tant en paroles qu'en exemples.
L'heure du d6part allait sonner et il y avait encore
beauroup de belles choses a voir. On nous conduisit a
1'etang oi, quelques annees auparavant, M. Dehaene,
6tant tombe, avait failli se tuer; mais il se releva,
comme par miracle, sans avoir meme une 6gratignure.
Vous connaissez i'endroit ; inutile de vous le d6peindre.
Ces courtes heures s'6taient rapidement 6coulies.
L'auto nous attendait, encore enguirlandie de fleursII fallut nous 6loigner de ces sites enchanteurs et dire
adieu A nos bons misssionnaires, aprbs leur avoir
adress6 nos iemerciements tant pour lear cordiale
reception que pour leur sympathique hospitalite. Nous
reqfimes leur fraternelle benediction et reprimes notre
roite, toutes riconforties par tant de bont6 et redisant
notre Ecce quam bonum.
En moins de deux heures, nous descendimes de la
montagne et arrivames A la gare de San Bento, oi un
de nos missionnaires avait pris le devant pour sortir
nos billets.
J'espere, mon tres honor6 Pere, que ces quelques
d6tails, quoique mal expliquis, A cause du pen de
temps dont je dispose, contribueront cependant A consoler votre coeur paternel et A vous int6resser quelque
peu.
Nous voilA maintenant A l'oeuvre a Diamantina...
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Dans quelques jours, nous nous mettrons en route pour
le Serro Frio. II faudra aller a cheval. Les gants sont
prepares. On a eu soin a Rio de les d6poser discretement dans notre valise. C'6tait me dire avec beaucoup de dilicatesse de vouloir bien faire ce petit
voyage.

COLOMBIE

M. VICTOR CABAL
M. Victor Cabal, n6 A Buga, dans le diocese de
Popayin, le 24 juin 1878, entra au s6minaire interne
de Cali le 14 aofit 1901. Ce regrett6 confr&re a toujours ete tres edifiant. Aussi les Filles de la Charit6
de Tam6 ont-elles pris ses vertus comme sujet d'une
de leurs conf&rences. Voici le compte rendu de leur
entretien, que nous aurions souhait6 plus detaill.
M. Cabal a toujours ete trbs exact an lever de
quatre heures. Dans ses relations avec les personnes
du monde, il gardait une grande modestie. II nous
rappclait que, a l'exemple de saint Vincent, quand la
cloche sonnait pour un exercice de rbgle, nous devions
cesser toute conversation, meme avec les personnes du
dehors.
II avait l'esprit de pauvret6, r6parant lui-m6me tout
ce qu'il usait.
Son visage 6tait toujours recueilli. Son attitude,
surtout durant les exercices de pi6te, montrait qu'il
ne perdait pas de vue la presence de Dieu.
Son humilit6 6tait telle qu'il recevait de la meme
maniare ce-qui lui etait agreable et ce qui lui 6tait
dksagrnable.

-i96II n'avait jamais un moment de repos, tant ii aimait
le travail.
Sa chariti ne lui permettait pas d'entendre dire du
mal de quelqu'un sans protester.
Sa soumission etait tres grande. II avait fait sienne
cette maxime de saint Vincent : a Ne rien demander
et ne rien refuser. )
II etait pret a changer de poste et de fonctions avec
la plus compl6te indifference.

OCEANIE
ILE DE JAVA

Lettre de M. DE BACKERE
Soerabaia, le i' novembre 1926.
Ce fut en 1923, au mois de juiilet, que les pr&tres
de la Mission de la province de Hollande prirent possession des trois districts de Soerabaia, de Kediri et
de Rembang, jusque-I.-conhg
s aux Pires j6suites.
D'ann6e en anne le nombre des catholiques s'est
accru. II 6tait de 56oo le i" janvier 1924; I'annue saivante, il montait a 6 Ioo; puis atteignait 7 25o au debut
de 1926. Le nombre des likves des icoles tenues'par
les auxiliaires de Ia Mission : les Frires de Saint-Louis
d'Oudenbosch et les Ursulines de I'Union romaine, a
suivi la mime marche ascendante : 1253, 1403, 16o2.
Les chiffres donnant la progression des enfants do
catkchisme : 325, 1355, 1 504, englobent les lelves
catholiques fr6quentant les 6coles libres catholiques et
les Cl1ves catholiques des 6coles publiques gouvernementales, tant superieures que primaires, oi le pr&tre
a libre entr6e pour donner Finstruction religieuse.
Les fruits spirituels obtenus, en particulier les confessions et les communions pascales et de devotion,
donnent lieu de rendre graces A Dieu. Le gain d'un
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millier de communions pascales et de pros de 30ooo communions de devotion, realis6'en deux ans parmi cette
population, compos6e, en bonne partie, de colons
europ6ens, est une preuve que la vie religieuse gagne
un peu en intensit6.
Ces progres sensibles ont pa etre obtenus grice a
l'augmentation constante du personnel de la Mission.
Au i" janvier 1926, le nombre des pr6tres itait
mont6 de 5 a io; celui des Freres de Saint-Louis d'Oudenbosch, de Io a 17; celui des religieuses, de 4o
A 59.

Au cours de ia95, 9 sceurs'Servantes du Saint-Esprit,
de Steyl, sont venues prendre la direction de 1'Hopizal
Saint-Vincent-de-Paul, inaugurb la m6me annee, et
elles y travaillirent immediatement avec ben6diction
et griad succes.

Au i'" ovembre 1926, le personnel de la Mission
est de a i prktres; les auxiliaires sont au nombre de
84 : a1 Frires de Saint-Louis, 53 religieuses ursalines, oseurs Servantes du Saint-Esprit. 11 y a6 6coles
cathoiiques avec 1077 ilýwes catholiques et 769 non
caiholiques, dont 210 Javanais et 5o Chinois; ce qmi
fait n total de i 846 6lves.
A Soerabaia il y a quelques Associations de fidles
poarsuivaat chacune un but catholique sp6cial :
iUe SociQti Saint-Vincent-de-Paul pour le secours
des orphelins europtens et indo-europpens;
Une Societ Sainte-Annepourla distributiond'habits
et de chaussures aux enfants pauvres;
U-ne Sociit6 Saint-Vincent-de-Paul pour le soin des
aialades;
Une Soci6te Sainte-Thbrese pour la confection de
linge d'~glise;
UJne Congregation de Marie en deux divisions : une
pour ies jeunes gens, une pour les jeunes illes;
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Une ligue des catholiques pour promouvoir lee
interets sociaux catholiques. Elle a des subdivisions :
propagande de la bonne lecture, soci6t6 sportive pour
la jeunesse catholique, etc.;
Un parti politique catholique;
Une Socikt6 Jean-Gabriel-Perboyre, crdee par les
missionnaires eux-m&mes, principalement pour la fowm
dation d'6coles catholiques et d'gglises.
Jusqu'a notre arriv6e, rien n'avait pu ftre eatrepris
pour i'evangilisation des indighnes. Le petit nombse
de PNres j6suites ne suffisait meme pas pour le ministhre aupres des Europ6ens et Indo-Europeens, disa
pers6s sur un territoire grand comme les deax tiess
de la Hollande, avec des communications parfois dificiles dans les parties montagneuses.
En 19g5, sur l'instigation des missionnaires, incap
pables de le faire eux-memes, les Freres de Sainb
Louis ont ouvert, une 6cole primaire pour eniants
javanais, la premiere ecole catholique indig&ne en ces
contrbes. Elle est plac6e sous le patronage da biew
hreurx Jean-Gabriel Perboyre. Par suite d'un sowrd
travail d'opposition musulmane, qui entretient la d&'
fiance, I'affluence des ~l~ves reste encore au-dessous
des esp6rances. Petit a petit le tact et la prdenac pairviendront a surmonter cette diffcult6. D4jk qedques
parents ont demand6 spontandment que la religioo y
soit enseign6e a leurs enfants.
Au prix de grands sacrifices et de beauceup de
peines, nous avons ouvert, en juillet 1926, une icole
semblable & Blitar, petite ville de l'intirieur. Grce a
la franche cooperationdes autoritss civiles, cette d~cir
a presque immidiatement vu affluer un grand noamee
de petits Javanais. Ils sont actuellement i3o. PaErnew
sure de prudence, nos maitres n'y parlent pas encore
de religion. L'heure de la Providenceviendra. II s'agit,
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dans ces contr6es encore neuves au point de vue catholique, de crber d'abord une atmosphere de confiance
et de rapprochement entre la populationet le missionnaire et d'attendre que Dieu donne accroissement en
son temps.
Les trois districts confi6s a nos soins soot encore
pauvrement et inegalement outillis du materiel aocessaire a une mission.
Ledistrict de Soerabaia, avec une population europeenne d'environ 23000 imes, dont 5ooo catholiques,
et de pres de 3 millions d'indigenes, disperses sur un
territoire de 595o kilometres carres, coup6 de grandes
et faciles voies de communication, a, en dehors de la
ville de Soerabala, deux petites 6glises, avec residence
temporaire du missionnaire : une A Modjokerto, une
k Djombang, petites villes situees sur la grande ligne
da chemin de fer de Soerabaia a Batavia. Le missionnaire y passe une bonne semaine par mois.
Le district de Kediri, dont la superficie est de
7000 kilometres carr6s et la population de 2 millions
d'indigenes et 400oo Europ6ens, dont x Soo catholiques,
aune petite eglise, avec residence fxe pour 3 missionnaires, a Kediri mtme; une chapelle, sans risidence,
a Kertosono, centre de croisement de plusieurs lignes
de chemin de fer. Un missionnaire visite r6gulibrement cette place. Cet 6norme district n'a qu'une seule
ecole catholique.
Dans tout le territoire de Rembang, qui, sur une
Ctendue de 7436 kilormtres carr6s, a une population
d'unmillion et demi d'indigenes etde. 500 Europ6ens,
dont 5oo catholiques, il n'y a pas une seule 6glise on
chapelle, ni une seule 6cole catholique. Un missionnaire de Soerabaia y visite, quatre fois 'an, les fidiles
disperses, catechise, pr&che, dit la sainte messe dans
des locaux profanes. II est trks urgent de bitir une
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petite 6glise avec r6sidence fixe pour missionnaires,
dans la localit& importante de Tjepoe, centre p6trolifere principal des Indes N6erlandaises. En plua
sieurs endroits de ce district, les Chinois nous demandent d'ouvrir une 6cole pour leurs enfants. Le manque
de- finances nous emplche d'entamer ces bonnes
euvres. En effet, le grand obstacle au d6veloppement
de l'aeuvre d'&vangelisation "est le manque de ressources. En dehors de la grande ville de Soerabaia, oa
il y a deux 6glises, un h6pital et cinq &coles catholiques, les missionnaires ont pu faire pea de chose
dans I'int6rieur des terres. Ici c'est une absence quasi
compl6te de chapelles et d'&coles, tant pour les Europ6ens que pour les indigenes et les Chinois. Le personnel de la Mission va croissant, mais les subsides
pour les nuvres sont presque nuls et si minimes qu'ils
n'ont aucune proportion avec les euvres qu'il faudrait
entreprendre de toute urgence, au point de ;vue .de
l'ivangilisation, de l'enseignement et de la bieafaisance. Les missionnaires sentent trop, de ce fait, leur
inf6rioritb manifeste en face des protestants et des
francs-macons.

La Mission, loin de pouvoir disposer de quelques
capitaux, est grev6e d'une dette de 6ooo florins, empruntbs en 1920-1921 pour batir une nouvelle 6glise,

qui 6tait devenue absolument n6cessaire a Soerabaia,
et qui ne suffit deji plus.
Conome le montrent les rapports ci-joints, aucuns
subsides. ne nous sont parvenus des grandes acuvres de
Rome en 1923, 1924 et 1925. Nous-venons de recevoir,

en 1926, la somme de 2o85 florins, part 4 nous attribu6e avec les subsides qie fournit 1'CEuvre de la Propagation de la Foi.

Trois des onze missionnaires actuels sont rktribu6s
par le gouvernement. Celane suffit que provisoirement
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i t'eatretien de tous, le aembre des missionnaires
augmentant chaque ann6e, celi 'des salaries restant le
mine. II n'est autrement pourvu aux besoins des
leavres i entreprendre que par les personnes des missionnaires et leur bonne volont.

L'exp6rience des rea-

litis a vite fait voir notre impuissance & entamer des
essais .d'vanga*lisation dans

n pays oui tout est fort

cher. Pour commencer leur 6cole indigene, les missioenaires ont dt empranter I'aVgent ncessaire.
Une grande plaie de cescontr6es sont les ariages
aixtes. Le n6o-malthusianisme et le divorce, pratiques assi par les catboliques, font d'enormes ravages. L'ecole gouvernementale est neutre, c'est-idire ath6e. Bien que le pr6tre y ait entr6e pour f'instrAction religieuse, cette cole est funeste pour la
Seunesse catholique. Le moindre mat qu'elle produit
est-ane grande indiff6rence en matire de religion,
premiere etape visde par la franc-ma-onnerie dans son
rauvred'aniverselle et tenace d6christianisation, pour
arriverau paganisme. Cette soci6tk secrete a mille faces
a encore aue large influence dans ces colonies. Elle
trouve ses adeptes parmi les protestants de toute
nuance, comme parmi les gens sans foi, notamment
parmi les adherents du tbeosophisme et de l'Eglise
catholique liberale de Wedgwood et de Leadbeater.
On ditqa'actuellement lestroisouquatre loges maConniques de.Soerabaia soot moins actives. Les petites
willes de l'intkrieurelles-m&mes aussi ont chacuae leur
loge maonnique. De li, pour la Mission, une indication
qu'elle doit s'attendre toujours a quelque opposition
plus on moins efficace, efficace surtout par l'inflence
indirecte de la laicit6, imprimne, sous le manteau de
la neutralit6, sur toutes les oeuvres que la maconnerie
entretient on protege, en particulier parmi la jeunesse.
Aprbs ue -visite dn doctur John Mott, quelques
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pasteurs protestants, d'ailleurs francs-maSons, s'appliquent avec zile h introdaire dans ces pays la soidisant a Association chr6tienne de jeunes gens P.
Depuis quelque temps, on parle aussi de ractivit&
des Mitkodistes. Ils paraissent avoir choisi comme
terrain d'opiration la population chinoise, tresý nombreuse a Soerabaia. Disposant de riches fondcs, ils
obtiennent, comme partout ailleurs en pays non chr&
tien, un succes rapide et facile, sinon profond, e. ils
prennent ume avance inquitante sur la Mission catho-

lique.
Malgrs un travail, deji assez long, des missionnaires protestants, on ne voit pas que la rfforme ait
one emprise profonde sur les indigenes..Ceax-ci sout
6tonnes de la grande division dans les opinions qui
lear soot prechies et ils sont peu fra.ppis par un cute
qui parle si peu aux sens. C'est, d'aillenrs, an phnermene evident, que le protestantisme du pays, pr&che
par des pasteurs presque tous incroyants, se meurt
d'manitioa en l'absence cdmplete de dogmes, k la
rielle tristesse des fadtles srieux et as dicouragement
des rares pastears orthodoxes. Matheareasement les
diverses societ&s scolaires protestantes ont sur les catholiques une tris grands avance, et, comme- ron ditf
pour entraver lesa conquetes envahissantes de fa poissance de Rome. , elles redonblent d'activit6 dans la
mesune des efforts tenths par les missionnaires et les
catboliques pour arriver A us enseignementcatholique
un pen plus ripanda. De plus en plus. se dessine,
autour de Feaseignement, une lutte semblable t celle
qui a presque pris in dans lla mre patrie.
En partie par reaction contre les essais des mission-

naires parmi les iadig&nes, la propagand'e musulmane
coonait un temps de renouveau. Dans notre mission,
la religion islamite' est mlbe de beaucoop d'auimisme
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et elle est tres superficielle. Ceux qui font la priere
soot relativement pea nombreux. Les Javanais sent
plus gin6ralement fidiles A la pratique de la circoncision, qui, pour beaucoup, reste, pendant toute leur
vie, la seule preuve de leur adhesion a l'Islam, et ils
y tiennent fort, surtout i la longue f&te qui accompagne cette c6remonie et celle du mariage. Ces certmonies sont la source de bons revenus pour les pr&tres
musulmans.
En resume, depuis 1923, grace & l'arrivie constante
de missionnaires encore jeunes, le ministere aupris des
Europeens et Indo-Europ6ens a pu etre consolidi,
comme le prouve la bonne augmentation des fruits
spirituels; mais il est encore loin d'etre assez intense
et suivi. Mame pour suffireau ministere des Europkens
et des Indo-Europeens, pour fonder des &coles et des
orphelinats pour leurs enfants, il faudrait plus de
ressources et de personnel, missionnaireset auxiliaires.
Les missionnaires s'appliquent 1'6tude des langues
indigenes. Un missionnaire vient d'etre detach6 pour
s'intresser splcialement aux indigenes de I'interieur.
Cet essai pourra se multiplier. Nos deux coles javanaises donnent satisfaction et il existe des plans'pour
en ouvrir une troisibme dans- un petit bourg de l'intrieur. Nous n'avons encore qu'un seul s6minariste.
II est au petit seminaire central de Djocjakarta. Les
Chinois de l'int&rieurdemandent que les missionnaires
ouvrent des ecoles pour leurs enfants. Le manque de
ressources ne permet pas de repondre a ces demandes.
C'est regrettable, car les Chinois de ce pays sont prolifiques, laborieux et pers6verants et ils seraient une
excellente acquisition pour l'Eglise catholique.
SEn somme, notre Mission a Soerabaia, Java, n'en
est encore,qu'& de modestes debuts. Pour l'ceuvre
capitale des ecoles, comme, en general, pour les rela-
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tions avec les departements ou ministeres du gouvernement A Batavia, nous avons besoin encore longtemps
des avis, de l'exp6rience et de l'appui des R6v6rends
Pares j6suites. Les d6marches aupres des grandes
autorit6s civiles auront d'autant plus de succes, qu'elles
pourront se faire par une seule voie hi6rarchique
directe, suivant le d6sir exprim6 par le gouvernement
lui-meme.
L'6vangelisation de nos populations, soilicities et
travaill&es par des influences antichr6tiennes nombreuses, pr6sente' des difficultes sp6ciales. Les missionnaires n'ont pas encore pu prendre serieusement
contact avec les groupes non europ6ens. Le personnel
missionnaire est encore trop peu nombreux pour pouvoir fournir, s'il en 6tait question, un pr6fet et tout
I'organisnmeque suppose une prefecture ou un vicariat
apostolique s6par6. Le temps ne parait pas encore
venu de d6tacher leur territoire du vicariat apostolique
de Batavia; il est bon de consolider ce qui existe, de
n'avancer que lentement et de voir quelle tournure
prendra le modeste d6but d'6vangelisation par 1'enseignement des indigenes.
VOYAGE DE M. TER VEER
C'est a G&nes que devait se faire notre embarquement
pour 'ile de Java. Nous fMmes recus tr&s aimablement
par les confreres de cette ville. Ils portent encore
l'habit des premiers missionnaires du dix-septieme
si&cle. Dans leurs longs corridors sont suspendus aux
murs les portraits de tous les sup6rieurs de la maison,
depuis le premier, qui fat M.Blatiron, mort en 1657.
J'ai joui du chant enlevant des l66ves en thiologie,
auxquels les fidMles repondaient avec ensemble. On
dirait un vrai jeu de carillon. Je ne connais pas l'ita-
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lien et mon guide ignore le hollandais. Nous parlions
tant6t latin, tant6t grec, avec cette difference qu'il
prononcait le grec a la moderne et moi A l'ancienne.
Jamais je n'aurais supposi qu'Homere m'aurait aide a
traduire des mots tels que cur6, paroisse, missionnaire.
Notre bateau jeta l'ancre a Port-Said, ville curieuse
et originale ou tous les peuples se rencontrent, oin
toutes les langues se parlent. La.rue est pleine d'affiches: il y en a en grec, en arabe, en anglais, en
francais. Nous suivimes les exercices du moisde Marie
dans une 6glise italienne. Les fideles, hommes et
femmes, tout en. ecoutant attentivement le sermon, ne
cessaient d'agiter l'&ventail.
Sur les bords du canal de Suez, nous vimes de
longues files de chazmeaux et de dromadaires employes
au service des transports; ils remplacent la vapeur
et I'61ectricit6 pour la traction des wagons. Je me
faisais difficilement a l'id6e qu'en ce lieu Moise avait

tant taquini le Pharaon avec ses dix plaies, que Jacob
et Joseph avaient parcouru cepays et quenous n'6tions

pas loin du Sinai, oi fut publi6 Ie D6calogue, auquel
l'univers reste toujours soumis.
A Colombo, je me trouvai, pour la premiere fois de
ma vie, dans un milieu completement paien. Des
moines avancent myst6rieusement dans la rue et nous
regardent avec defiance. Nous entrons par curiosit6
dans le temple de Bouddha; des monstres nous apparaissent, les uns assis, les autres couches; ce sont des
faux dieux en couleurs.

C'est la saison des fleurs; on en trouve partout. Le
jardin des plantes est superbe. Les hommes remplacent
les betes de somme; ils tirent, de toute la vigueur de
leurs bras, des voiturettes a deux roues. Les gens sont
vktus simplement et lgerement.
I1 m'est donne d'assister de loin a un exercice du

-

207 -

s.-: chinois : l'encens brile; beaucoup d'ablutions; la
foule est en priere; tout cela au milieu d'un beau
desordre. Et dire que, dans cette multitude, personne
ne connait le vrai Dieu !
Sur le quiai, des indigenes, le cigare a la bouche,
plongent au fond de l'eau pour retrouver les sous que
lespassagers s'amusent a jeter et, quand ils remontent,
le cigare brile toujours.
Enfin me voici i Java. Grande est ma joie en constatant I'ceuvre colonisatrice de mes compatriotes : des
,chemins, -des trains, des automobiles, des champs
immenses de riz et de sucre, des fruits et des legumes
en abondance. Quelle prosperity t
Les Peres jtsuites ont une 6glise, une ecole normale, un s6minaire et un scolasticat. Au s6minaire
indigene que les J6suites tiennent 5 Djocja, j'assistai
A quelques pr6dications en hollandais. Je fus 6merveill6. Le hollandais est parl aussi purement que
dans la mire patrie. J'ai passe cinq ans dans les s6minaires diocisains de l'Amerique du Sud; jamais nous
n'avons pu obtenir semblables r6sultats.
Le dimanche, a la paroisse, pendant la grand'messe,
bien que deux pr&tres distribuent la saintc communion,
il faut une longue deimi-heure pour achever cette
action.
J'avais.vu en Bolivie les dames enlever leur chapeau
en entrant dans 1' glise, ou meme en passant devant;
ici les hommes restent couverts, a la sainte Table, d'un
morceau de toile en guise de chapeau.
(Extrait de Sint Vincentius A Paulo, sept. et nov. 1926.)

-

208 -

DOCUMENTS

BREF DE BtATIFICATION DES MARTYRS
DE SEPTEMBRE
Litterae Apostolicae quibus Venerabiles seri Dei, loanxs'
Mariadu Lau, archiepiscoPus A relatesis, F ranciscus Olsef
de La Rockefoucauld, episcopus Bellovacensis; Perus Ludovicus de La Rochefoucauld, episcopus Santosensis, et i88
socii, omnes Parisiisin odiumn fidei interempti, beati re•n•tiantur.

PIus PP. XI
Ad perpetuam rei memoriam.. - Teterrima ac miseranda
seditio, rerunque publicarum eversio, quac, labente saecuio
decimo octavo, per Galliam exorta, sacra omnia ac profana
miscuit, non modo in Regem ac nobiles, sed praecipue in
Ecclesiam Ecclesiaeque ministros saevit. Profiigatissimi enim
homines, rerom summa per nefas potiti, falsa sub philosophiae specie, odium, quo adversus Ecclesiam aestuabant
fucati, totis viribus christianum nomen penitus abdere connisi sInt. Quare contra Antistites sacrorum, Praesules ac
sacerdotes iniquas saecularizationis leges detrectantes fidemque catholicam profitentes, vesanus furor exarsit, veterumque
persecutionum tempora renovari visa sunt, ita ut immaculata
Sponsa Dei, Ecclesia, novis itemque gloriosis Martyrum
coronis effulserit. Et re quidem vera Parisiis, horrenda illa
et communi populorum consensu perpe*uo exsecrata caedes,
quae, ineunte mense septembri anni 1792, coenubium Carmelitarum, Seminarium Sancti Firmini, Abbatamn Sancti
Germani, et carcerem vulgo La Force, tanto ac tam nobili
sanguine infecit, iure meritoque compellari potest veram
ac sollemne invictorum Christi heroum in odium fidei interemptorom Martyrium.
Tres in eadem internecione ceciderunt Antistites.

Primus loanes Maria do Lan, in dioecesi Petrocoriceasi
anno 1738 natus, qui, ad Archiepiscopalem Sedem Arelatensea evectus, in eadem Ecclesia regenda Caroli Borromaei,
Mediolanensis Archiepiscopi, virtutam aemulator exstitit,
et cum venisset Lutetiam Parisiorum, et civilis Constitationis iniquum iusiurandum elicere renuisset, in Carmelitarum coenobium, immutatum in carcerem, detrusus, ab
impiis sicariis gladio transfossus est.
Alter, Franciscus losephus de La Rochefoucauld, natus
anno 1736 in dioecesi Engolismensi, qui, Bellovacensis Episcopus renuntiaus, doctrina non minui quam caritate insignis, omnia bona sua pauperibus distribuit, et com verbo et
scriptis, catholicam fdem professus, iuramentum refutasset,
in cofnobium Carmelitarum et ipse detrusus, lethali vulnere
accepto, supra corpus germani fratris, iam occisi, exanimis
occubait.
Tertius, Petrus Aloisius de La Rochefoucauld, praedicti
Episcopi frater, anno 1744 natus, qui Santonensem Episcopalem Sedem obtinebat, et, fidei vindex acerrimus, Jansenistarum errores reprobaverat. Cum fratre Bellovacensi Episcopo comprehensus, iuramento negato, a satellitibus iugolatur.
-Una cam tribus hisce Praesulibus, quamplures interfecti
sunt sacerdotes, tam saeculares quam regulares, vicarii,
parochi, canonici, et nonnulli quidem fideles publicorum
munerum-dignitate clari. Hos omnes in odium fidei necatos
fuisse constat. Nam carnifices pro tribunali sedentes vel singulos appellabant et iussum negantes iuramentum, illico,
adstantibus sicariis, proximo in atrio, vel etiam cos, spreta
quacumque processus inridici specie, mactandos clavis
ferroque iugulandos tradebant.
Continuo igitur appellari Martyres coopti sunt a coaevis et
posteris praeclarissimi hi idei adsertores; et, percrebrescente
in dies sanctitatis et martyrii fama, de Beatorum Martyrum
honoribus ipsis Servis Dei tribnendis Causa inchoata est.
Die vero xvi m. ianuarii an. g916, rec. me. Decessor Noster
Benedictus PP. XV Introductionis Causae Commissionem
obsignavit. Proposita autem de inartyrio quaestione, cum
omnibus nominibus constitisset. tazl trium nominatorum
Antistitum quam centum octoginta et octo iociorum, quorum nomina inferins recensentur, internecionem in odium
christiani nominis evenisse et solam fidem fuisse illius
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causam, Nos, solemni decreto calendis octobribus anni vertentis dato, de martyrio martyriique causa eorundem centum.
nonaginta et unius venerabilium Servorum Dei constare
ediximus.
Cum igitur esset de martyrio prolatum iudicium, illud
supererat discutiendum, nimirum ut Sacrorum Rituum Cardinales et Consultores rogarentur an, stante approbatione
martyrii martyriique causa, nec non dispeasatione a signis,
tuto procedi posse censerent ad sollemnem eorumdem Venerabilium Servorum Dei Beatificationem. Hoc praestitit venerabilis Frater Noster-Vincentius, Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalis Vannutelli, Episcopus Ostiensis et Praenestinus,
Sacri Collegii Decanus, Causae Relator, in generalibus
comitiis coram Nobis in Vaticanis aedibus habitis,adie V
mensis octobris huius anni, omnesque tam Cardinales quam
qui aderant Patres Consultores unanimi consensu affirmative responderunt.
Nos tamen in lanti momenti re Nostram aperire mentem
distulimus, donec a Patre luminum caelestis sapientiae auxilium impetraremus. Quod cum impensis precihus fecissemus,
tandem, die VII huius mensis et anni, eucharistico Sacro
rite litato, accitis adstantibusque venerabilibus fratribus
Nostris Antonio, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Vico,
Episcopo Portuensi ac Sanctae Rcfinae, Sacrorum Rituum
Congregationi Praefecto, et Vincentio, Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinali, Vannutelli, Episcopo Ostiensi ac Praenestino, Sacri Collegii Decano, Relatore Causae, nec non

dilectis filiis Angelo Mariani, ipsius Congregationis Sacrorum
Rituum a secretis, et Carolo Salotti, Fidei Promotore generali,
sollemniter ediximus tuto procedi posse ad sollemnem Beatifi-

cationem Venerabilium Dei Servorum qui infra nominantur.
Quae cum ita sunt, precibus etiam permoti Archiepiscopi
Parisiensis atque Archie piscoporum et Episcoporum omnium
Galliae, et cleri tam saecularis quam regularis nationis
illius, Apostolica Nostra Auctoritate, praesentium Litterarum
vi, facultatem facimus ut Beati in

posterum

appellentur

nonaginta quinque Servi Dei in coenobio Carmelitarum
necati, nempe I. Ioandes Maria du Lau, Archiepiscopus
Arelatensis; II. Franciscus losephus de La Rochefoucauld,
Episcopus Bellovacensis; III. Petrus Ludovicus de La Rochefoucauld, Episcopus Santonensis;...

Et similiter septuaginta duo Servi

Dei, in

Seminario
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Sancti Firmini, quod iam Congregationis a Missione Sancti
Vincentii de Paulo domus fuit, mactati, videlicet... Ludovicus lasephus Frangois, in dioecesi Cameracensi natus,
moderator Seminarii Parisiensis Sancti Firmini...; loannes
Henricus Grayer, natus in dioecesi Sancti Claudii, e Congregatione Missionis, vicarius ad Sancti Ludovici Versaliensis
dioecesis...
Horum omnium corpora et relliquiae, si quae supersint,
non tamen in sollemnibus supplicationibus deferenda, concedimus at publicae fidelium venerationi proponantur, atque
imagines radiis decorentur.
Insuper, eadem Auctoritate Nostra, ut de illis recitetur
officium et Missa celebretur defcommuni plurimorum Martyrum, iuxta Rubricas Missalis et Breviarii Romani fa•cttatem facimus. Eiusmodi vero Officii recitationem et Missae
celebrationem fieri dumtaxat mandamus in archidioecesi
Paisiensi, ubi omnes centum nonaginta et unns famuti Dei
Martyrium fecerunt, et in dioecesibus ubi unusquisque
eorum natus est et vixit, et, quod ad venerabiles Dei famufos
in religiosas congregationes, vel ordines regulares adlectos,
in omnibus templis, vel sacellis,. ac piis domibus ubique
terrarum sitis, quae pertineant respective ad congregationes
vel ordines quorum ipsi Servi Dei fuerunt alumni, ab omnibus
fidelibus, tam saecularibus quam regularibus, qui Horas canenicas recitare teneantur; et quod ad Missas attinet, a sacerdotibus confluentibus ad templa in quibus Beatorum ipsorum
festum celebretur.
Denique largimur ut sollemnia Beatificationis eorundem
Famulorum Dei peragantur, cum Officio et Missa, duplicis
maioris ritus, idque fieri cpncedimus in praedictis dioecesibus et in templit, seu oratoriis, quae nominavimus, die
per respectivum Ordinarium designando, intra annum postquam eadem sollemnia in Patriarchali Basilica Vaticana
fuerint celebrata. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, nec-non decretis de non cultu editis
ceterisque contrariis quibascumque.
Volumuq autem ut harum litterarum. exemplis, etiam
impressis, dummodo mann Secretarii Sacrorum Rituum
Congregationis subscripta, et Praefecti eiusdem Congregationis sigillo munita sint, in disceptationibus, etiam iudicialibus, eadem prorsus fides adhibeatur, quae Nostrae
voluntatis significationi, his ostensis Litteris, haberetur.
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Datum Romae apud Sanctum Petrim, sub anulo Piscatoris,
die xvii mensis octobris anno 1926, Pontifcatus Nostri qui to.

P. Card. GASPAn.I, a Secretis Status.
BREF DE BEAT!FICATION

DE GHEBRE MICHAEL

Litteras Apostolicae quibus Venerabilis

Dei famulus Abbe

Gkebre Michael, e Congregaiionm Missionis a Sancto T'imcentio a Paulo sacerdos, beatus re"nuciatur.

PIl-s PP. XI
Ad perpetuam rei memoriam. -

A primis Ecclesiae sap-

cullis, Evangelium in Abyssinia nuntiatum fuisse constat,
sed cognitum quidem est, temporum lapsu, a falsis haereticorum doctrinis diffusos plures praesertim de Divini Verbi
natura errores, illos in populos irrepsisse. Ut regionem

eandem ab haeresi revocarent, iterum iterumque, connisi sunt
catholicae Fidei praecones, quos inter meminisse iuvat Venerabilem Dei Famulum lustinum de Jacobis, qui, dimidio
saeculo decimo nono Apostolicus Abyssiniae Praefectus,
immani labore, peruberum conversionum segetem messuit.
Plures enim ipse praestantes genere ac doctrina viros, ian
haeresi sordentes, eiuratis erroribus, in catholicae Ecclesiae
gremium recepit, alumnosque suos verbo atque exemplo
adeo confirmavit in fide, ut nonnulli eorum gloriosum martyrium pro Christo facere non dubitaverint.
Horum lectissimo in numero principem locum obtinet
Venerabilis Servus Dei Abba Ghebre Michael, qui, in oppido
Dibo, penes caeruleum Nilum, natus, anno 1791, Michaelis
nomen et christianam a parentibus religionem aczepit, sed
haeresi infectam et a catholica fide scissam. Acri ingenio
praeditus, doctorum Abyssinorum scholas coepit celebrare,
et brevi grammaticem, poesim, psalterium Sacrasque Scripturas didicit, iuxta morem regionis, sed, scientiae amore et
quasi arcano virtutis instinctu ductus, monasticam vitam
aggressus est. Quare celeberrima regionis coenobia lustrat,
veteres codices evolvit, praestantiores fama majistros percontatur et tantos in theologicis disceptationibus progressus
nanciscitur, ut, florenti licet aetate, doctissimi viri famam
sibi comparaverit, et digous habitus sit qui magisterium
publice exerceret.
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Castitatem interea servat religiose, neque carnis indulget
illecebris, ut facilius ad divinarum rerum commentationem
animum extolleret.
Sed cum animadvertisset tres in Abyssinia scholas sive
sectas vigere, quae de Christi natura doctrinas omnino
diversas profitebantur, impensiore flagravit desiderio veritatem germanam agnoscendi. Deperdito studio verum quaerenti, veri nuncius obviam venit. Etenim Michael, dum
piam ad Palaestinae loca sancta peregrinationem capessere
studet, et-ad Rubri Maris oras properat, Aduae novit praefatum
lustinum de Iacobis,eCongregatione Missionis,qui anno 1839
in .Ethiopiam venerat, ut veram fidem deerrantibus ostenderet animasque Christo lucrifaceret. Hic fervidum Michaelis
ingenium, non minus quam validam doctrinam nativamque
virtutem ac pietatem demiratus, cum eo amicitiam ultro iniit,
et plures de catholicae doctrinae veritate dissereadi nactus
occasiames, errores veteres ex animo Michaelis penitus exstirpavit, omniaque dubia atque anxietates solvit, effecitque ut
post iter Romanum, ad catholicae fidei centrum, et Terrae
Sanctae visitationem, in patriam redux, Michael, rite abiurata haeresi, in Ecclesiae Romanae sinum reciperetur.
Annum agebat aetatis snae quinquagesimum Venerabil's
Servus Dei, Abba Ghebre Michael, cum veritatem illai,
quam intento studio tot annos inquisiverat, laeto, non minus
quam forti pectore amplexus est. Hand enim ignorabat teterrimum odium quo schismatici, praesertim monachi, quos
inter diversatus erat, catholicae religionis asseclas et administros prosequebantur, et probe noverat, quae sibi oppetienda
discrimina forent. Sed propositi tenax, magistri'sui lustini
socius laborum atque adiutor, Catholicae Fidei dogmata ac
praecepta in scholis apostolicae praefecturae docet, errores
haereticorum oppugrat, mores damnat.
Conversionis nuntio accepto,episcopus schismaticus, nomine Salama, ira exarsit, et Michaelem, apostolici ministerii
curis intentum, missis satellitibus, in captivitatem adduxit.
Dei Famulum fidei formulae adhaerere renuentem, quam ipse
tuebatur, in arctam custodiam coniicit. Tres fere post menses
a carcere liberatus, redit ad lustinum, et dignus a Praefecto
Apostolico habitus est qui sacerdotium iniret; ita ut,anno i85 i,
caelesti perfusus gaudio, Venerabilis Servus .Dei salutarem
hostiam prima vice litaverit.
Mox in Congregationem Missionis a Sancto Vincentio a
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Paulo cooptatus, proficiscitur Gondar versus, civitatem haereticorum abyssinorum praecipuam sedem ac pIopugnaculum,
ut Romanam Fidem palam inferret populo, magistros schismaticos refutaret atque etiam penes nobiles viros et regios
administros catholicae fidei veritatem propugnaret. Verum,
depulso legitimo Rege, ad Romanam Fidem excipiendam
propeaso, Imperii Abyssinici summam per nefas occupaverat
Theodorus, acerrimus catholicae veritatis hostis, qui in
apertam ruit catholicae Fidei administrorum insectationem.
Pulsis itaque per vim extra Abyssiniae fines Europaeis
Missionariis, iussu schismatiCi episcopi, denuo Venerabilis
Dei Famulus comprehenditur, qui, immani ligaeo compede
vinctus, teterrimum in carcerem coniiciiur, ibique plares
menses inedia et squalore conflictatur. Perfidus schi~maticus
praesul, ut a Rumana fide descisceret, baud semel Michaelem
libertatis spe, tom metu tormentorum; sed
tentavit, tur
strenuus Fidei adsertor iugiter se potius paratum exhibuit
ad cruciatus perasperos toleiandos, quam ad iniuriam vel
minimam Deo irrogandam. Carceris ac passionis socios interea solatur, atque in fide, verbo atque exemplo confirmat
Venerabilis Dei Servus, donec ad Theodori Regis tribunal
rapitur.
Heic, religionis nostrae veritatem aperte professus, virgis
caeditur, sed maiorem Dei Servus in patiendo fortitudinem,
quam satellites in percutiendo saevitatem, ostendit. Fessis
enim diro labore carificibus strenuus Dei pugil irridet,
dum, aestuans ira, tyrannus novos subdit tortores, qui Martyris constantiam frangant. Verberibus attritus, neci postea
damnatus est; iamque, bailistis igneis conficiendis, ad supplicii extremi locum trahebatur, cum, Angli consulis intercessione, commutata poena in custodian perpetuam, denuo
in carcerem detruditur.
E carceribus deinceps eductus, catenis oneratus, regias
copias sequi pedes adactus est. Sed perdifficili in itinere,
dun ab inhumanis satellitibus inter calones atque impedimenta per vim raptatur, flagellis, siti ac fame iam semianimis,
dysenterice morbo confectus, invictam animam eftlavit,
terdecim post menses saevissimae passionis, optatissima
Martyrum palma potitus, vertente anno millesimo octingentisimo quinquagesimo quinto, aetatis suae quarto supra
sexagesimum.
Praenobilis huiua martyrii fama longe lateque percrebuit,
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et de Beatorum caelitum honoribus Venerabili Dei Famulo
tribuendis flagrans erat christifidelium omnium desiderium,
sed adversa locorum adjuncta cunctationem imposuere;
donec, adornatis ordinariis processibus omaibusque rei
momentis mature perpensis, rec. me. Benedictus Pp. XV,
decreto edito die xxv m. ianuarii an. 192o introductionis
Causae Commissionem obsignavit.
Continuo posita quaestio est de martyrio, martyriique causa,
et quum constiterit luculenter ipsius Venerabilis Servi Dei
internecionem in odium catholicae Fidei evenisse, et solam
Fidem fuisse illius causam, Nos solemni decreto, undecimo
calendas iunias huius anni dato, de martyrio martyriique
causa Venerabilis Servi Dei Abba Ghebre Michaelis constare
declaravimus. Cui, paullo post aliud, accessit decretum, quo
indultum est, ut, inspecta martyrii evidentia a probandis
signis seu miraculis in specie causae actores soluti essent,
prout in iure sancitum est.
Cum igitur de martyrio constaret, ad rem perficiendam
illud supererat, ut Sacrorum Rituum Cardinaleset Consultores
rogarentur, an, stante approbatione martyrii martyriique
causae, nec non dispensatione a signis sive miraculis, tuto
procedi posse censerent ad sollemnem ipsius Venerabilis
Dei Famuli Beatificationem. Hoc praestitit dilectus flius
Noster Caietanus, Sanctae Romanae Ecclesiae Diaconus
Cardinalis, Bisleti, Causae Relatore, in universo Sacrae
Rituum Congregationis coetu calendis iuniis huius anni
coram Nobis in Vaticanis Aedibus coacto, omnesque tam
Cardinales, quam Patres Consultores, q.ui aderant, unanimi
consensu affirmative responderunt.
Nos tamen, in tanti momenti re, Nostram aperire. mentem
distulimus, donec a Patre luminum caelestis sapientiae
auxilium impetraremus. Quod cum impensis precibus fecissemus, tandem, faustissima die qua annua solemnia in
honorem- Sanctissimi Corporis Christi peraguntur, nempe
tertio nonas iunias labeatis anni,-eucharistico Sacro rite
litato, accitis adatantibusque VV. FF. NN. Antonio, Sanctae
Romanae Ecclesiae Cardinali, Vico, Episcopo Portuensi et
Sanctae Rufinae, SS. Rituum Congregationis Praefecto; et
CaietanQ, Sanctae Romanae Ecclesiae Diacono Cardinali,
Bisleti, Causae Relatore; una cum dilectis filiis Angelo
Mariani, eiusdem SS.: Rituum Congregationis Secretario;
nec non Carolo Salotti, Sanctae Fidei Promotore generali,
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sollemniter edicimus tuto procedi posse ad supralaudati
Venerabilis Dei Famuli Beatificationem.
Quae cam ita sint, Nos, precibus etiam permoti, universae
religiosae familiae Congregationis Missionis a Sancto Viacentio a Paulo, Auctoritate Nostra Apostolica, praesentium
Litterarum tenore, facultatem facimus ut Venerabilis Servus
Dei Abba Ghebre Michael, sacerdose Congregatione Missioais
a Sancto Vincentio a Paulo, Beatus in posterum appelletur;
eius corpas sire relliquiae, si quae supersint, non tamen iasol!emnibus supplicationibus deferendie, publicae fidelium
venerationi proponantur, atque imagines radiis decorentur.
Insuper, eadem Nostra Auctoritate concedimus at de i!lo
recitetur Officium et Missa celebretur de Communi Martyrum,
iuxta Rubricas Missalis et Breviarii Romani. Eiusmodi vero
Officii recitationem et Missae celebrationem fieri dumtaxat
concedimus intra limites Vicariatus Apostolici Abyssiniae,
sive Erythreae, nec non in omnibus templis ac sacellis,ubique
terrarum sitis, quae pertineant ad Congregationem Missionis
Sancti Vincentii a Paulo, ab omnibus fidelibus tam saecularibus quam regularibus, qui Horas Canonicas recitare
teneantur; et, quod ad Missas attinet, ab omnibus sacerdotibas confluentibus ad templa in quibus Beati ipsius Martyris
festum agatur.
Denique largimur ut solemnia Beatificationis Martyris
ipsius peragantur, cam Officio et Missa duplicis maioris
ritus, idque fieri concedimus in memoratis vicariatibus
apostolicis, et in templis sive sacellis quae nominavimus, die
per Ordinarium designando, intra annum, postquam eadem
solemnia in Patriarchali Vaticana Basilica fuerint rite celebrata. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus
Apostolicis, nec non decretis de non cultu editis ceterisque
contrariis quibuscumque.
Volumus autem ut harum Litterarum exemplis sive transumptis, etiam impressis, dummodo manu Sacrorum Rituum
Congregationis Secretarii subscripta et Praefecti sigillo munita sint, in disceptationibus, etiam iudicialibus, eadem
prorpus ides adhibeatur, quae Nostrae voluntatis significationi, his ostensis Litteris, haberetur.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die III mensis octobris, an. 1926, Pontificatus Nostri quinto.
P. Card. GA.sPAmn,

a Secretis Status
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La Milagrosa. - Novembre 1926. - Abba GhbbreMichael, par M. Rodriguez. - Dicembre. - La milice
josephine, association etablie dans l'6glise de la Merced a La Havane, sa fondation et son objet. - La
glorification de seur Catherine Labour6. - Le cardinal de Retz et saint Vincent de Paul,par M. Sains.
Boletin de las Bijas de Maria Inmaculada. - Dicembre 1926. - B6atification de Ghebre-Michael. Les Dames de la Charit6 de I'H6tel-Dieu L Paris.
Boletin de la Santa Agonia. - Novembre-dicembre
1926. - Un mois de persecution au Mexique.
Janvier-fivrier 1927. bis, par M. Larrainzar.

Le v6nerable Mgr de Jaco-

Le Bulletin catholique de Pkin. -

Novembre 1926.

- D6cret-d'erection du vicariat de Suan-hoa-fou. La guerre dans le Kiangsi. - L'CEuvre de la propa-.
gande de la doctrine catholique par les tracts (suite).
- L'Empire chinois, du P. Huc. - La question des
6tudiants chinois i& '6tranger.
Dicembre 1926. - Le sacre de six eveques chinois
a Rome. - La guerre daus le Tch6kiang et le Kiangsi.
- L'Euvre des tracts (suite). - L'Empire chinois, du
P. Huc (suite). - La question des tcoles.
Le Petit Messager de Ningpo. - Octobre 1926. - Les
auxiliaires du clerg6 de Chine. - Les 4v6nements de
Wanshien.
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Novembre. - Les auxiliaires du clergi de Chine(suite). - Voyage des &v4ques chinois de Chine a
Rome, par Mgr Hou. - Premieres impressions de mission, par M. Dontan. - La poussie bolchevique.
L'Ami des missionnaires du Kiangsi. - Juillet 1925avril 1926. - Nanchang en 1702. - Notes sur la Mission du Kiangsi avant I'arriv&e des lazaristes (15941838). - La famine dans le vicariat de Nanchang.Le brigandage a Tei-an-shien et dans les sous-prefectures limitrophes. - Jubile de M. Vernette. - Le
foyer des &tudiantsd'Extreme-Orient a Paris. - Catichumrnat au Mong-chan. - Nouvelle iglise du SacrdCceur de Chang-shu. - Ben6diction de 1'6glise de la
Sainte-Trinit6 de Kiu-kiang. - Jubil6 de Mgr Fati-

guet.
The Vincentian. - Novembre 1926. - La doctrine
consolante du purgatoire, par M. Musson. - La Mission de Jaochow.
Dicembre. - Martyrs de la Revolution, par M. O'Connell.
LIVRES

Abb6 Arnaud d'AGNEL. - Saint Vincent de Paul,
guide du pratre. Paris, Tiqui, 1927. In--z, 349 pages.
Dans son ptic6deat ouvrage, Saint Vincent de Paul, dirweC de con.
e
science, l'auteur s'Etait born6 k consid6rer notre saint fondateur comme
modile du pr&tre au confessioanal. Reflexion faite, il a jug6 utile de
Ie proposer a l'imitation des ecclsiastiques en toutes leans onctions
et toues leurs actions. Cc livre aura le mime succis que son aiad. Une
simple enum6racion des titres des chapitres nous dira intiret qu'il presense : Comment se pose, pour le pxutre, ie problhme de la vocation. L'oraison et la vie sacerdotale. - Bel exemple d'orthodoxie. - Un
fervnt de la liturgie. - Les 6tudes eccldsiastiques. - A '&cole d'un
r6formateur de lachairechr6tienne. - Comment diuiger les consciences.
- Le sacerdoce et 1'6ducation : un saint pddagogue. - Le prctre et
l'autorit ecclesiastique. - Le prtre et I'autorit6 cisile. -- N devoirs
envers les confreres.- Le pretre, sa famille, ses serviteurs et employds.
- Nos devoirs de soci6te: uu saint homme du monde. - Les ecclesiastiques et la gestion des biens temporels.

-

223 -

I.'auteur ne dit rien des oeuvies paroissiales; k ce point de vue,
quel meilleur modile que saint Vincent de Paul ? On pourrait croire
que c'est une lacune; ne serait-ce pas plut6t l'indice que M. d'Agnel
prepare un troi'itme volume dans lequel ce sujet sera developp6 ?

J.

BAETEMAN. - Formatiox de la jeue ftlle, 4* ed.,
£vreux, imp. Poussin. In-12, 478 pages.
Ce livre comprend six parties : i'me, le cceur et la volont6 de la
jeune flle, ses venus, ses amis et ses ennemis, ses soutiens sa
vocation, son apostolat.. L'auteur pent s'estimer beureux d'etre arrive i
son soiantibme mille. Fort pen d'ouvrages connaihsent un pareil succsh
Puisse celui-ci insprer i celles et meme a cenx qui le liront Ie goat
du bien. l'amour du devoir et le disir de repandre ces sentiments dans
leur entourage

J. BAETEM.AN. - Ma Reiraite, 2 id., Lvreux, Poussia.
Ia-12, VI-196 pages.
C'-st encore aux jeunes illes que M. Baeteman adresse ce petit
livre, dont quine mille exemplaires sont de sortis de che l'imprimeur.
Pendant les quatre premiers jours de sm retraite, Iajeune file a sons
les yeux :le matin, une meditation, une causerie et une instruction;
Ie soir, une'mdditation, une causerie, an sermon et un examen. Le cinquieme jour a son programme particulier. C'est simple, vivant, vibrant
et pratique. Livre indispensable aux jeunes filles qui font one retraite
en leur particulier, trbs utite I celles qui participent I une retraite
precihe.

San Salvario di Torino e le Figlie della Carita in
Italid, par un pretre de la Mission. - Chieri, Casa
della Pace, 1926. In-x6, vii-32o pages.
On trouve dans cet ouvrage une histoire gn6nzale de la Compagnic
des Filles de la Charit6 en Italic. Les seurs de saint Vincent possdent
un tris grand nombre de residences en ce pays, oh elles soat trEs
uiles et ttis aimies. II etait juste que I'on connut leurs premier
debuts, le progres de Jeuns oeuvres, leurs epreuves et que I'o put avoir
sous les yeux une statistiquede leursetablissements. Ce livre,qu'illutrent
plusieurs gravures, bien choisies et bien r6ussies, supposent de noM
breutes recherches. On le lira avec int6rie et aves fruit.

E. Huc. - L'Empire Chinois, nouv. Cd., annotbe
et illustr6e par J.-M. Planchet. Pkin, imp. des Lazaristes, 1926. 2 vol. in-8, xx-494 pages.
Les editions de Huc se succdent sans interruption II y a deux ans,

224 I'imprimere des Lazaristesde Pikin publiait une r6•dition
du VorW
e Tartarie. Simultanement un archiviste de Paris en
publiit use
autre, abrdgde et populaire. II ne fant pas se plaindre
de cette
abondance, car on ne lit jamais Hue sans plaisir ni
profit.
Le missionnaire qui nous avait donna Ie Voyage
e Tartarie, now
donne aujourd'hui fEnmire Chindoi, qu'on lira avec
le m6me inteirt.
Toate cette seconde partie do voyage de MM. Gabet et
Hc se passe
en Chine, en pays civilis6 et ddji conu, dansle cercle
monotone dune
modeste escorte; elle n'vait pas les resources d'imprtvu
et de dramatique d'une course i travers de vastes steppes on
de hautes montagnes, i les scenes inattendues d'un pays et de populationa
inexplor&s.
M. Huc naanmoins a so lirer profit de ce milieu moins
intdresser et instruire ses lecteurs, en d6crivant Ia Chine mouvementf,
et les Chinois
tels qu'i les a vus et tels qu'ils sont cn ralitd.
PourYompleter sa documentation, il a emprunt & ses contemporains,
on k ses devanciers cc qu'il n's pu contrbler de ses yeu.
On a voulu
traiter ce proc6d6 de plagiat. U n tel jugement
est injuste. D'abord,
Huc avertit lc lecteur quand ii cite; de plus, il utilise
le bien
avec tant d'h-propos guil redonne la vie k un texte momifie d'auuai
dans de
pondreux et indigenate m6moires, et y ajoute an cachet bien
personnel.
aOh 'auteur met sa marque,dit Pscal,c'est dansl'odre
qu'il donne
ans mattriaux, dns l'idde suivant laquelle il lea utilise
et les dispose.
Qu'on ne me dise pas que je n'ai rien di t de nouveau; la
disposition
des maties eat nonuelle. Qund on jone & la paume, c'et
balle dont joue Pun et 'antre, mais l'autre la place mieux. une mme
J'aimerait
autant qu'on me dit que je me suis servi des mots
anciens. Et comne
si les mAnes pensees ne formaient pas un autre
corps de discors
par ne disposition differente, aussi bien que les mmes mots
forment
d'autres pens6es par leur diffrente position.
Y
Cette nouvelle
"dition
de 'Emfire Chisois est enrichie d'abondantes
notes, qui complbtent et justifient lea jugements portes
par M. Hue
et son portrait de lancienne Chine : telles les notes
sur It Spueese,
Pfium, les tudiatfs,.aFeme ckiaeise,U
iLes
sosUaates,etc. Q qucqoes
c
aes, telesCe
Christiamisae eltrs C•inois; fluiactreligieux, la AMewai
re•kierse des Chiaois, FAntique rlig•on, les Vestiges biblifqu das la
doelbine de Laolze, Plufatici'de,etc., seront spgcialement
appricies de
L
ceux qu'int
resae l'tude du sentiment religieux. Par la simple enum.
ration de ces tites, on voit Ia richesse des additionsTaites an livre
de
M. Hue.
Parmi lea nombreux hor-texte qui ornent cette edition
de 'PEwnire
Ckoxi,
nous remarquons avec plaisir le portrait de M. Gabet, comn
pagnon de M. Huc. Ce portrait, venu entre les mains de
l'6diteur pr
l'intrmdiairede M. Georges Goyau, est d'entant plus int6ressant 1q 'il
itait indit.
La publication de cet ouvrage honore tout ik h fois M. Planchet et
limprimerie de Ia Mission de Pikin.

P. COSTE. - La Congr.gation de la Mission, dire de
Saint-Lazare. In-8, 240 pages.
On n'uvait publik jusqu' ce jour, en volume sipar6, aucune
histoire
gknurale de Ia Congregation de la Mission; cette lacune
est disormais
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comblde. Le petit livre que nous annongons ici donne en raccourci ce
qu'a ete dans le pass la Congrigalion des missionnaires fondie par
saint Vincent de Paul et ce qu'elle est dans le present. L'auteur 4eudie
successivement les origines, l'organisation, les oeuvres, les supErieurs
ge6nraux, les frercs coadjuteurs, l'expansion en France, lexpansion en
Europe et l'expansion hors d'Earope.
L'impression de I'ouvrge ne sera peut-ttre pas encore terminke
quand paraltront ces lignes. Si ceux qui le demandcront, et ils seront
nombreux sant doute, ne sont pas servis aussit8t, nous les prions de
patienter un pen, ils ne seront pas oublies.

P. NIETO. - Vida de la Beata Luisa de Marillac,
3' d. In-8, Madrid, 1926, 539 pages.
e

M. Nieto a juge utile de re6dite: sa vie de la bienheureuse Louise de
Marillac pour Ia completer et, an besoin, la rectifier an moyen de
l'abondante source de renseignements que fournissent les quatorze
volumes de la collection Saint Vincent de Paul, parus depuis la publi.
cation de la deuxieme edition. Nous ne pouvons que le filiciter de
cette heureuse pensee. Son ouvrage est sobre, clair, ordonne; 1i seia
lu avec interft et avec fruit par lea nombreuses Filles de la Charit6
qui travaillent, en pays de langue espagnole, aux ceuvres de saint
Vincent. M. Nieto a'est propose d'edifier et d'instruire, et il atteint ce
double but.
II ne sera pas etomni si nous lui disons que, touchant l'origine espagnole des parents de saint Vincent, nous ne sommes pas de son avis.
Les preuves qu'il apporte en faveur de sa thbse sont d'une faiblessc
qui saute aux yenu. Les cahiers de dimes de l'ancien diocese de Dax,
dont les plus vtnErables remontent au quinzieme siecle, nous montrent
,que, des cette 6poque recule, il y avait des Depaul et des de Mores
k Pouy et dans les villages environnants. II est done tout naturel de
supposer que la famille de saint Vincent, dont le pere s'appelait
Jean Depaul et la mere Bertrande de Mois, etait une ancieane famille
du pays.
Deduire le contraire de ce qu'il a etudie quelque temps i Saragosse.
ou de ce que, ve.s z730, un Juan Paul, chanoine en cette ville, a se
pritendait m son parent,c'est bitir sui le sable: Saint Vincent a htudiA
a Toulouse et & Rome, et pourtant sa famille n'est ni de Rome, ni de
Toulouse; on a vu, a Paris et & Marseille, des Paul se dire de sa
parente, et pourtant ni les Parisiens, ni les Marseillais n'en concluent
que son peze et sa mere oat emigr6 de chez eus.

Image du Bieneureux Gkkbre-Michael.
On nous prie d'annoncer que 1'con.omat de la Maison.Mere tient
en dp6t, pour ceux qui en feraient la demande (prix 2 fr. So),une nouvelle image de ce Bienheureux: une belle heliogravuze de 28 X 35 cm.,
le repr6sentant dans la gloire, avcc, en cartouches, le supplice de la
cangue et la mort du martyr.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
58. Celan (Joseph),

3I octobre

coadjuteur,

1926,

Schwarzach; 71 ans d'age et 53 ans de vocation.
59. Federici (Andr&), pretre, i"novembre 1926, Plaisance; So, 57.
60. Barborini (Louis), coadjuteur, 8 novembre 1926,
Plaisance; 73, 48.
6t. Cabal (Victor), pretre, 17 octobre 1926, Tame;
48, 23.

62. Soler Ignace), coadjuteur, 3 novembre 1926,
Barcelone; 71, 5o.
63. Potenza (Franaois), coadjuteur, 23 novembre 1926,
Naples; 52, 16.
64. Downing (Denis), prtre,

12

novembre 1926, Ger-

mantown; 78, 56.
65. Bataille (Alexandre), coadjuteur, 29 novembre
1925, Maison-Mere; 78, 61.

66. Re, coadjuteur, 7 novembre 1926, Naples;
x. Weber (Charles), coadjuteur, 9 decembre 1926,
Cordoba; 81, 56.
2. Branchard (Henri), clerc, 15 decembre 1926, Maison-Mere; 24, 6.

3. Carrigy (Michel), pretre, 22 decembre
Blackrock; 83,45. *

1926,

4. Lins

1926,

(Edouard),

pr&tre,

27

dicembre

Cologne; 6o, 41.
5. Corallo (Louis), pretre, 26 decembre 1926, Rome,
87. 41.

6. Barriere (Charles), coadjuteur, 11 janvier 1927,
Shang-Hai; 72, 54.
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7. Dybizbanski (Charles), coadjuteur,
1927, Bialykrmien; 65, 3o.

II

janvier

8. Di Guida(Leonard), pr&tre, 9gjanvier 1927, Oria;
80, 48.
NOS

CHIRES SCEURS

Claudine Ravel, a Saint-Omer; 88 ans d'aige et 65 ans de
vocation.
Alexise Savaete, h Clichy; 71, 49Eug6nie Bravard, A Dax; 69, 4Q.
Marie de Quatrebarbes, k Saint-Georges-de-Lisle; 61, 36.
Marie Mondain, a Angers; 63, 40.
Augustine Bedouet, A Chateau-l'kveque; 90, 69.
Frances Daly, h Emmitsburg; 91, 67.
Pastora Guerrero, A Flores (Argentine); 28, 3. Maria Rossini, a Turin; 59, 38.
Juliette Moreaux, a Montpellier; 59, 34.
Antoinette Lamain, k Clermond-Ferrand; 70, 46.
Louise Brusson, a Montolieu; 31, 4.
Maria Boulanger, k Belletanche; 39, 6.
Marie Roche, h Chantilly; go, 64.
Marie Perol, a Caen ; 93, 7o .
Eugdnie Delaporte, a Drancy; 56, 34.
Florentine Suero, h Cuevas-de-Vera (Espagne); 91, 69.
Carmen Jimexiez, a Zaragoza (Espagne);46, 19.
Cesarea Gomez, k Vigo (Espagne); 79, 51.
Ramona Giralt, a Madrid (Espagne); 64, 39.
Pia Barinaga, & Vitoria IEspagne); 87, 59.
Maria San Pedro, a Merida (Espagne); 71, 48.
Carmen Ulloa, k Carabanchel (Espagne); 28, 5.
JosefaRecalde, & Manile; 55, 29.
Gio'anna Boccanfuso, h Naples (Italie); 77, 45.
Thdrrse Lanari, a Girgenti (Italie); 77, 55.
Marthe Petrak, a Dult (Autriche); 3o, io.
Alexandrine Drout, a Paris; 88, 66.
Marie Bouffanais, & Clichy; 74, 54.
Hdl6ne Dumont, a Marat; 34, 9
Euphimie Lavison, a Villemur; 88, 68.
Anna Jen, a Shanghai; 35, 13.
Sophie Knast, k Cracovie; 40, 17.
Anne Testen, & Ljubljana; 48, 17.
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Fany Chambarlhac, k Clichy; 84, 59.
Jeanne Devin, a Pen-Bron; 44, 19.
Louise Moitessier, a Lyon; 59, 38.
Josdphine Ringuet, a Chambery; 74, So.
Marie Michel, a Montpellier; 68, 41.
Madeleine Gaiero, k Saluzzo (Italie); 73, 5L.
Maria Cirro, 4 Grugliasco (Italie); 80, 54.
Maria Rossellini, a Sienne; 5S, 2t.
Maria Mazzetti, a Sienne.; 33, 6.
Mar*ia Schevlin, k Emmitsburg; 66, 46.
Alice Egan, A Tollcross (lcosse); 36, 12.
Ellen Mann, a Buliingham (Angleterre); 82, 57.
Rosalie Novak,

a

Lipotuero (Hongrie); 42, 19.

Gertrude Stappen, i Wassenberg (Allemagne); 62, 41.
LUonie Sayen, i- Clichy; 25, 6.
Marie Vaurillon, i Rochechouart; 85, 63.
Julie Majorbancq, a Paris; 82, 54.
Marie Sordoillet, i Clichy; 77, 56.
Marie Rigal, i Saint-Denis; 72, 5o.
Sophie Cogordan, I Chateau-l'tEvque; 6t, 43.
Marie Mellina, . Paris; 66, 36.
Eugenie Choquereau, a Bordeaux; 63, 38.
Rose Hermann, a Dallas (Itats-Unis); 29, 11.

Catherine Hugues, a Dearborn; 59, 29.
Marie Medina, i Guatemala; 76, 56.
Florentine Perez, k Aimeria (Espagne); 74, St.
Therbse Sagarra, i Amparo; 75, 48.
Monica Gonzalez; a Valdemoro; 5o, 33.
Dorothea Bushman, i Shanghai (Chine); 58, 34.
Maria Zdravlic, i Ljublijana (Yougo-Slavie); 5, 26.
Agnbs Kanthak, a Chelmno (Pologne); 74, 56.
Anna Machujski, i Wassenberg (Allemagne) ; 37, 10.
Josefa Arzalluz, i Valence (Espagne) ; 62, 38.
Benita Martinez, h Logronos (Espagne); 53, 34.
Maria Saez, i Antequera (Espagne), 58, 33.
Adoration Berruezo, a Segovia (Espagne); 40, 22.
Sira Gurucharri, i Cadiz (Espagne); 73, 45.
Julia Decosse, k Lille; 53, 29.
Eulalie Getten, 4a -vreux; 85, 55.
Marie Degrave, i Paris ;65, 40.
Frangoise Bedel, a Paris; 85, 65.
Marie Barbier, a Ans ; 77, 52,
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Marie Costes, i l'Hay; 65, 41.
Zoe Gineste, h Paris; 6o, 35.
Julie Desbons, N El Biar (Algerie); 76, 58.
Josephine Le Vasseur, a Alger; 79, 56.
Paule Sassu, a Turin; 3o, 9.
Maria Cocro-Borga, a Turin; 53, 32.
Anna Tchang, b Shanghai (Chine); 46, 24.
Heddige Russold, a Graz (Autriche); 52, 28.
Brigitte Geoghegan, a Buenos-Aires; 78, 57.
Brigitte Casey, a Buenos-Aires; 6z, 39.
Marie Beauduin, A Paris; 65, 44.
Ulpina de Llano, a Madrid ; 64, 42.
Marie de Berset,.A P6rigueux; 77, 54.
Genevieve Dumeil, a Clichy; 87, 65.
Louise Angot, a La Seyne ; 84, 54.
Hel1ne Wroblewski, a Breslau (Allemagne); 48, 16.
Raimunda Sans, a Tolde (Espagne) ; 73, 49.
Eldonor Navarrete, a Valencia (Espagne); 63, 34.
Francisca Aubert, a Motrico (Espagne); 67, 47.
Marianne Kotlinska, a Rozdot (Pologne); 61, 44.

Dina Bagalini, a Florence ; 3, 9.
Francoise Stasselli, a Naples; 63, 40.
Maria Demartini, a Ronta (Italiel ; 87, 68.
Anne Col, a Clichy ; 86, 65.
Marie Grilly, a Bernay ; 49, 27.
Adble Alsina, i Barcelone, 46, 23.
Marie Julien, a Loos; 85, 54.
Apolline Le Pley, a La Teppe; 80, 54.
Marie Gazeau, k Saint-Amand-les-Eaux; 69, 48.
Clarisse Durand, a Troyes; o8,58
Marguerite Cohade, a Bas-en-Basset; 83, 6o.
Darie Martel, a Montolieu ; 35, 12.
Marie Eyssautier, a Montolieu ; 77, Si.
Jeanne Dasquet, a Montolieu; 81, 53..
Leonie Le Gal, a Montolieu; 82, 61.
Marie Montagnier, a Montolieu ; 76, 54.
Virginie Seguin, a Montolieu'; 76, 53.
Marie Lambert, a Montolieu; 82, 6o.
Sophie Galtie, a Montolieu; 87, 67.
Cl6mentine Tharreau, a Montolieu; 78, 53.
Claclia Daverio, a Turin ; 46, 27.
Martha Ward, k Baltimore (ttats-Unis); 82, 63,
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Mary Ryan, a Emmitsburg (Etats-Unis);
79, 52,
Annie Stuart, SNouvelle-Orleans (Etats-Unis);
62, 32.
Mary Lynch, a Vincindianapolis (Etats-Unis);
73, 52.
Maria Riera, a Barcelona (Espagne)
; 64, 41.
Marguerite Catalan, A Valdemoro (Espagne);
77, 49.
Manuela Pelayria, a Valdemoro (Espagne);
59, 36.
Marie Fontsauvage, a Montolieu; 83, 63.
Marie Henrion, a. Montolieu; 85, 60.
Marie Rigal, a Montolieu; 66, 32.
Rosalie Touquette, 'a Montolieu;
75, 54.
Marie Andrieu, a Montolieu; 86, 65.
Gabiielle Boutaud. a Montolieu;
85, 67.
Simone Cassagne, a Montolieu; 83,
61.
Elisabeth Valentin, a Montolieu;
78, 54.
Hilene Hiver, a Montolieu; 83, 52.
Lucie Jouany, a Clichy; 79, 58.
Marie Lebrun, a Clichy; So, 58.
Charlotte Laveur, A Saint-Germain-en-Lave;
86, 57.
Jos6phine Rothureau, a Saint-Germain-en-Laye;
48, i8.
Thirrse Vidal, a Pau; 83,
57.
Caliste Molinier, a Sotteville; 84,
03.
Marie Naudin, a Paris; 90, 73.
Louise Chatriet, a Ault; 64,
37.
C61ine Doussi, a Salonique ; 53, 3o.
Elisa Marup, a Grenade; 64,
37.
Marie Rouanet, a Uzes; 86,
64.
Louise Marseille, a Rouen ;
93, 7r.
Jeanne Lc Baudour, a Nogent-le-Rotrou;
85, 65.
Marie Phily, a Chiteau-l'Ev6que;
76, 47.
Augustine Gaulay, a Versailles; 59,
33.
Gabrielle Mariage, a Epinay-sur-Senart
; 48, 9.
Elisabeth Apcar, a Auriilac;
47, 20.
Franooise Oleszkiewiez, a Kobylany
(Pologne) ; 68, 44.
Louise Malimnowska, a Varsovie
(Pologne) ; 37, r6..
Pdlagie Migasiewiez, a Cracovie
(Pologne); 29, 7Jeanne Stomska, a Staszow (Pologne);
39, q.
nmilia Paula, a Porangada
(Br6sil); 34, 7.
Louise Hotte, a Rio de Janeiro;
5o, 22.
Maria Sanchez, a Valdemoro
(Espagne) ; 61, 36.
Isabel Lopez, a Valdemoro (Espagne);
83, 6Y.
Maria Andres, a Madrid; 25,
8.
Maria Areza, a Santiago
(Espagne); 69, 41.
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Antonia Grau, a Selva-del-Campo (Espagne); 85, 68.
Ana.Leiva, a Guatemala; 64, 35.
Catherine Nuzzolo, a Caserte (Italie); 72, 43.
Maria Barbera, a Sant'Agata-dei-Goti (Italic); 75, 44.
Julie Zembi, a Turin; 70, 46.
Marie Carta, a Turin; 76, 56.
Catherine Tarditi, a Turin; 86, 64.
Irene Delli Paoli, a Naples; 3i, 9.
Colomba d'Angelo, a Bisceglie; 77, 48.
Anna Di Bernado, a Catane (Italie); 68, 49.
Angele Naino, k Rome; 44, 18.
Antoinette Levadoux, a Orange; 61, 42.
Thbodorine Berruyer, h Fontenay-Saint-Pbre; 83, 62.
Marie Guilleux, a Angers; 92, 69.
Anastasie Goupille, i Neuilly; 8z, 63.
Jeanne Gascoin,A Bordeaux; 77, 54.
Marguerite Amadou, a Montauban; 81, Si.
Marie Riguidel, a Clichy; 63, 40.
Madelefne Marceront, t Clichy; 79, 58.
Julie Mathieu, i Mitry; 89, 72.
Am6lie Kanczewska, a Rawa (Pologne);62, 37.
Josephe Prpar, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 36, 3.
Marie Kumse, t Ljubljana (Yougo-Slavie); So, 29.
Maria Catania, a Naples; 29, 2.
Addolorata Elia, a Naples; 70, 47-

Maria Desanctis, i Naples; 84, 66.
Luisa Marchetti, A Florence ;"8i, 54.
Jeanne Campbell, a Warley (Augleterre); 5o, 29.
Annie Richardson, i Mill-Hill (Angleterre); 25,
Marie Jakum, hiGraz; 39, 19.
Angela Garcia, a Manille (Iles-Philippines); 75,
Manuela Hernandez, i Naga (Iles-Philippines);
Brigida Larranaga, a Salamanca (Espagne); 62,
Gabrielle Ratie, I Montolieu; 87, 68.
Mathilde Reymond, t Montolieu; 63, 37.
Etiennette Rabilloud, A Montolieu; 84, 6o.
Marie Marcherat, A Montolieu; 74, 5i.
Marie de la Pena, i Montolieu; 77, 55.
Josephine Mossard, a Montolieu; 76, 56.
Catherine Mouton, a Montolieu; 87, 66.
Marianne Thibault, A Reims; 72, 48.
Marie Chambolin, A Madridc; 67, 41.

6 mois.
52.
64, 45.
34.
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Th&rcse Abad, a Barcelone; 65, 31.
Climentine Royer, a Montpellier; 75, 52.
Marie Monsnereau, 4 Saint-Nazaire; 71, 47.
Josephine Boistel, B Montolieu; 65, 44.
Augustine Rohr, a Neufchitel; 53, 29.
Marie Leclerc, a Neuilly; 89, 66.
Anggle Deyrolle, a Parahyba (Brisil); 79, 48.
Th6rlse Sperati, a Turin; 83, 58.
Marie Wang, a Tangshan (Chine); 25,,.
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Imprimerie J. DUMOULIN, a Paris. -

2.2).

R.

SAINT. VINCENT DE PAUL
TROIS NOUVELLES LETTRES DE CE GRAND SAINT
Le nombre des lettres de saint Vincent ne cesse de
s'accroltre; en voici trois nouvelles. La premiere nous
a 6t6 communiquie par la sceur superieure de l'6tablissement Eugene-Napoleon a Paris; la seconde par
M. Saffroy, libraire dans la meme ville; la troisieme a
&t6trouv6e au ministire des Affaires itrangeres, dans
le fonds Correspondance de Venise (vol. 84, f° 200).
Cette derniere seule n'est pas de I'6criture de saint
Vincent, qui s'est content6 d'ajouter un post-scriptum
de sa main.
Les lecteurs des Annales seront les premiers a lire
ces trois pr6cieux documents, que d'autres suivront,
esp6rons-le.
A LOUISE DE MARILLAC
[1639]
MADEMOISELLE,

La grdce de Nolre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Vous avez eu sujet de murmurer et de vous plaindre
int&rieurement de moi, de ce que je ne vous ai fait
r6ponse, ni ne vous ai vue. Votre charit6 me le pardonnera, s'il lui plait, et en attribuera la faute &
1'embarras et non A l'affection. Dieu sait que je n'en
manque pas.
J'ai-parl6 a M. Pavilion de M. votre fils. J'estime
qu'il est a propos qu'il acheve sa thbologie, qu'il se
fasse pretre, qu'il s'exerce quelque temps dans les
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exercices de pikte convenables aux eccl6siastiques; et,
cela fait, je ne fais aucune 'difficult6 que ledit sieur
Pavilion ne le re<oive. Hors cela, le jeune homme
serait inutile audit sieur Pavilion et aune peine insupportable a soi-meme de se voir dans des montagnes,
a 1'extr6mite du royaume, sans rien faire, inhabile ktout emploi.
Au nom de Dieu, Mademoiselle, croyez-moi en cela.
Je sais ce que c'est. J'espere que, si M. votre fils fait
ce que je viens de dire, qu'il ne manquera pas de
bons emplois, s'il plait a Dieu que je vive, qui vous
promets d'en avoir soin comme s'il 6tait de mon sang.
Soyez dc-n en repos de ce c6te-la.
S'il 6tait en 6tat d'emploi, je le pourrais mettre d&s
demain au service de Monsieur, frere du roi, pour
lequel I'on m'en demande un, ou lui faire bailler une
chanoinie, aupres de Lyon, en une fondation nouvelle
d'un chapitre que fonde M. de Saint-Chaumont, qui
m'a charg6 de lui fournir les personnes que j'estimerai
propres, jusquesau nombre de huit.Enfin,il nedemeurera pas, soyez assur6e de cela, pourvu qu'il fasse ce
que je vous dis.
Nous tacherons done d'envoyer M. du Coudray
samedi a Liancourt, s'il vous plait de lui moyenner un
cheval, qui soit ckans demain soir.
Je suis en peine de I'indisposition de cette bonne
dame et m'en vas c~elbrer la sainte messe & son intention, et prie Dieu pour vous, a qui je suis, en l'amour
de Notre-Seigneur, votre serviteur.
V. DEPAUL.

Suscription : A Mademoiselle Le Gras &la Chapelle.
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A SYLVESTRE DE CRUSY DE MARCILLAG,
EVEQUE DE MENDE
Paris, ce 6 dicembre 1641.

MONSEIGNEUR,
Je vous remercie iris humblement de la grace que
vous avez faite & vos missionnaires de les recevoir avec
taut de bont6, et prie Notre-Seigneur qu'il vous en
fassd le remerciement lui-mime et qu'il soit votre
r&compense et qu'il nous fasse dignes, eux et moi,
devaus servir selon l'6tendue de votre d6sir.
Monsieur votre official vous aura pu 6crire comme
Monsieur le chancelier m'a timoignk qu'il itait fort aise
de ce que vous travaillez avectant d'ardeur dans votre
diocese; qu'il ne sera pas besoin que vous, Monseigneur, reveniez ici; qu'il n'accordera rien A ceux qui
vous exercent, qui vous donne sujet de le venir empecher; qu'i la v6rit l'offre qu'ils font de rembourser le
droit dont est question et de le rendre quitte la province dans dix ans lui semble raisonnable, 6tant si
avantageux au pays; a quoi n'ayant pas prbvn la
r6ponse, je me r6servai & lui faire, lorsque je serai
mieux instruit, comme je le ferai,'et en parlerai &
celui que vous m'avier fait I'honneur de me mander
de le dire, pour y servir en temps et lieu.
J'ai aussi vu expres M. de Vertamont pour Plaffaire
de Monsieur votre official, lequel je n'ai point va
depuis, pour lui dire comme ledit sieur de Vertamont
me promit de bonne facon qu'il ferait bonne justice a
mondit sieur votre official et qu'il en voulait conf6rer
avec M. de Morangis, qui a donn6 l'indult &sa partie.
J'ajoute & cela, Monseigneur, la trbs humble pribre
que je vous fais de faire bailler cinq ecus de I& a
M. de Savinier, pour s'habiller, lui et M. le Sage, et
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les rendrai ici & M. votre official, ne les lui ayant pa
delivrer, pource qu'il y a longtemps que je ne l'ai vu et
que je ne sais par quelle autreadresse vous les envoyer,
qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, votre tres
humble et tres ob6issant serviteur.
Vincent DEPAUL,
indigne pretre de la Mission.
Suscription :A Monseigneur Monseigneur l'eveque et
comte de Mende et de Givaudan a Mende.
AU

COMTE D'ARGENSON, AMBASSADEUR DE FRANCE
A VENISE
De Paris, ce to mai 1652.
MONSIEUR,

La grdce de Nolre-Seigneur soit avec vous four jamais!
J'ai recu votre lettre avec tout le respect et la reconnaissance que je dois-.a 'honneur de votre souvenir. Jesuis indigne du remerciement que vous me faites, tant
parce que le sujet ne le m6rite pas, que pour l'obligation que j'ai de vous servir; et c'est, Monsieur, ce
que je voudrais faire en chose de plus grande importance. Plaise a Dieu m'en donner les occasions!
Cependant je le remercie de ce que vous avez 6t6
reui avec grand honneur par les Venitiens et de la
grace qu'il vous a faite, a ce que j'ai appris, de vous
mettre en grande consideration parmi eux.
Je le prie qu'il b6nisse de plus en plus vos conduites
et votre maison. Et comme je suis trop chCtif pour
esperer le bonheur de pouvoir faire autre chose pour
vous, ni pour elle, je continuerai au moins de vous
offrir souvent et tendrement & Notre-Seigneur et A
soubaiter avec ardeur de vous rendre mon ob6issance.
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Je vous supplie tres humblement,'Monsieur, d'agrrer
les offres que je vous en fais, qui suis, a la vie et A la
mort, en I'amour de ce meme Seigneur, Monsieur,
votre tres humble et obiissant serviteur.
Vincent DEPAUL,
i. p. d. I. M.
Si je pouvais mettre mon cour dans cette lettre, aussi
bien que ses effets pour votre service,je le ferais avec
joie.
Au bas de la premikre page : M. d'Argenson.

EUROPE
FRANCE
PARIS
MAISON-MERE

Aujourd'hui, a YInstitut catholique, M. Georges Goyau, membre de l'Acadimie
franqaise, inaugure la nouvelle chaire d'Histoiredes
Missions. II parlera, tous les jeudis,; dix-sept heures
et demie, du Renouveau missionnairesous Grigoire XVI.
Son programme comprend neuf leqons pourlap&riode
qui s'6tend du 27 janvier au 7 avril :
Pouiquoi une chaire spbciale des Missions ? Le point
de vue supranational et le point de vue national dans
l'histoire des Missions.
Etat des Missions catholiques & l'avenement de Grigoire XVI.
Un fait nouveau de l'histoire missionnaire dans les
trente premieres ananes du dix-neuviime siecle : le
diveloppement des Missions protestantes.
Les nouveaux instruments d'action missionnaire
sous Gr6goire XVI. Congregations d'hommes : Picpuciens, Maristes, Oblats de Marie Immacul6e, Piresdu
Cceur Immacul de Marie.
Les nouveaux instruments d'action missionnaire
sous Gregoire XVI. Congr6gations de femmes: Soeurs
de Saint-Joseph de Cluny, sceurs de Saint-Joseph de
l'Apparition; la Propagation de la foj; les associations
allemandes pour les Missions.
27 janvier 1927. -
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La conquete chr6tienne de 'Oc6anie. Premiire
.tape : les Missions picpuciennes.
La conquete chrbtienne de l'Oc6anie. Seconde
6tape :les Missions maristes.
Le mouvement missionnaire dans l'Amirique du
Nord.
Les leqons du troisieme trimestre seront consacr6es
au mouvement missionnaire en Asie et en Afrique
sous Gr6goire XVI.
Que M. Goyau regoive ici 1'expression de notre respectueuse reconnaissance pour les services qu'il rend
aux missionnaires par la parole et par la plume.
6 fivtier. - Ouverture, dans-notre chapelle, de la
neuvaine en l'honneur de Jesus agonisant, prechee
par le R. P. Pad6, dominicain. Laissons au sousdirecteur de l'CEuvre de la Sainte-Agonie le soin de
nous dire la benediction donn&e par Dien & ces saints
exercices. a L'6minent orateur avait pris pour theme
de ses instructions le mystere des souffrances de Jesus
au Jardin des Oliviers. II nous a distribu6 une nourriture spirituelle, abondante et substantielle, en des
termes clairs et choisis, avec une voix puissante et
sympathique en meme temps... L'auditoire qui s'6tait
form& des le premier jour n'a fait que crottre journellement, jusqu'&rendre la vaste chapelle des Pr&tres
de la Mission trop petite pour le contenir. Aux nombreux auditeurs et aux nombreuses auditrices, de
rendre ficondes ces admirables legons contenues dans
les instructions du Pere pr6dicateur, instructions si
bien adaptdes & l'esprit. de l'Archiconfrbrie; aux
associ6s de Paris etdes environs, de comprendre mieux
et de vivre plus fidlement encore I'esprit de 'Geths6mani, qui est tout d'expiation et de r6paration. Ce
faisant, ils participeront plus intimement au mystere
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du jardin des Olives, et, par le fait meme, i la
puissance d'intercession de J6sus. »
La neuvaine, commenc6e le dimanche 6, se cl6tura
le mardi IS, A seize heures, par les vepres, un
sermon,
l'amende honorable et un salut solennel.
13 fevrier. - Rappelons ici un centenaire auquel,
a
la Maison-Mire, ni ailleurs probablement, personne
n'a pens6. Le z3 fevrier 1627, notre congregation
recevait son premier frere coadjuteur.
C'6tait Jean
Jourdain, ancien cuyer et maitre d'h6tel de
la marquise de Maignelay. Saint Vincent l'avait
conna pendant son s6jour chez les Gondi, car les rapports
entre
les deux families etaient frequents, la marquise
itant
sceur du g6n6ral des galeres. Le frere Jourdain
fut
employ6 a la cuisine, puis A la depense. II
6tait a la
fois vif et cordial. Pcoutons saint Vincent
: " II 6tait
un peu prompt, violent, mais il r6parait cela
en demandant pardon a ceux envers qui il s'6tait
6chapp6 et
qu'il avait offens6s; il les embrassait,
et cela avec
grande tendresse de cceur, car il avait
cela, qu'il
s'attendrissait facilement. Et comme
je le reprenais
quelquefois de ses promptitudes et
de ce qu'il se
melait parfois de reprendre les autres
et de les corriger, ce qu'il ne pouvait faire sans quelqie
aigreur
ou A contre-temps, je lui en donnais
de
fois
a
autre
p 6 nitence, jusque-la m&me quelquefois
de lui avoir
defendu de ne jamais plus se m6ler
de reprendre et
corriger personne. II recevait bien cela;
ii retombait
facilement en ses mrmes fautes; mais
il recevait fort
bien les avertissements qu'on lui enfaisait;
et quelquefois, en particulier, il me venait trouver
et me disait :
" H6! Monsieur, pour l'amour de
Dieu, supportez-moi,
supportez-moi, je vous en prie.
n
t La vertu qui 6 tait en lui 6tait
une grande cordia-
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lit6 envers ceux de la Compagnie, embrassant ceux
qu'il abordait; et moi-meme '6tant all6 voir le jour
meme de sa mort, ii me dit : c H6! Monsieur, que je
vous embrasse pour la derni-re fois ! ,
19 fivrier. - La cloche nous apprend que le bon
Dieu vient de rappeler a lui un de nos bons anciens
de 1'infirmerie, M. Oscar-Isidore Denant. Ce ven6rable octog6naire, n6 k Laneuville (Somme) le 15 mai
1845, sortait du college de Montdidier quand il entra
au s6minaire interne, le Io dcembre 1868. Il prononca
les saints voeux le 25 decembre z87o, au milieu des
angoisses de la guerre, et fut ordonn6 pretre l'ann6e
suivante, le jour de saint Ignace de Loyola. Place au
grand seminaire d'Angoulme (187?). puis au college
de Saint-Pons (1884), ensuite aux grands s6minaires
de Cambrai (1887), Saint-Flour (1891), Sens (I893), il
fut oblig6 de quitter ce dernier poste quand les lois
nefastes de 9go3 nous ravirent la direction des s6minaires de France. Le P. Fiat lui offrit Zeitenlik en
Macedoine. II accepta et partit gen6reusement, malgre
l'approcbe de la soixantaine. Ce ne fut pas pour longtemps, il est vrai.
M. Denant arrivait a la Maison-Mere en 9go6. Ses
mauvais yeux ne lui permettaient plus l'enseignement. Les sceurs d'Arcueil l'eurent longtemps comme
aum6nier. Apres sa messe, quand son ministere ne le
retenait plus dans cette localit6, il venait & Paris,
entrait au secretariat, ou M. Milon lui avait, procure
une occupation, et l1, jusqu'&midi, classaitles lettres
revues par M. le Sup&rieur general. 11 etait de neuf
heures a dix heures quand apparaissait son bon visage
souriant. Son travail 6tait fait rigulibrement, m6thodiquement, proprement, complitement. Je dis complktement, car il ne laissait rien pour le lendemain.
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II avait horreur du travail qu'on renvoie; car le travail
qu'on renvoie, ce sont des papiers qui s'entassent, et
les papiers qui s'entassent, c'est le dbsordre, un
d6sordre de joitr en jour grandissant. Cet esprit
d'ordre, necessaire a tout bon secr6taire, le rendait
pr6cieux.
Le jour oh l'6tat de sa vue ne lui permit plus de
continuer, il y cut de la tristesse au secretariat, car

c'6tait un agr6able confrere, plein de douceur et de
charite. II dut bient6t laisser aussi son ministere
d'Arcueil.
Mais comment se r6signer an repos? II apprit que
les sceurs de l'hospice de Gumerville (Seine-Inferieure)
avaient besoin d'un aum6nier; il s'offrit et partit.
Bien que le travail fHt tres mod6r6, il ne put tenir.
Ses infirmit6s le mirent bient6t dans la n6dessit 6 de
revenir h la Maison-Mere, oi il acheva ses jours.
De temps a autre, il recevait la visite d'un cousin,
medecin en retraite, homme d'une foi robuste, comme
itait la foi du milieu familial dans lequel M. Denant
avait pass6 ses annees d'enfance. Nous ne r 6 sistons
pas & la tentation de citer quelques passages de deux
lettres de ce vaillant chretien.
La premiere est du 12 d6cembre dernier. Nous y
lisons: ( Mon cher cousin, ne t'inquiete pas de mon
silence et de ne pas aller te voir plus souvent. Par ce
temps d6sagr6able d'hiver, cette terreur des vieillards,
les fauchant comme bl, il est Utile qu'ils prennent
-certaines precautions pour 6 viter rhumes, congestions,
bronchites, en un mot, toutes les maladies se terminant en 6et, dont notre pauvre humanit6 est afflig6e.

Relativement aux precautions a prendre, je n'ai pas
oubli6 les conseils de mon vieux pere, ton oncle, qui
semblait, comme Dieu, connaitre les secrets de la
long6vit 6; en effet,il vicut jusqu'a quatre-vingt-six ans.
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SJ'allais le voir de temps & autre et lui proposaisune petite promenade sur le boulevard. 11-me r6pondait : Auguste, attends: Sur ce, se mettant sur le pas
de sa porte, il interrogeait longuement le ciel et toutes
les girouettes du quartier indiquant la direction desvents. Si le temps 6tait beau et doux, nous sortions;.
mais, dans le cas contraire, il restait dans la cuisine
et on prenait le cafe.
(( En ce temps de p6nitence, si propice pour &tre
6cout6 de Dieu, je ne manque pas, mon cher cousin;.
de le prier de te maintenir en sante, de te conserver a
mon affection...
a Je me prepare a la grande fete de Noel, la f&tede la Redemption. A mon age, on ne sait jamais ce
qui arrivera. J'ai soin d'entretenir soigneusement la
robe nuptiale, sans laquelle on ne peut assister au banquet divin que Notre-Seigneur r6serve a ses 5lus.
A ce banquet, iIs n'auront rien a payer; il leur sera
servi gratuitement, en recompense d'avoir servi le Seigneur. En outre, ils seront traitbs copieusement, car
Notre-Seigneur ne tiendra pas compte de la vie chore
d'ici-bas. *
Le cousin fut tres affect6 par la mort de M. Denant;
malgr6 le temps froid et brumeux, a terreur des vieillards ), il vint assister an service funebre. De retour
chez lui, il pripara une lettre de remerciements &
l'adresse de M. le- Superieur g6n6ral. Citons-en
quelques mots:
0 Lors d'une de mes visites, il fut convenu, lui
ayant quatre-vingts ans et moi soixante-dix-neuf, que
le'premier de nous deux que Dieu appellerait a Lui
devrait le prier de nous r6unir un jour, et j'ai confiance qure le Seigneur, en presence d'un si pieux
pacte, fera droit A nos d6sirs. Chaque soir, je priai
Dieu de conserver mon cousin le plus longtemps pos-

-

244-

sible i mon affection; puis, avant de m'endormir, je
remets mon ame au Seigneur, et le matin ii me la
rend. Que puis-je ne pas l'en remercier? Dieu veillant
sur moi, que craindrai-je? Cependant, vu mon grand
age, on est debout aujourd'hui et demain sur le flanc.
Puis-je oser, mon Reverend Pire, me recommander a
vos prires ? Communiquant, lors de la sainte messe,
plus itroitement avec Dieu que moi, vos prieres doivent
ktre plus efficaces que les miennes. ,
27 fivier. - Ouverture de 1'Adoration perp6tuelle.
On avait annonc6 que M. Dupeux monterait en chaire
les trois jours. 11 s'etait pr6par6; d'avance, on s'etait
rijoui de l'eutendre; et voilk que la maladie nous
prive de ce plaisir. Par bonheur, nous avions a la
Maison-MWre un de nos meilleurs missionnaires de
France, M. Roux; il accepta de bonne grice de remplacer le predicateur emp&che et, en I'entendant, personne ne s'apercut qu'il avait eu, pour se priparer,
un temps tres limite.
Popule meus, quid fei tibi? Mon peuple, que t'ai-je
fait? Tel fut le d6but de son premier sermon. De
meme que la Passion a eu trois actes : Gethsemani,
le tribunal de Caiphe et de Pilate, le Calvaire;
de
mime, il y a trois moments dans la Passion eucharistique : le tabernacle, la table sainte et I'autel.
Et
chaque jour, M. Roux parla sur lun de ces trois actes.
Ce fut pieux, instructif, touchant.
Ce premier jour de l'adoration coincide avec
le
dimanche de la Quinquag6sime et, par suite, avec
les
quarante heures. Qu'on nous permette de
rappeler ici,
pour faire revivre la physionomie de l'ancien
SaintLazare, un usage aujourd'hui perdu: les
trois jours des
quarante heures, des messes se disaient
au maitreautel toute la matin6e jusqu'd
l'issue du diner.
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2& fevrier. - Dans la serie de conf6rences qu'il
fait h 1'Institut catholique sur les Letres spirituelles
du dix-septfime sicle, Mgr Moise Cagnac consacre
sa cinquibme leqon aux lettres spirituelles de saint
Vincent de Paul, et c'est aujourd'huiqu'elle se donne.
11 itait naturel que la Maison-MWre fut largement
reprisentie dans I'auditoire; quelques pratres, ainsi
que la plupart des etudiants, eurent la curiosit6 d'entendre le confirencier. Ceux qui connaissaient le Saint
Vincent de Paid de M. I'abbe Calvet, et I'Histoire du
secniment religieux en France, de I'abb6 Bremond,
purent constater que Mgr Gagnac avait fait de trbs
larges emprunts A ces deux auteurs. Ils &cout&rent
quand meme avec int6ret, car les belles choses s'entendent avec plaisir plus dune fois.
il mars. - C'est la date d'une circulaire qui dechirera bien des cceurs et fera couler bien des larmes.
Notre Tres Honor6 Pere annonce aux seurs qu'il est
de son devoir de se conformer aux prescriptions du
nouveau code canonique touchant le changement
triennal ou plut6t sexennal des seurs servantes. Des
soeurs qui sont a la tate de leur maison depuis dix,
vingt, trente, quarante ans peut-etre, vont done ceder
leur place A d'autres. Elles obbiront avec esprit de
foi, heureuses d'avoir cette occasion d'6difer la communauti. Il en coftera sans doute a leurs compagnes
de les perdre; elles prendront exemple sur leurs soeurs
servantes pour pratiquer elles-memes le d6tachement
et I'indiff6rence, deux belles vertus recommandees si
souvent par les fondateurs.
15 mars. - C'est le i5 mars que la bienheureuse
Louise de Marillac a quitt6 cette terre pour paraitre
devant Dieu; c'est au i5 mars que la Congregation
des Rites a fixe la c6elbration de sa f&te. Rappelons

2A6
ici les recommandations que la Bienheureuse donna
devive voix a ses filles sur son lit de mort etqui sont
comme son testament spirituel : a Mes chires Spours,
je continue de demander a Dieu pour vous sa ben&diction et le prie qu'il vous fasse la grace de perseverer en votre vocation pour le servir en.1a maniere
qu'il demande de vous. Ayez bien soin du service des
pauvres et surtout de bien vivre ensemble dans une
grande union et cordialite, vous aimant les unes les
autres pour imiter l'union et la vie de Notre-Seigneur,
et priez bien la sainte Vierge qu'elle soit votre unique
Mere. )
Ce fut ce meme conseil que donna M. Aubault en
rappelant, au commencement de son serion, cette
parole du Christ : i Aimons-nous, non seulement en
paroles, mais en action et en verit6. ) 11 montra que
la bienheureuse Louise de Marillac etait une femme
d'ceuvres et I'institutrice d'une vie religieuse de forme
aussi nouvelle que feconde.
Son Excellence Mgr le nonce chanta la grand'messe,
et Mgr Chaptal les vpres.
19 mars. - Saint Joseph a 6et fet6, comme chaque
ann6e, a la chapelle de la rue du Bac, of les deux
communaut6s se sont trouv6es reunies pour les Offices,
chantes par M. Castelin, directeur du siminaire, et
pour le sermon, donne par M. Poupart, sous-directeur.
Saint Joseph a etC l'epoux de Marie et le phre nourricier de Jesus; ce sont les deux titres glorieux que le
pr6dicateur a examines successivement.
En ce jour, chacun a demande a saint Joseph de
remplir nos s6minaires internes; c'est le plus urgent
de nos besoins; puisse-t-il nous exaucer!
20 mars. - A l'examen particulier de midi, notre
Tres Honori Pere nous annonce que M. Gleizes,
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assistant de la Maison-M.re, et M. Coury, sous-assistant, ont droit a un repos bien m6rit6, vu reur age et
leurs infirmit6s, et qu'il a choisi, pour leur succ&der,
M. Dupeux, visiteur d'Alg6rie, et M. Guichard, sup6rieur du skminaire de Tunis. On ne peut qu'etre 6difi
de l'ob6issance et -pourquoi ne pas dire le mot?-de
lajoie avec laquelle M. Gleizes et M. Coury acceptent
la decision de M. le Sup&rieur g6n6ral. Bel exemple
pour les superieurs qui, arrives a l'expiration de leurs
six ans, devront c6der leur place a d'autres !
29 avril, premier jour du Triduum. - C'est Ghebra
Michael que nous honorons aujourd'hui. Le glorieux
martyr abyssin nous obtient deux graces : un temps
magnifique, auquel on s'attendait d'autant moins que
les jours precedents avaient Wt6 particulierement maussades; et la presence de M. Gruson, superieur de
notre Mission d'Abyssinie, qui nous arrive de ce
lointain pays A cinq heures vingt-cinq du matin, juste
a temps pour passer la fete avec nous.
Mgr Chesnelong nous fit I'honneur de chanter pontificalement la grand'messe et les vepres. Avant la
be'ndiction du Saint-Sacrement, Mgr Dien, protonotaire apostolique, parla du nouveau Bienheureux; ii
le montra cherchant la virit6, la trouvant, la proclamant, se donnant & elle et la signant de son sang. Ce
sont bien 1a les Atapes de la vie du martyr; on ne
pouvait les noter avec plus de nettet6 et de justesse.
30 avril. - C'est la journ6e de M. Frangois et de
M. Gruyer; c'est aussi celle du diocese de Cambrai,
dont M. Francois etait originaire. Mgr Lecomte,
ev&que d'Amiens, qui pontifie dans notre chapelle, est
du diocese de Cambrai; Mgr Chollet, qui prononce le
pan6gyrique, en est archeveque. Le discours de 1'eminent prblat fut gouti de tous; nous sommes heureux
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de pouvoir le donner en entier quelques pages plus
loin.
l" mai, fete de la Translation des Reliques de saint

Vincent. - Apres les enfants, le pere. C'est A 1'6cole
du saint fondateur quc Gh6bra Michael, M. Francois
et M. Gruyer se sont sanctifies. Leur gloire est sa
gloire. Pour donner a cette fete plus d'6clat, M. le
Superieur g6neral avait invit6 Son Em. le cardinalarcheveque de Paris a presider les offices du jour.
L'apres midi, apris vepres, M. ie chanoine Dion,
vicaire general de Verdun, monta en chaire et rappela
tout d'abord cette parole scripturaire : Nonne oportuil
Chrislum pati et ita intrare in gloriam suam ? a Parmi
les ames qui suivent Jesus-Christ dans la montee vers
la gloire 6ternelle, dit-il ensuite en substance, les
unes acceptent la part de souffrances que leur rbservent
les circonstances de la vie ordinaire; les autres doivent
faire face aux vicissitudes et aux difficult6s d'une
existence pleine de contradictions et de malheurs;
d'autres enfin, tout en suivant le cours ordinaire de
leur existence, se trouvent tout d'un coup devant des
occasions exceptionnelles oi il faut d6ployer des
efforts surhumains pour suivre a la vie et .la mort
J6sus, le consommateur de leur foi; c'est le cas des
ames privil6giees, de vos martyrs, dont vous avez
c6l6br6, applaudi le triomphe hier et avant-hier. Saint
Vincent a pris position parmi les deux premieres
categories des disciples de Jesus et sa place est bien
belle. I1est juste de dire que la souffrance a &etle lot
de saint Vincent et dans sa vie particuliere et dans ses
oeuvres. Saint Vincent comprenait que la souffrance
est une source d'expiation, d'apostolat, de lumiere et
de grandeur. )
Ce fut la division du discours. Quand le vicaire
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g6n6ral de Verdun nous montra dans la souffrance une
source de grandeur, la pensee de tous se reporta sur
cette noble cite, qui, elle aussi, a grandi dans la
souffrance.
Ces trois jours de fete se pass&rent pieusement. La
chapelle avait pris son aspect des grandes solennitbs
de martyrs, avec, en plus, des tentures et des oriflammes rouges; c'ktait-6lIgant et simple tout la fois.
On vint nombreux de Paris et de la banlieue pour
honorer saint Vincent et ses trois enfants. Les i61ves
de Gentilly, le seminaire des Irlandais, le s6minaire
international de Strasbourg lui-meme prirent part aux
fetes. De quelque c6te qu'on tournit les yeux, apparaissaient de blanches cornettes; elles etaient d'autant
plus nombreuses que l'on se trouvait A la veille de
deux retraites, l'une a la Maison-Mere, I'autre a L'Hay.
Les petites sceurs du siminaire 6taient lU, elles
aussi, modestes et recueillies. Leur pens6e s'envolait
sans doute vers les sables brilants d'Abyssinie, ou
vers les prisons tragiques de 1792; elles voyaient le
sang des martyrs couler et se disaient : t Le mien
coulera peut-4tre 6galement un jour; si je veux
obtenir cette graee, il me faut, des maintenant, accepter
les souffraaces, les privations, les mortifications de
toutes sortes; avant de songer au martyre de demain,
it convient que je songe au martyre d'aujourd'hui;
celui-ci pr6parera celui-la. ,
L'Abyssinie a eu des filles de la Charit6; elle les
a perdues; espbrons que les circonstances lui permettront de les revnir. Dans une Mission, la presence des
sceurs d~cuple les r6sultats de l'action des missionnaires.
Le i" mai, les membres de la Conference de SaintVincent-de-Paul vinrent en corps prendre part a la
fete; ils eurent leur messe et leur reunion.
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D'autres pelerinages suivirent durant la neuvaine.
Le lundi, vers les huit heures du matin, on pouvait
voir des fenetres de nos chambres de nombreux enfants
prendre leurs 6bats dans notre cour; c'6taient les
orphelins que les Freres de Saint-Vincent-de-Paul
Mlevent dans leur &tablissement de 1'avenue Friedland;
ils venaient d'assister a la messe dans notre chapelle
et de se recommander au Pere des orphelins.
Le jeudi, nos stalles se remplissaient de nouveau;
les s6minaristes de la rue du Regard vendraient, a
leur tour, le grand reformateur du clerg6. A peine
avaient-ils quitte la chapelle que les orphelins de
Saint-Louis prenaient leur place, entendaient une
messe, communiaient et ecoutaient en silence une
pieuse exhortation.
Le vendredi etait r6serve aux Dames de la Charite.
Le cardinal-archeveque de Paris leur dit lui-mame la
messe. Elles se reunirent de nouveau dans la matinee
pour entendre la lecture du rapport annuel que leur
fit M. Salat, directeur interimaire de l'CEuvre.
Le dimanche, notre chapelle se remplit d'Enfants
de Marie, venues de tous les coins de la capitale et
des localites de la banlieue. Elles 6taient plusieurs
centaines; sans la pluie, qui ne cesse de tomber,
peut-etre aussi sans la solennit6 de Jeanne d'Arc, qui
en retient beaucoup ailleurs, elles atteindraient facilement le millier.
II est consolant de voir notre saint Fondateur ainsi
honor6. On ne peut toutefois s'empocher-d'6prouver
un certain sentiment de tristesse en songeant qu'il y
a un quart de siecle, avant le d6part des saintes
reliques pour la Belgique, c'6tait mieux encore. Alors,
tous les jours de la neuvaine 6taient marqu6s par
quelque pelerinage : le s6minaire des Missions 6trangeres venait, celui du Saint-Esprit 6galement; on
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voyait encore le s6minaire des Irlandais; on voyait et
on entendait les orphelins de Reuilly, qui se faisaient
accompagner de. leur joyeuse fanfare. Pourquoi la
tradition interrompue ne se renouerait-elle pas?
Quoi que nous fassions, nous ne verrons pas de longtemps, pros des restes de notre Bienheureux Pere, les
On pr6tend, crivait
foules du dix-huitieme si&~le.
M. Bonnet le i"r octobre 1731, qu'il y eut hier plus de
quarante mille ames et les autres jours a proportion. »
PANEGYRIQUE
DES BIENHEUREUX LOUIS-JOSEPH FRANCOIS
ET

JEAN-HENRI

GRUYER,

PRaTRES

DE

LA

MISSION,

prononc6 le 3o avril 1927,

par S. G. Mgr CHOLLCT, archev6que de Cambrai
Ves scitis quana eg eetfrares .d et demur
paris med f.crims fro legi-us et sactis, fread
t angustias quales vidimus. Horum gratia prierunt fratres md. (1 Mach. xixi, 3-4.)
Vous savez tout ce que moi, mes Frbres at
la maison de mon Pere avons fait pour
d6fendre nos lois et notre religion, les combats
que nous avons livrzs, les sourances endurdes
pak nous. C'est poor cela que mes Fr&res
sont morts.
MESSIEURS,

Ces paroles de Simon le Machabde, nous pourrions
- ne vous semble-t-il pas? - les mettre sur les lývres
de votre confrere M. Boullangier, lequel, 6chapp6 de
Saint-Firmin, a racont6 les jours tragiques ot ont p6ri
MM. Louis-Joseph Francois et Jean-Henri Gruyer,
pr&tres de la Mission et martyrs, que nous c616brons
aujourd'hui.
Ses freres avec lui et toute la maison de votre Pere
saint Vincent, qui avait pr6cis6ment habite SaintFirmin, alors college des Bons-Enfants, et y avait
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crie cette glorieuse Soci&6t dont vous etes fiers d'etre
les fils, tons avaient lutt6 pour difendre les lois de la
conscience et les droits de I'Eglise. Par la parole, par
l'exemple, par la plume - les 6crits de M. Francois
en sont une preuve magnifique - ils avaient combattu,
ils avaient souffert toutes sortes de mauvais traitements, la prison. C'est dans ces combats qu'ils ont
succomb6.
Et je suis bien sCr que tous vous avez, J cet instant,
au coeur la suite des paroles de Simon le Machabe :
( A Dieu ne plaise qu'aux jours d'kpreuves je m&nage
mes forces et ma vie! car je ne suis pas meilleur que

mes freres. Non mihi contingat parcere animae meae in
omni tempore tinbulationis; non enim melioo sum fratribus meis. , (Ibid., xIII, 5.)

Votre culte pour des freres martyrs ne se contente
pas de les honorer et de les prier; si le malheur des
temps l'exigeait, il irait jusqu'a les imiter et les suivre.
MONSEIGNEUR,

MESSIEURS,
MES SCEURS,
MES FRERES,
L'opportunit6 est la caract6ristique et la grande
qualit6 des biatifications et des canonisations c6lebrhes par la sainte lglise.
Parmi les nombreux 6lus qui peuplent le ciel,
l'Eglise en choisit quelques-uns dont elle met en
relief les vertus. Elle les place sur les autels et les
propose anotre culte et a notre imitation. Elle d6clare
qu'ils jouissent du bonheur celeste; mais jamais elle
n'affirme que l-haut ils sont les plus grands. Pourquoi les choisit-elle de preference a d'autres ?
Ajoutez que, dans la serie des siecles, l'Eglise
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pareillement choisit son heure. Elle fait attendre i
Jeanne d'Arc, pendant quatre et cinq sikcles, les
honneurs de la canonisation. Votre Mere, Louise de
Marillac, mes bien chores Sceurs, a attendu plus de
deux cent cinquante ans avant de monter sur les
autels. Or, ii y a dans cette assembl6e un certain
nombre de personnes qui sont n6es avant la petite
saeur Th6rese de l'Enfant-Jesus; elles vivent toujours
et dejl Th6rese de l'Enfant-J6sus est bienheureuse et
mime sainte tres authentique et trbs v6n6ree.
Pourquoi ces lenteurs et pourquoi cette hate ? Les
vertus que I'on a surtout remarquees dans Jeanne
d'Arc sont les vertus guerrieres. Elle est vierge et
martyre sans doute; mais ce qui frappe en elle, c'est
la jeune fille soldat qui, a la tete des arm6es qu'elle
conduit sous le souffle divin, sauve sa patrie. Or,
pendant plus de quatre siecles, les vertus guerrieres
-sont celles que l']glise propose le moins a la femme
chr6tienne. Celle-ci vit au foyer entre son mari et ses
enfants. Elle est fidle au premier; elle soigne les
seconds; elle tient son intbrieur et ne s'avise pas
d'aller aux armees, oi ne se rencontrent gvere que les
ribaudes, si odieuses a Jeanne d'Arc. Et l'gglise laisse
dormir la memoire de la Vierge 'de Domremy. Mais
vient un temps ot la plus horrible melee va mobiliser
des peuples entiers. Les femmes devront aller au front
pour y soigner, sous la mitraille, les blesses et les
mourants. D'autres femmes* s'enfermeront dans les
usines de munitions, ou prendront le manche de la
charrue, pour demander A la terre, a Ia place du mari
absent, les moissons necessaires A la vie du pays.
Toutes devront se hausser jusqu'aux vertus les plus
viriles et partager 'heroisme des combattants. C'est
I'heure oi les exemples de Jeanne la guerriire
deviennent precieux, et la grande guerre se place
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entre la b6atification de Jeanne par Pie X et la canonisation de Benoit XV.
Louise de Marillac est I'incarnation de la charit6
pratiquee de toutes facons, en particulierpar l'aumnne.
Elle vit dans ses filles, qui continuent sa charite, s'en
vont, avec leur inseparable panier, porter des aum6nes
dans les mansardes. Tant qu'il y aura de par le monde
une sceur de charit6, Louise de Marillac vivra. Et
vous fites, mes Soeurs, pendant deux siecles et demi,
plus soucieuses de la continuer par vos oeuvres de
bienfaisance que de r6clamer pour elle des honneurs
liturgiques. Mais vint un temps oiu l'aumone eile-meme
est devenue suspecte. On la considere comme un geste
qui humilie le pauvre, et l'on travaille a la remplacer
par des droits ~1gaux . des secours que le pauvre va
requ&rir a de froids et officiels guichets administratifs.
Vint un temps aussi oui des docteurs pr6tendent construire une doctrine sociale complete sans la chariti,
en dipit des traditionnelles affirmations de l't]glise,
qui vent fonder la vie de toute soci6t6 sur la justice et
la charit6. Alors lPglise pensa qu'il fallait rehabiliter
l'aum~ne, rappeler le rl6e essentiel de la charit6, et
pour cela elle proclama bienheureuse Louise de Marillac.
Nous sommes au lendemain de la guerre. Les
peuples se sont dresses les uns contre les autres; la
haine les a longtemps animis. Maintenant, sans
doute, on a sign6 des protocoles de paix; des poignes.
de main se sont &changies; mais les coeurs restent
ulcIres et se rapprochent difficilement. La-bas, a
Lisieux, il y a une petite Carmelite qui a traverse une
vie au fond tres douloureuse avec le sourire sur les
levres. Elle a promis de passer son ciel . faire du bien
et qu'elle lancerait sur la terre une pluie de roses.
Les roses sont tombees. Les cceurs se soat tourn6s
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-vers elle. L']glise a pens6 qu'en canonisant la petite
sainte franqaise, elle faciliterait autour d'elle le
rapprochement des esprits et des coeurs, et ainsi en
a-t-elle fait une ravissante et puissante ouvriire de
paix.
Ces rapides esquisses, Messieurs, nous font toucher
du doigt les raisons d'opportunitA qui president aux
b6atifications. Ces raisons existent done pour vos
Bienheureux martyrs. II vous suffit, du reste, pour
vous en convaincre et pour les connaitre, de relire ce
qu'en a dit la Sacree Congr6gation des Rites :
c C'est tout a fait h propos que notre epoque, oh la
guerre contre Dieu et le Christ semble devoir etre de
nouveau suscitie par les ennemis de notre religion,
c<61bre de si magnifiques exemples de foi et de-force.
11 en r6sultera une grande energie chez les fideles
pour lutter vaillamment contre les efforts perfides et les
embiches des ennemis du nom chr6tien; car ce sont
des armes pour les ils que les triomphes des plres, ,
(Acta Saxctae Sedis, 1926, p. 451.)
Ainsi done le Saint-Siege nous affirme a l'a propos u,
1'opportunit6 de la beatification de nos martyrs et, en
outre, il nous dit en quoi consiste cette opportunit6 et
quelle en est la raison : e'est qu'il y a entre les temps
o< sont morts nos' martyrs, les Bienheureux Francois
et Gruyer et leurs compagnons, et les temps oh nous
vivons, des similitudes de guerre religieuse qui
exigent, entre les martyrs et nous, des similitudes de
vertu et d'6nergie, de foi et de force.
Ayant a supporter des luttes pareilles, ii nous faut
des Ames pareilles, formees a l'6ole des martyrs.
Les ressemblances entre les temps des martyrs et
les n6tres se presentent surtout sous trois aspects :
i' Les martyrs Frangois, Grayer et leurs compagnons
furent les t6moins et les heros de la devotion elvers
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entre la beatification de Jeanne par Pie X et la canonisation de Benoit XV.
Louise de Marillac est 1'incarnation de la charit6
pratiqu6e de toutes facons, en particulier par I'aum6ne.
Elle vit dans ses filles, qui continuent sa charit6, s'en
vont, avec leur inseparable panier, porter des aum6nes
dans les mansardes. Tant qu'il y aura de par le monde
une smeur de charit6, Louise de Marillac vivra. Et
vous fRtes, mes Sceurs, pendant deux sitcles et demi,
plus soucieuses de la continuer par vos oeuvres de
bienfaisance que de r&clamer pour elle des honneurs
liturgiques. Mais vint un temps oii I'aum6ne elle-m6me
est devenue suspecte. On la considire comme un geste
qui humilie le pauvre, et I'on travaille a la remplacer
par des droits 16gaux a des secours que le pauvre va
requerir a de froids et officiels guichetsadministratifs.
Vint un temps aussi oi des docteurs pr6tendent construire une doctrine sociale complete sans la charit6,
en d6pit des traditionnelles affirmations de l'kglise,
qui vent fonder la vie de toute soci6tt sur la justice et
la charit6. Alors 1'Eglise pensa qu'il fallait rihabiliter
I'aumone, rappeler le r6le essentiel de la charite, et
pour cela elle proclama bienheureuse Louise de Marillac.
Nous sommes au lendemain de la guerre. Les,
peuples se sont dresses les uns contre les autres; la
haine les a longtemps anim6s. Maintenant, sans
doute, on a signe des protocoles de paix; des poign-es
de main se sont echangees; mais les coeurs restent
ulc6trs et se rapprochent difficilement. La-bas, &
Lisieux, il y a une petite Carmelite qui a traverse une
vie au fond tris douloureuse avec le sourire sur les
livres. Elle a promis de passer son ciel a faire du bien
et qu'elle lancerait sur la terre une pluie de roses.
Les roses sont tomb6es. Les cceurs se sont tourn6s
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-ers elle. L'Eglise a pensi qu'en canonisant la petite
sainte francaise, elle faciliterait autour d'elle le
rapprochement des esprits et des coeurs, et ainsi en
a-t-elle fait une ravissante et puissante ouvriere de
paix.
Ces rapides esquisses, Messieurs, nous font toucher
du doigt les raisons d'opportunit6 qui president aux
b6atifications. Ces raisons existent done pour vos
Bienheureux martyrs. II vous suffit, du reste, pour
vous en convaincre et pour les connaitre, de relire ce
qu'en a dit la Sacrke Congregation des Rites :
< C'est tout a fait a propos que notre 6poque, oi la
guerre contre Dieu et le Christ semble devoir etre de
nouveau suscitee par les ennemis de notre religion,
<klbre de si magnifiques exemples de foi et de-force.
II en r6sultera une grande 6nergie chez les fidles
pour lutter vaillamment contre les efforts perfides et les
embiches des ennemis du nom chr6tien; car ce sont
des armes pour les hils que les triomphes des phres, n
(Acta Sanctae Sedis, 1926, p. 451.)
Ainsi done le Saint-Siege nous affirme c 1' propos n,l'opportunit6 de la beatification de nos martyrs et, en
outre, il nous dit en quoi consiste cette opportunit6 et
quelle en est la raison : e'est qu'il y a entre les temps
oi sont morts nos' martyrs, les Bienheureux Franqois
et Gruyer et leurs compagnons, et les temps oi nous
vivons, des similitudes de guerre religieuse qui
exigent, entre les martyrs et nous, des similitudes de
vertu et d'6nergie, de foi et de force.
Ayant a supporter des luttes pareilles, il nous faut
des Ames pareilles, form6es a l'6cole des martyrs.
Les ressemblances entre les temps des martyrs et
les n6tres se prksentent surtout sous trois aspects :
I* Les martyrs Frangois, Gruyer et leurs compagnons
furent les t6moins et les hiros de la d6votion envers
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le Souverain Pontife; et aujourd'bai l'autorit6 contestie du Pape a besoin de temoins et de d6fenseurs;
2" MM. Francois, Gruyer et leurs compagnons
furent les martyrs et les temoins de I'Eglise bouleversie et de la religion outragee; et aujourd'hui
l'Egiise et la religion, attaquies de toutes parts, ont
besoin de t6moins et de defenseurs;
3' Les Bienheureux Francois, Gruyer et leurs compagnons furent les soutiens et les martyrs de I'ordre
social renvers6; et aujourd'hui l'ordre social, menace
dans ses bases, r&clame des timoins et des d6fenseurs.
Arr&tons-nous quelques instants avec votre agr6ment,
Monseigneur, sur chacun de ces aspects.
Pie XI lui-meme saluait vos martyrs comme les
t6moins d'une devotion speciale an Pape et lI'glise
romaine. En effet, c'est I'autorit6 du Pape qui est en
jeu dans les entreprises irreligieuses de la Revolution
francaise.
II existait alors en France une lglise fi&re d'un
passe glorieux, qui avait compt6 des saints, comme
votre Vincent de Paul et Francois de Sales; des
6veques organisateurs, comme Hincmar de Reims; des
diplomates, comme Richelieu et Mazarin; des orateurs,
comme Bossuet; des icrivains, comme F6nelon; des
savants, comme Mabillon; et j'en passe. Cette Eglise
6tait l'euvre des Papes et une portion priviligi~e de
cette grande societe surnaturelle fond&e par NotreSeigneur Jesus-Christ et qui repose sur Pierre.
Elle s'6tait form6e lentement, jadis, grace a la predication apostolique de missionnaires autorists et
envoy6s par le Saint-Siege : les Hilaire de Poitiers,
les Martin de Tours, les Denys de Paris, les Pothin et
les Ir6n6e de Lyon. Les communautes chritiennes
suscit6es par ceux-ci avaient grandi et avaient ivolub
en dioceses, dont l'existence avait et6 d6crit&e par les
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Souverains Pontifes, qui en avaient, en meme temps,
trace les frontiýres et investi les eveques. Sur le sol
religieux si fertile de la France avaient surgi un grand
nombre d'Ordres religieux, qui avaient recu du Pape
approbation et constitutions. Tout ce grand corps
6tait rattachi au Pape, de qui il recevait l'etre, la vie
et les directives de sa croyance et de ses prieres,
comme de son action. Pour savoir quelle 6tait I'autorit6 du Pape dans les affaires doctrinales ou litigieuses
de l'Iglise de France, il suffit, Messieurs, de lire
les u6moires de I'un des v6tres, M. H6bert, cure de
Versailles, ami de Bossuet et de F6nelon et t6moin de
leur querelle.
Or, soudain, sans se soucier aucunement du Pape,
la Constituante 6met la pritention de tout r6former
dans l'orgapisme religieux francais. On garde
quelque v6neration pour le Pape, mais c'est la vednration qui s'accorde a un 6tranger estim6 et avec qui on
entretient des relations de bonne courtoisie. Les
diockses dont les frontieres furent tracees par Rome
voient celles-ci totalement modifies par Paris. Ces
changements de frontieres impliquent des changements dans la juridiction des 6veques. On n'en a cure
et les Ordinaires perdent leurs anciens sujets, en
acquiirent de nouveaux de par un simple decret des
reprisentants du peuple. Les paroisses-sont soumises
au meme traitement, qui les agrandit ou les supprime
sans aucune consultation de la puissance religieuse.
Aux 6veques et aux cur6s on impose le serment de
fid6lit6 envers la Constitution civile du clerg6. S'ils
refusent, l'autorit6 civile les d6pose et les remplace,
et d'autres eveques et cures sont design6s par le
suffrage populaire. LesOrdres religieux sont d6pouill6s
et supprimbs sans plus tenir compte de leur dependance . l'endroit du Pape.
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On n'est pas surpris, an demeurant, de tant
d'atteintes au pouvoir pontifical quand on en connait
les auteurs : le gallicanisme, le jansenisme et le phi-.
losophisme.

Le gallicanisme etait, au fond, une h6r6sie antipapale. Sur le terrain religieux, il soutenait que, dans
l'1glise, les prerogatives qui constituent le droit
d'enseigner, de sanctifier ou de gouverner sontd'abord
diffusees parmi les 6veques et les fidiles, puis de 1a
derivent vers le Pape et se concentrent en lui, comme
en une r6sultante des pouvoirs essentiels confiris a la
societ6. Au lieu d'etre un soleil qui repand ses rayons.
sur l'glise, l'autorite papale est un miroir oi serefletent tons les rayons r6pandus dans l'atmosphrre
religieuse.
La consequence 6tait que, dans les affaires religieuses gne'rales, le Pape 6tait, par le gallicanisme,
subordonne a l'Iglise universelle r6unie dans un concile cecumenique, et que, dans les affaires .particulieres a une tglise, par exemple a l'glise de France,
les d6cisions du Pape ne valaient que dans la mesure
ou elles ne blessaient pas les a libertis de l'Vfglise
gallicane )).
Sur le terrain politique, I'hMrCsie gallicane attribuait
au roi une souverainete absolue et entierement ind6pendante, et le pouvoir de contr6ler a la fronti&re les
documents pontificaux. A ceux-ci, il pouvait, a sa
guise, ouvrir ou fermer la porte de ses ttats, accorder
on refuser l'exequatur, en permettre on en refuser la

promulgation.
Quoi d'etonnant si le gallicanisme, qui 6tait par
essence une limitation du pouvoir pontifical, rencontrant des r6formateurs qui pretendaient ignorer ce
pouvoir, leur donne volontiers la main et consent
avec joie a leur apporter sa collaboration!
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Associ6 au gallicanisme, nous tronvons le jansI nisme. Les janshnistes avaient i se venger du Pape.
Celui-ci, jadis, les avait fort malmen6s, tres 16gitimement du reste. Ils en gardaient une ranceur qui se
donna jour tres all6grement quand l'occasion lui fat
4offerte de travailler & diminuer on A nier l'autorit6
dont is pr6tendaient que le Pape avait abus6 contre
eux.
- Les philosophes de l'6cole de Voltaire; de l'Encyclop6die ou de Jean-Jacques n'etaient pas animbs de
meillears sentiments envers Ie Chef de l'tglise. Ils
fondaient I'ttat sur je ne sais quel contrat social. ls
Arigeaient en dogme la souverainet6 du peuple. Le
peuple 6tait substitu6 an Pape, desormais priv6 de
toute puissance descendue du ciel.
Pendant longtemps le Pape se tat. II avait en
grande estime le roi, qu'il voulait mAnager. II aimait
la nation des Francs, qu'il considerait toujours comme
la flle ain6e de l'iglise. 11 espbrait que, 1'effervescence du debut tomb6e, la France viendrait A plus de
sagesse; que le roi, mieux 6clair6 et conscient de ses
devoirs et de ses responsabilit6s, prendrait plus
d'6nergie. II attendait.
Quand il vit que les aternoiements ne faisaient
qu'ajonter an dhsarroi des consciences, il parla. II
prononca la condamnation du serment a la Constitution
civile du clerg6, afirma le caractere schismatique de
celle-ci, interdit de preter le serment, imposa la
rxtractation A ceux qui avaient eu la faiblesse de s'y
laisser aller.
M. Francois avait devanck le Pape. Dans ces 6crits
vigoureux, ecrits d'une plume bien frantaise, nourris
de solide et saine theologie, inspires par une nette
clairvoyance de la situation, il avait, avec I'autorit6
que lui donnaient sa fonLtion et sa 'haute vertu,
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d6clar6 : ( Jurer, c'est ne reconnaitre dans le Pape
qu'une primaut6 sans juridiction. Plut6t mourir! , II
prefirait la mort au serment. Ses compagnons partageaient ses sentiments et nous savons que les martyrs
de septembre, dans les jours, dans les heures qui pr6cedirent le massacre, s'entretenaient do serment, de
l'impossibiliti de l'accepter et s'encourageaient a le
refuser, quoi qu'il pit leur en cofiter.
II leur en cofta la vie et ils moururent victimes de
leur fid6lit6 A l'ordre du Pape. Ils furent les martyrs et
les temoins de la d6votion envers le Souverain Pontife.
Aujourd'hui, la lutte ne continue-t-elle pas a sevircontre le Pape?
Sans doute, le gallicanisme n'est plus & redouter.
Ce n'est guere une plante des sols dimocratiques,
qui produisent d'autres ivraies. Le gallicanisme appartient, semble-t-il,
Ila flore monarchiste.
De meme, l'erreur jans6niste a fait son temps; on
ne la rencontre plus guere. Cependant, si I'h6rsie du
jansenisme a disparu, les m6thodes jansenistes e sont
pas tout a fait oublises; on pourrait en retrouver I'utilisation dans des campagnes r6centes ou actuelles,
dans certaines distinctions entre le droit et le fait,
dans certaines subtilit6s au service de nombreux
sophismes, dans la pr6tention de limiter la puissance
du Pape et de lui interdire, par exemple, toute entree
sur le domaine politique, comme si la politique ne
faisait point partie de cette morale humaine et universelle dont le contr6le a kt6 confie au Pape par
Jesus-Christ; mais laissons cela.
Venons a cette raison orgueilleuse qui, de nos jours,
comme du temps de la R6volution francaise,s'insurge
contre la religion et la foi, oppose la science a la
croyance dogmatique, refuse le caractire d'authenticit6
et la reconnaissance officielle aux savants les plus

averbs, parce qu'ils soumettent leurs connaissances aux
definitions des Papes.
Venons surtout a la raison politique, qui ne cesse de
battre en bricbe l'autorite papale, soit sur le terrain
national, en y exigeant la separation de I'Pglise et de
1'Etat, et done 1'ignorance du pouvoir pontifical, soit
sur le terrain international, quand, avant la guerre,
elle interdit a LUon XIII l'entr6e aux Conferences de
La Haye, ot devaient cependant se discuter des problames du droit des gens o le Pape est souverainement
competent et autoris6 par sa mission divine; quand,
pendant la guerre, elle met a certaines alliances la condition que BenoitXV ne prendrapoint part aux Conseils
oi seront r6gles les clauses de la paix; quand, aprbs
la guerre, elle n'a aucun siege pour Pie XI dans cette
Soci6t6 des Nations qui, pourtant, quoi qu'elle fasse,
ne pourra remplir sa mission, ni 'atteindre ses objectifs que si elle s'inspire de cette morale et de ce droit
supbrieur dont le Pape est, de par Dieu, l'interprete
et le gardien.
Tout comme pendant la Revolution francaise, 1'autorite du Pape est aujourd'hui contestee ou nike, et nous
avons bien besoin, pour remplir nos devoirs envers lui,
de conseiller les lecons et les exemples de MM. Francois et Gruyer et de leurs compagnons, et nous saisissons 1M un des aspects de l'opportunit6 de leur b6atification.
It y a d'autres aspects.
II y a, en effet, d'autres analogies entre leur temps
et len6tre, d'autres raisons, pour eux, detimoigner et,
pour leurs bourreaux, de les faire mourir.
Faire la guerre au Pape, c'est faire la guerre A
l'Eglise. Le Pape est la tate. S6parer le corps de la
t&te, c'estle vouer & la mort. Ainsi le ruisseau, s6pare
de la source, se desscche; ainsi se fl6trit et meurt la
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branche detach6e de l'arbre, on rarbrearracai du sol.
On le vit biento•et I'tiglse nouvelle, constitute par
la R6volution francaise sans le Pape et en dehors du
Pape, v6cut bien peu de jours avant de tomber dans la
honte et le m6pris. Les tapes de cette dicheance sont
pen nombreuses et se succedent rapidement.
Le point de depart est la nationalisationde Pf~glise.
On voulait riner tout 1'tat de choses ancien, lui substituer une organisation nouvelle. 1 fallait, certes,
quelques riformes dans les institutions religieuses;
c'tait affaire a 1'Pglise de se r6former elle-meme.
L'Assembl6e Constituante ne 'entendit pas ainsi. Peadant qu'elle 6tait en train de donner a la France une
constitution nouvelle, elle pretendit y comprendre la
constitution religieuse; elle fit une constitution civile
du clerg6. Celui-ci devenait un rouage de 1'tat, une
administration, coftme le commerce on les travaux
publics, la guerre on la marine. Les pr&tres seraient
des fonctionnaires, comme les agents du fisc ou les
officiers, comme les magistrats; ils recevraient un
salaire du gouvernement.
Vous, Messieurs, qui avez pris part anx missions
d'Orient, savez ce que deviennent les fglises nationalisees; comment elles 6prouvent fatalement la domination des pouvoirs civils, comment elles subissent les
fuctuations des Ptats, se multiplient avec eux, composent autant d'1glises autoc6phales qu'il y a de
nations et perdent ainsi la grande marque de l'unite
et de la catholicit6 qui distingue la vraie itglise du
Christ.
La nationalisatioxconduit la sicularisation. L'organisme religieux itant une fois ins&er dans l'organisme
national, ses 6lements sont par le fait secularises. Les
biens consacr6s au culte on aux fcndations pieuses
sont mis i 1'encan et jetbs dans la circulation de la
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propriiti privie civile;. les cloches sont descendues
des tours oiu elles convoquaient a la priere et envoy6es
aux fonderies de canons; les calices et les ciboires sont
exp6di6s a la Monnaie pour servir de gage aux assignats, dont vous savez la fortune; les abbayes sont
desaffect6es et beaucoup serviront de prisons; les
6glises sont vendues pour etre d6molies, amoins qu'elles
ne servent de magasins a fourrage, on de lieux-de reunion des clubs revolutionnaires. Apres l'unit,, 1'eglise
perd sa saiatet6.

Son clerg6 ne d6fendra guire cette mission de saintetCqu'il a revue. Recrut6 parmi les midiocres, les
faibles et les peureux, il a des 6veques qui se sont
baissis trop pour ramasser la mitre et ne trouvent plus
le ressort qui les redressera A leur n6cessaire grandeur.
Beaucoup de ces faibles ne sont pas mechants; ils le
deviendront par peur. Vos martyres mises a mort a
Cambrai, mes Sceurs, en ont fait l'exp6rience en monrant par la main d'un ancien cure, devenu pourvoyeur
de la guillotine. Combien de ces hommes tombirent
dans la mistre et dans la boue et allerent jusqu'i
I'apostasie, qui, suivant 1'expression du temps, les
d6pretrisait!
Que pouvait valoir le culte c&l6br6 par de tels
ministres? D1sertes par les fidoles, les offices, au
dbbut, avaient encoie, avant d'etre abandonn6s tout
a fait, quelques assistants, pris parmi des fonctionnaires
plus ambitieux que croyants, parmi des gardes nationaux plus habiles h chanter le 'a ira que les cantiques.
Souvent les offices religieux 6taient suivis de banquets,
dont I'ardeur bruyante faisait rayonner autre chose
que le sentiment surnaturel. Toute cette religion finit
par se perdre dans je ne sais quelle theopbilanthropie
maniaque et dans un culte d6cadaire dont le fond 6tait
surtout la haine du dimanche.
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M. Francois avait, dans son s6minaire et par tout
1'apostolat inspire & votre Societ6 par son saint Fondateur, riagi de tout son zele et de tout son pouvoir
contre ces abdications et ces dichiances du clerg 6 , et
il avait stigmatis6 a une tglise qui n'avait de fondement et d'appui que dans l'opinion des hommes w.
Mais Ie mouvement etait donn6 et rien ne pouvai.
l'enrayer. La Revolution 6tait I'ennemie nic du clergi.
Les pretres qui la suivaient, elle les dbshonorait; les
pretres qui lui r6sistaient, elle les dicapitait. « Si tu
es pretre, tu es flamb. ,),disait un citoyen a un des
compagnons de captivit6 de nos martyrs. En effet, le
fait d'etre pretre, ministre de 1,'glise et de la religion
suffisait pour etre designe et vou6 a la mort. Or, nos
martyrs, MM. Francois, Gruyer et leurs compagnons
de Saint-Firmin 6taient pretres dans toute la force du
terme, surnaturels, inspires par la foi, anim6s du zAle
apostolique, fideles aux exercices pieux, vivant en captivit6 a la facon des moines dans leurs cloitres, adonn6s
a la meditation et a la recitation des psaumes sacr6s.
Is moururent vraiment en haine de la foi catholique.
La haine qui les poursuivit et les frappa n'est pas
Ateinte, elle continue son oeuvre de nos jours et cela
sans avoir considerablement change ses m6thodes.
Sans doute, il ne s'agit plus de conserver un ancien itat
de choses, une sorte de feodalit6 eccl6siastique, comme
jadis; mais 1'6ternel ennemi du genre humain veut
toujours enlever aux ames le secours de la religion du
Christ, et il Ie fait par des proced6s assez apparent6s
a ceux des Constituants.
N'est-ce pas, Monseigneur l've&que d'Amiens, une
sorte de nationalisation de 1l'glise de France que I'on
tentait quand on voulut nous imposer des associations
cultuelles auxquelles serait confibe la tache d'assurer
le service du culte et qui seraient soumises,d'une part,
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aux decisions d'assemblees g6n6rales de croyants et
m6me d'incroyants? N'6tait-ce pas la souverainetC de
l'itat exerc6e sur la pratique m&me du culte public et
done sur les ministres de ce culte?
N'6tait-ce pas aussi une sorte de constitution civile
donnee A la propri6te eccl6siastique?
Le plan ayant ete dejoue par la clairvoyance et la
ferme decision du Saint-Siege, il s'ensuivit une secularisation des biens de l'iglise; une confiscation des
propriktes des paroisses et des seminaires, des chapitres et des dioceses, lesquelles furent attribubes aux
communes, aux departements ou a l']tat et entrerent
ainsi dans le jeu de la propri6t6 civile. La sdcularisation fut bien plus vaste encore, si l'on considere que
toutes les administrations publiques commencirent a
ignorer Dieu et i'Eglise, enleverent le crucifix du prdtoire, des h6pitaux et des 6coles, ou lI'tat distribuait
justice, bienfaisance et science; et qu'aujourd'hui il
n'y a pas une administration qui ose, dans ses manifestations propres et officielles, introduire la moindre
marque de religion.
Laicisation universelle, particulierement odieuse
dans le r6gime scolaire impos6 A l'enfance et A la jeunesse, Les enfants de France sont instruits par des
maitres qui n'ont pas le droit de leur parler de la
chose la plus essentielle a la vie, la foi religieuse. Et
l'on voit cette chose itrange et proprement paradoxale:
une instruction dont Pobjet est la distribution de la
science, amputee de l'6elment le plus scientifique,
celui qui concerne l'auteur de toute v6rite, le maitre
des intelligences, le cr6ateur des etres et des lois
naturelles qu'etudient les sciences; et une education
dont 'objet est la formation morale, amputee de toute
la partie qui concerne le maitre des consciences,
I'auteur de tout bien, la r&gle de Ia vie morale, le
to

juge souverain des actions bonnes et mauvaises
En virite, nous avons a d6fendre la cause de Dieu
et de la religion, comme les Bienheureux Francois et
Gruyer, et c'est tres opportun6ment que l'~glise nous
rappelle leur souvenir.
Si une Eglise qui se separe du Christ court a la ruine,
uae soci6te qui se s6pare de '1lgliseet se prive de la
religion dont elle est l'organe se voue a l'anarchie.
C'est I'enseignement que nous donne Pie XI dans ses
belles encycliques Ubi arcanoet Maximam. I nous rappelle ces paroles de nos Saints Livres : u Sans moi,
vous ne pouvez rien faire : Sine me nihilpoteslisfaceye
Jean, xv, 5); qui ne recueille pas avec moi dissipe et
disperse : Qui non colligit mecum dispergit (Luc, XI, 23);
ceux qui s'iloignent de vous, Seigneur, seront r6duits i
n6ant: qui se elongant a te, Domine,peribunt(Is. ,I, 18). w
II condamne les sentiments et les intentions contraires
ou ktrang&res a Dieu et a la religion, et c'est tres
juste. Dieu soutenant tout notre 6tre, etant la cause
premiere des moindres comme des principales manifestations de notre activit6, a le droit absolu que rien
en nous ne lui soit itranger, selon ce pricepte de
l'Ap6tre: t Soit que vous mangiez, soit que vous
buviez, quoi que vous fassiez, que ce soittoujours pour
la gloire de Dieu. ) Le Souverain Pontife constate
que, pour s'etre miserablement separes de Dieu, les
hommes voient leurs programmes de restauration,
frappes de stirilit6, les lois privies de leur sanction
et de leur principe de force, l'autorit6 depouillbe de
ce qui lui confire le droit de commander et qui impose
a ses sujets 1'obligation d'ob ir.
La R6volution frangaise a fait la guerre a Dieu;
nous la voyons conduire rapidement le pays A la disagregation et a la crise la plus Apouvantable. Ce n'est
pas impunement que l'on proclame les droits de
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Bient6t on voit toutes les autorites ebranlees; le roi
d6tr6n6, jeti en prison, puis mis a mort; les minitres
rdduits a l'impuissance; les reprisentants du r :uple
souverain arrach6s a leurs sieges de legislate rs et
jet6s A l'echafaud; les clubs en permanence dec 4ent,
suivant leurs caprices imbeciles, des mesures que le
Parlement, dans sa peur ou sa passion, transformera
en lois. Partout des troubles populaires, des chateaux
incendies, des monasteres d6vastes, leurs trisors gaspills, les emeutes s'achevant en massacres, les blWs
accapar6s, l'impossibilit6 de ravitailler les villes, le
ch6mage dans les usines, les salaires trbs bas, les
objets d'alimentation hors de prit la famine installee
i demeure. La guerre civile c --ore des provinces
entibres, !a guerre ktrangere d6cicm les armees, les
corporations sont d6truites, le r6gime du travail enleve
toute securit
1' ouvrier, les lois sont fabriquees par
A-coups dans l'incoh6rence; c'est la misere, la noire
misere.'
Et nos martyrs sont victimes aussi, parce qu'ils representent un ordre social dont on ne veut plus. Parcourez leur liste, vous verrez que, si la plupart appartiennent au clerg6, beaucoup des autres sont de la
magistrature ou de l'arm6e, ces deux forces sociales
indispensables, avec la religion, a tout Etat. Ici, vous
ne me pardonneriez pas, Messieurs, d'omettre le nom
du chevalier de Villette, ce vieil et valeureux officier,
retire a Saint-Firmin depuis vingt ans. Votre dernier
Superieur general 6tait de sa famille et en a dit sa
iert6 en des pages 6mues et savantes. Le chevalier de
Villette 6tait, au dire de M. Francois, a la benediction
de la maison ),,qu'ilIdifiait par son devouement et
sa bonte, sa pi6te, ses communions de chaque matin.
Quelques jours avant la catastrophe, on l'avait invite
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a se mettre a couvert en quittant la maison. Son courage chevaleresque refusa de s'6carter de ceux qu'il
aimait trop pour ne pas partager leurs perils. 11 mourut
avec eux, repr6sentant avec eux les elements de vie
sociale dont les revolutionnaires ne voulaient plus. Et

ne croyez-vous pas qu'aujourd'bui encore c'est a l'ordre
social tout entier qu'on en veut?
Je ne parlerai pas du sort fait, de nos jours, au clerge,
ala magistrature ou a l'armee. Les lois forgoes depuis
cinquante annies en ont singulibrement diminue l'autorit6 et le prestige.
II y a d'autres 6elments essentiels a la vie sociale

qu'avec ceux-li on veut faire disparaitre. Quoi de plus
n6cessaire h la societ& que la famille,qui en est le
germe et, comme on dit, la cellule! Et quoi de plus
menace, soit par les lois sur le divorce, qui ruinent la
-stabilit6 du foyer; soit par le flot d'immoralite montante, qui laisse 6tonnamment indiff6rents certains parquets et qui s'en prend i la saintet6 du lien conjugal;.
soit par les lois scolaires, qui battent en breche l'au-.
est une autretorit6 du pere de famille. La propritei
assise de la societ6. Le socialisme vent la supprimer.
II n'y est pas encore arrive;. mais que d'6boulements
et de diminutions il lui a faitsubir ! Des lois nouvelles,
oi les meilleurs juristes ne se reconnaissent plus,
parce qu'ils n'y retrouvent plus les directives qui
constituaient la jurisprudence traditionnelle, des lois
nouvelles grignotent lentement, comme on faisait par
les tranch6es ennemies pendant la guerre, cequi reste
du principe et du fait de la propri6t6 : lois fiscales,
lois successorales, lois sur la propri~t6 commerciale,
lois sur les loyers, que sais-je?
Or, la crise de la propriete ancienne amhnera fatalement une crise du travail: car la propriet6 et le travail
sont 6troitement soud6s, comme la cause a l'effet.

Qu'on le veuille ou non, tout ouvrier, a moins d'etre
un saint ou un moine, travaille pour acqu&rir, pour
constituer un patrimoine, qu'il laissera, aprbs lui,
comme tine autre survivance, aux enfants dans lesquels
il trouve dejA une premiere survivance. Si vous d6truisez la perspective de la propriete, le travail perd
sa raison d'tre; vous le ruinez, et il vous faudra, pour
le sauver, recourir au travail force, c'est-a-dire a la
pire et a la plus sovibtique des solutions.
La liberte nucessaire, cette assise fondamentale de
tout groupement d'hommes, est, elle. aussi, fort compromise. Tandis que le socialisme veut confisquer la
propri&t6, le communisme, lui, entend confisquer la
personne humaine. C'est un pas de plus dans les
destructions sociales.
Le projet d'4cole unique est d6ji une confiscation
de l'enfant, qui n'appartiendra plus a ses parents et
deviendra la chose de l'Etat, en attendant qu'adulte
il soit militaris6, ou reduit & un esclavage aupres
duquel l'esclavage ancien n'&tait que douceur et libert6.
Ces perspectives nous montrent a quel point l'ordre
social est menac6 de nos jours et quel devoir s'impose
a nous de le d6fendre et d'en etre les temoins et les
champions. C'est parce qu'elle en est convaincue que
l'tglise nous donne comme exemples et protecteurs
les bienheureux Francois, Gruyer et de Villette, ainsi
que leurs compagnons, et qu'elle nous invite a miditer
les leqons de leur mort.
*
* *

L'6v6nement arriva le 3 septembre 1792. La veille,
A deux heures de I'apres-midi, une horde de bandits
s'6tait abattue sur le convent des Carmes. Apres un
simulacre dejugement, com6die jointe a la trag6die,
ils avaient immol6 la fleur de l'6piscopat francais et
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une pl6iade de pr&tres remarquables de tout Age et de
toute condition.
Des Carmes ils se rendirent A 1'Abbaye, puis a la
Conciergerie et au ChItelet. A cinq heures et demie
du matin, le 3, ils arrivaient devant Saint-Firmin. Ils
delivrerent quatre ou cinq pretres d6sign6s par le
Directoire du d6partement. Le bureau de la section
sitgeant a Saint-Firmin chercha A faire l6argir aussi
M. Franqois, tant cet homme s'itait impose par sa
dignite et par la courtoisie de ses manirres. La
demande fut repouss6e et le massacre commenca. Les
assassins se r6pandirent Atravers la maison. Quiconque
etait rencontr6 par eux 6tait perdu. A coup de piques,
d'ip6es ou de sabres, en moins de soixante minutes,
soixante-quinze victimes tomberent. M. Francois et
quelques compagnons s'etaient refugies au I" ktage,
dans le local de la section. Rien ne les prot6gea. Ils
furent frappes a mort, puis precipit6s par les fenatres.
Des femmes abominables requrent leurs corps dans la
rue, se jethrent en furies sur eux, les acheverent A
coup de pilon A battre le platre. Quand les corps
eurent it6 charges sur des tombereaux, elles montirent

avec eux pour les pietiner, arracher les yeux avec des
ciseaux, lacerer les chairs Acoups de couteau. Ainsi,
les v6nerables reliques profanees furent acheminees
vers les carrieres, oui on les jeta pele-mele. Elles n'ont

pas kti retrouvees ou identifi6es. A defaut de ces
d6pouilles augustes, les leqons nous restent.
*
**

Pour les d6gager, il faudrait remonter aux causes et
regarder des deux c6tes de la barricade.
Du c6te des persicuteurs, il nous vient bien des
enseignements qui nous feront comprendre les perse-
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cuteurs d'aujourd'h.ui. Ceux d'alors ont soin, tout
d'abord, de se couvrir de beaux et fallacieux pr6textes.
Ils ont les meilleures intentions et veulent ramener le
christianisme a la puret4 primitive. Nous savons ce
que vaut la raison et ce qu'elle a produit.
Puas nous les voyons, dans I'ex4cution, suivre une
double tactique : diviser les objectifs, serier les itapes.
En premier lieu, ils divisent les objectifs. Ainsi
que, de nos jours; nous avons vu opposer Ie clerg6
regulier a clerg6 s4culier, ilsdistinguentles religieux
des pr&tres ordinaires. Parmi lesreligieux eux-memes,
s'ils ne peuvent sparer lesmoines ligueurs des autres,
ils font une condition spiciale aux novices et aux
profes. Ceux-ci, du moins pendant quelque temps,
pourront continuer leur vie r6gulibre, et a ceux-lA
interdiction est faite d'6mettre des vceux. Ainsi, sans
trop effrayer les vieux moines, autorisis a mourir dans
leurs cloitres, ceux-ci seront vid6s par extinction et
lentement. M4me tactique envers le clerge s4culier.
On distingue des autres les pretres charg&s d'ames; .
ceux-ci on impose le serment de fidblit6 A la constitution civile du clerg6. De cette faoon, I'on partage
les personnes ecclesiastiques en plusieurs categories,
dont on frappe une seule d'abord, et l'on espere que,
pendant que cette cat6gorie recevra les coups, les
autres se tiendront tranquilles.
On s6rie aussi les operations. En voulez-vous un
exemple ? Quand il s'agit des biens, l'on commence
par une formule assez anodine, d'apparence plus
th6orique que pratique. On d6clare que les biens du
clerge sont mis a la disposition de la nation. Ainsi
r'cemment, pour le temps de guerre, une loi mettait h
la disposition de 1'Ptat les hommes et les femmes, les
enfants et les vieillards. De telles mesures passent
inapercues, et leur venin n'agit que plus tard. Aprbs
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la mise des biens a la disposition de la nation, c'en
fut 1'inventaire, puis, graduellement, la confiscation
tant6t d'une partie, tant6t d'une autre partie. Tout y
devait passer. Tout y passa.
Par une methode semblable, il est arrive de nos
jours que quelque projet etait 6labor6 contre l'1glise.
On nous disait : u Soyez prudents. Projet ktudid n'est
pas projet d6pose. Ne reclamez pas et 6vitez de riveiller le loup qui dort. )
Et le projet 6tait depose. Alors, memes conseils,
avec la perspective que, si nous gardions un silence
prudent, le projet ne serait pas discute.
Le projet venu en discussion, on reclamait, avec
plus d'insistance, toute abstention de protestations qui
pourraient agacer certains parlementaires indecis et
les porter i mal voter. Comme par hasard, ils votaient
mal, et les lois se succ6daient, enlevant, les uns apres
les autres, les pierres de I'edifice de nos libertes.
Et les projets se multipliaient, se brouillaient, s'enchevetraient; les orateurs s'inscrivaient par douzaines;
la confusion 6tait produite a dessein, afin de diconcerter la vigilance et la r6sistance des fideles.
SPendant ce temps, du c6t6 de ceux-ci, pendant toute
la grande R6volution ce fut le desarroi. Le clerge
modeste a portion congrue des campagnes regardait
d'un ceil d'envie vers les grasses prdbendes du chapitre et vers les abbayes plantureuses; le clerge des
villes, siduit par les id6es nouvelles et fortement
ir.fect6 par la philosophie de Rousseau et de 1'Encyclopedie. Peu d'entente, pas de plan d'action, pas un
chef et done pas de troupe organisee, unie, disciplinee;
ce devait ktre la d6faite, ce fut la d6faite.
Quand 1'heure sonna du grand sacrifice, vos-confreres l'aborderent en heros.
A un pretre qui etait amen6 pour partager sa capti-
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vite, un des confreres de M. Francois fit cette rfflexion:
( Ici, Monsieur, l'on ne broie pas du noir. ))Et le nouvel arrivant de r6pondre : a Je ne broie pas du noir;
maisje ne me dissimule pas la gravit6 de la situation,
et je vous demande de bien vouloir me pr6ter l'Exhortatioad martyres de saint Cyprien. , Ce trait nous montre Jes deux 6tats d'nme que M. Francois faisait r6gnei
a Saint-Firmin : la preparation au martyre, et cette
all6gresse, cet allant que le Francais garde dans les
heures les plus graves. Comme on disait pendant la
guerre, a Saint-Firmin on avait a do cran ).
Quand I'heure de mourir sonna, MM. FranCois.
Gruyer et leurs compagnons surent tomber en martyrs
et a a francaise.
Suivons ces exemples, ayons la joie au cceur, nt
craignons pas la mort; soyons prats a donner a Jesus
Christ notre sang dans un sourire et a redire nou:
aussi : Non miki contingat parcere animae meae in tern
pore tribulationis.
Mais nous pouvons 6viter d'etre des vaincus si nouw
profitons bien des lemons que nous venons de digagei
de l'histoire de notre pays aux temps de nos martyrs

Sachons comprendre qu'il y a en face de nous ui
ennemi qui veut la ruine de notre foi, qui la veu

resolument, qui la couvre de fallacieux pretextes e
qui la poursuit perskv&ramment par des moyen
d'habilete. N'esp&rons pas l'apaiser, car le demon es
son inspirateur et le demon ne d6sarme jamais.
Sachons nous unir, nous organiser, ob6ir a qui a auto
rite pour commander, organiser et unir, le Pape et 1'6pis
copat. Montrons notre force, agissons avec resolution e
discipline. Luttons en priant MM. Francois et Gruyer
ils de saint Vincent de Paul, morts pour la foi, et soyon
assures que notre discipline nous donnera la victoire
Vir obediens loquetur victorias. Amen.
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DERNILRES ETAPES DU VOYAGE

DES EViQUES CHINOIS EN FRANCE
I. -

A DAX

Le bruit s'etait repandu que trois 6r6ques chinois
au moins, fils spirituels ou il6ves de saint Vincent de
Paul, viendraient faire un pieux pelerinage an pays
de leur illustre fondateur et a la grotte de Lourdes.
Eux-mxmes, en effet, s'annoncerent bieat6t officiellement pour le 8 janvier. Heureuse coincidence! 1'Eglise
de France devait precis6ment c6librer le lendemain,
en grande solennit6, la venue des Rois Mages. Et nos
imaginations voyaient deja se d&rouler, dans la belle
chapelle de Notre-Dame du Pouy, les splendeurs d'un
office pontifical rappelant le cortege des Rois de
1'Orient, venus a Bethl6em adorer I'Enfant-Dieu.
H6las! ce fut une diception. Les tveques chinois,
retenus a Paris, n'arrivirent que le 9, a la nuit close.
llsn'6taient m&me quedeux: Mgr Souen et Mgr Tchao.
On nous fait esp6rer, il est vrai, le prochain passage
de Mgr Hou. Pour le moment, il n'est pas IM; cependant, le nombre sacr6 des trois Rois Mages se trouve
heureusement complet6 par le frere cadet d e MgrTchao,
jeune pritre fort distingu6, 6!eve comme lui du grand
sdminaire de Chala, dirig6 par nos confreres.
Le lendemain lundi, o1janvier, a la premibre heure,
A d6faut de I'office pontifical, une messe basse, d'un
charme et d'une pidt6 tout intime, riunit la Communaut6 au pied de l'autel de la Vierge Immaculde.
Mgr Souen est le c16lbrant : avec sa figure d'ascete,
il impressionne et porte a Dien. Ses servants sont deux
de ses compatriotes, 6tudiants chinois, nos frbres
depuis deux ans et demi. A I'Offertoire, se fait
entendre le chant qui traduit si bien les sentiments de
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fraternit6 qui unissent les catholiques, quelle que soit
lear nationalitY, toujours se comprenant, toujours s'aimant, parce que, pour tous, J6sus est source et lien
d'amour : Ubi charitas et amor, Deus ibi est. Dieu est
au milieu de nous, parce que nous nous aimons; nous
nous aimons, parce que c'est I'amour du Christ qui
nous a unis : Congregavit nos in unum Christi amor.
Des mains de Sa Grandeur nous recevons le corps de
Jesus : la Chine donne a la France le Sauveur du
monde, que la France est allie jadis faire connaitre et
aimer A la Chine.
Nous avions r&v6 de posstder nos h6tes durant plusieurs jours; quel ne fut done pas notre d6senchantement quand on nous dit qu'ils partiraient, le soir
meme, pour Lourdes, et le surlendemain pour Marseille, afin de s'embarquer a. bord du P.orthos, le vendredi 14 janvier, A destination de .Shanghai! Mais
qu'a cela ne tienne, l'adaptation est la loi de la vie :
on fera en un jour ce qu'on aurait voulu faire en plusieurs. Tant pis si le programme, mime r6duit, se
trouve un peu pharge.
Peu apres la messe, les augustes voyageurs, sous la
conduite de M. le Sup6rieur. et d'un ve'tran de
la. Chine, M. Bafcop, commencent la s6rie de leurs
visites ou, pour mieux dire, de leurs pieux palerinages.
Le premier se fait a l'h6pital municipal Saint-Eutrope,
de Dax, tenu par les Filles de la Charit6, et oi vit
toujours le souvenir de l'intr6pide sceur Rutan, mise a
mort sous la Rvoolution. Belle figure de martyre et de
sainte que nous esp&rons voir bient6t placer sur les
autels. Nous visitons avec respect la ivnerable chapelle
de l'6tablissement, bUtie par ses soins et qui recut tant
de fois ses prieres.

Mgr de Cormont, ev'que d'Aire et de Dax, attendait
depuis longtemps l'arriv6e de ses collegues chinois;
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c'6tait, d'ailleurs, pour eux, un agreable devoir d'aller
lui presenter leurs hommages. Le vne'rable prilat, si
dkvou6 aux Missions, accueilit ses visiteurs avec les
marques de la plus cordiale affection, entourk des
membres de sa famille ipiscopale. Ne pouvant, comme
ii I'aurait d6sire, les inviter a sa table, a cause de leur
d6part precipit6, il voulut, du moins, accepter de prsider la n6tre et promit d'assister a la petite reunion
de famille qui devait suivre.
Mais le pelerinage qui tenait le plus au coeur des
iveques chinois etait celui da Berceau de Saint-Vincent-de-Paul. Nous nous hitons done vers la maison de
Ranquine, expliquant par avance toutes les euvres
qui se trouvent groupies autour de l'humble chaumiere.
La reception, quoique improvisee, fut exquise et
solennelle. Le carillon des cloches eut vite fait de
mettre toutes les sections i leur poste, impatientes de
saluer ceux que, 1a aussi, on attendait depuis longtemps.
A l'ecole apostolique, ce fut, a la lettre, un vrai
regal de musique et de litterature. Aprbs que la maitrise de M. Praneuf eut brillamment enlev6 a la Marche
des Rois a de Bizet, l'un des aines exprima les sentiments qui se pressaient au cceur de tous. II dit la joie
et la reconnaissance de toute la famille pour cette
visite si illustre. Puis, 6voquant le c6l;bre discours de
F6nelon, prononc6, le jour de l'£piphanie, dans une
maison de futurs ap6tres, devant les ambassadeurs du
roi de Siam, il rappela le rl6e missionnaire de la
France A travers le monde et sp6cialement en Chine.
I1 montra avec une 16gitime fiert, la part vraiment
impressionnante du Berceau dans cette ceuvre d'apostolat. Et quand, quelques instants apres, le sup6rieur
cut passe la revue de tous les missionnaires chinois
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de la maison, quand il eut cite, litanie glorieuse, les
noms de MM. Dor6, Potel, Donjoux, Gu6rand, Barberet, Bresson, Mustel Charles, Verriere Joseph,
Cottin, Lescos, Lacroix, le frere Peyris, pour ne parler que des morts, une 6motion intense fit &claterles
applaudissements. On se sentait fier d'etre du Berceau
de Saint-Vincent-de-Paul.
Tres dilicatement, Mgr Tchao remercia, en souhaitant que beaucoup de jeunes qui 6taient la vinssent un
jour prendre dans sa patrie la relive de leurs ainds.
Ce souhait sera sirement, pour plusieurs, une realit6 :
cette journ6e aura 6t6 celle des bonnes semailles pour
les vocations apostoliques.
Chez les soeurs et a I'ouvroir des orphelines, la
r6union fut moins intime,mais tout aussi cordiale. Avec
une charmante simplicit6, les 6v&ques parlerent de
leurs dioceses, oh les paiens se comptent par millions,
tandis que les chretiens sont A peine quelques milliers,
vingt-sept mille neuf cent dix-sept exactement chez
Mgr Tchao et vingt-six mille cent soixante-dix-neuf
chez Mgr Souen. Et pour travailler a cette oeuvre
immense de conversion, une trentaine de pretres seulement pour les deux dioceses, avec quelques religieuses indigenes, mais pas encore de Filles de la
Charit6. Presque tout est done a creer; raison de plus,
disent les prilats, pour demander les secours et les
prieres des chretiens d'Europe et surtout de la
France.
Puis, ce fut la visite rapide de la maison. Apres une
fervente adoration, ils admirent en connaisseurs Ie
joyau d'architecture qu'est la chapelle du Berceau,
oh saint Vincent de Paul semble dresser son tr6ne
entre les quatre grands saints de l'Eglise qui portent
son nom : saint Vincent, le diacre martyr de Sarragosse; saint Vincent, l'6veque de Saintes, martyrise A
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Dax; saint Vincent, le moine docteur de LUrins; et
saint Vincent Ferrier, le fougueux pridicateur dominicain.
Dans i'humble maison de Ranquine, source sacrbe
d'oii sortit tant de grandeur et de saintet6, les pieux
phlerins s'agenouillent et prient longuement, visiblement 6mus : tout les charme dans ce sanctuaire intime,
depuis. les pricieux souvenirs conserv6s A l'autel
principal, et les ex-voto qui disent la puissance de
saint Vincent et la reconn-issance des ficdles, jusqu'i
la u Ma-Kouat-se ),ou vetement chinois du bienhenreux Perboyre, qui se trouve au milieu meme de'
l'autel dedi& sous son vocable.
Le vie'ux chine aussi attire leurs regards, timoin
venerable d'un passe plus. que millnaire. Par sa
robustesse toujours vigoureuse malgr6 les siecles,
par sa jeunesse toujours renaissante, il leur apparait
comme une vivante image de l'glise, mere des ames,
toujours forte, elle aussi, malgrb les tempetes et les
persecutions, toujours jeune et feconde au milieu des
nations qui passent et des empires qui s'6croulent.
On ne pouvait pas ktre venu de Chine a Dax et au
Berceau sans pousser jusqu'au pieux sanctuaire de
Notre-Dame de Buglose. N'6tait-ce pas marcher sur les
traces de saint Vincent lui-meme qui fit ce plerinageen 1622? N'etait-ce pas aussi r6pondre

a la tendre

piet6 des 6veques chinois? Ne nous ont-ils pas r6vel6
eux-mEmes que le premier concile plenier de leur
nation, tenu
n Shanghai en 1924, et qui rbunit plus
de cinquante membres, a demand6 au Souverain Pontife que la sainte Vierge fit officiellement d6clar6e
protectrice et patronne de la Chine?
MM. les chanoines Castets et Miremont recurent
leurs h6tes avec leur bonne gr&ce coutumiere et leur
irent les honneurs du sanctuaire, ainsi que de la vieille
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maison lazariste du dix-huitieme sicle. Ce fut un
ravissement pour les augustes visiteurs de prier devant
la douce Madone au visage si empreint de bont6 et
de majesti qu'on ne l'oublie plus apres qu'on a eu le
bonheur de le contempler une fois. Et quelle douce
surprise aussi, pour eux, de retrouver 1 tant de souvenirs de saint Vincent de Paul : le grand et beau
reliquaire, les curieux bas-reliefs datant sans doute de
la canonisation, I'autel en bois sculpte sur lequel il est
infiniment probable que le saint a c6lebr6 la Messe!
Pendant ce temps, le carillon de Notre-Dame, qui
ne compte pas moins de soixante cloches, et qu'un
ing6nieux mecanisme' permet d'actionner comme le
clavier d'un orgue ordinaire, jetait aux quatre vents
du ciel des chants de joie, de priere et d'amour. 11
remerciait k sa maniere les viniris prelats d'une visite
si illustre. Eux, i leur tour, voulant laisser un souvenir
visible de leur passage, 6crivirent sur le livre d'or du
Sanctuaire leur nom et leurs titres en caracteres europiens et chinois.
Avec cet hommage 5 Notre-Dame de Buglose, finit
leur rapide voyage a travers la terre landaise : le reste
de la journCe, h6las! trop courte, devait appartenir k
la maison de Notre-Dame du Pouy, oh ils revinrent
pour midi.

Apres le repas, les deux prelats, accompagnis de
Sa Grandeur Mgr de Cormont, se rendent a la salle
des fetes, oa doit avoir lieu la reception officielle
organiske en leur honneur. Cette salle est delicatement ornie de festons et de'guirlandes; elle est ornbe
surtout d'une belle couronne d'assistants, qui vibrent
tous des memes sentiments de respectueuse sympathie.
Nos h6tes trouvent 1,

en effet, outre les deux 6tu-

liants chinois, leurs compatriotes, d'anciens missionnaires du Cileste Empire, tout le corps professoral de
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Notre-Dame du Pouy avec les el6ves de theologie et
les frbres coadjuteurs, qui complbtent la famille.
Le supbrieur de la maison presente sa communaut6 i Nosseigneurs les eveques; il leur souhaite la
bienvenue et se fait I'interprkte de tous pour leur
exprimer nos sentiments de joie et de reconnaissance,
leur' offrir no's respectueuses flicitations avec I'assurance de nos prieres pour un fecond apostolat.
Nous avons ensuite le plaisir et la surprise
d'entendre nos pens6es et nos sentiments formuls
dans la langue de Confucius. En effet, dans on discours
aux modulations chantantes, l'un des etudiants chinois
pr6sente, en leur langue, aux nouveaux pr6lats les
hommages de toute la maison. Nous aurions bien
voulu comprendre, pour applaudir aux bons endroits,
tant nous sentions de conviction et devinions de belles
choses! Heureusement, nous avions un traducteur; le
second des 6tudiants chinois voulutbien mettre a notre

portee ce qui venait d'etre si bien dit, mais qui restait.
c indecrottable n pour nous. Cette traduction savoureuse et charmante fut bach6e d'applaudissements.
Tous ces hommages, d'ailleurs, ne manquerent ni
d'6clat ni de variete; la muse francaise y ajouta meme
sa note et la musique son harmonie. Un vieux Noel du
douzibme siecle, dans lequel le a gay et chrestien o
poete nous parle des Mages, s'appliquait &merveille a
ces nouveaux princes de I'Orient venus chez nous en
ce temps d'Epiphanie.
Tous ceux qui ont pu apprecier la d61icate bont6
de Mgr de Cormont devinent a l'avance que 1'eveque
de Notre-Dame de Buglose et de saint Vincent de
Paul ne laisserait point passer l'occasion d'offrir aux
h6tes de son diocese ses hommages et ses voeux. It le
fit avec une exquise simplicit6; son allocution fut
l'expression des sentiments les plus chaleureux pour

-

281 -

la personne des pr6lats, pour leur patrie et pour leur
apostolat. En terminant, il invita les iveques, ses colltgues, a nous adresser quelques mots.
Mgr Tchao r6pondit le premier en francais; apres
avoir exprim6 ses remerciements, il c6da la parole a
Mgr Souen. Alors, pendant quelques minutes, nous
goftAmes le charme d'une causerie intime, formulee en
un beau latin, 616gant et pur, qui partait du coeur
autant que de l'intelligence. Mgr Souen eut un mot
d6licat pour tout le monde : il nous dit sa joie d'avoir
visitI le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul et NotreDame de Buglose; sa joie aussi d'etre venu dans cette
maison de Notre-Dame du Pouy, dont il avait tant de
fois entendu parler, domus famosa, qui avait envoy6
tant et de si bons missionnaires en Chine, et qui en
enverra encore, esplre-t-il. Ce fut son dernier mot.
Dieu veuille que son souhait soit exauc6 par le nombre
et la qualiti de ceux qui y ripondront! En attendant
la mission directe, la priere est toujours possible et
efficace; aussi la conclusion de cette fete intime futelle une pieuse invocation a Notre-Dame de Chine ,.
Deux heures A peine apres cette reunion de famille,
nos augustes visiteurs nous avaient d6ja quittis, car
la-bas les temps sont durs et les fiddles de Chine ont
besoin de leurs nouveaux Pasteurs. Ils sont partis,
mais le souvenir de leur passage restera longtemps
grav6 dans la m6moire et dans les cceurs. Dans nos
ardentes promesses, nous n'avons pas menti : nous

penserons tous les jours A la Mission de Chine et nous
prierons pour elle.
Trois semaines plus tard, le 31 janvier, Mgr Hou
arrivait a son tour a Notre-Dame du Pouy. II 6tait
accompagn6 de Mgr Olichon, directeur de 1'CEuvre
de Saint-Pierre-Ap6tre, avec lequel il faisait une
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tournee depredications missionnaires dans les principales villes du sud-ouest et du midi de la France.
On r6p6ta, pour lui, les memes visites officielles ou
pieuses, les m&mes gestes d'honneur et les memes
paroles de respectueuses felicitations. D'aucuns trouv6rent qu'on y mit une note plus chaude et plus affectueuse. Est-ce parce que la premiere r6eptition avait
permis de faire quelques progrbs? ou bien le caractere
du prblat, empreint de charmante simplicit6 et form6
des l'enfance a l'ecole du regrett6 Mgr Reynaud,
nous le rendait-il plus sympathique ? Je ne sais; toujours est-il qu'il gagna immidiatement tous les cceurs.
De son c6t6, Mgr Hou nous donna des marques de
paternelle condescendance, dont nous lui sommes prcfond6ment reconnaissants. Nous n'avions pas eu
d'office pontifical pour l'Epiphanie, nous 1'avons eu
-

et combien magnifique! - pour la Purification. Les

circonstances nous servaient a souhait; jamais nous
n'aurions osi esperer c6r6monie si belle et si complete.
Sa Grandeur accepta de faire pontifcalement au
tr6ne la benediction des cierges et de presider la procession avant de chanter la grand'messe. Ce fut un
spectacle imposant, et pendant que, dans notre pieuse
chapelle, se d6roulait lentement la thborie des clercs
en surplis blanc, au chant des hymnes sacrees et A
la lumitre des flambeaux, I'esprit se reportait invinciblement du premier cortege qui eut lieu jadis au
Temple de Jirusalem Acelui qui se faisait maintenant
sous nos yeux et qui allait de Rome jusqu'a la Chine
lointaine. C'6tait toujours le mame Jesus, lumiere du
monde, se levant pour 6clairer les nations. Lumen ad
7evelationem gentium.

La soiree fut remplie par les vepres pontificales et
un salut des plus solennels, oi 1'on pria ardemment la
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Reine des Ap6tres pour l'9glise et son chef. Christk
vincit, Christus regnal, Christus imperat. Nous eimes
meme, ce que nous n'avons que trts rarement, et ce
qui est d'autant plus appreci6, une conf6rence sur les
Missions etrangeres, faite par un missionnaire, t6mnoin
de cee qu'il raconte. Cette fois, le t6moin avait une particuliere autorite, puisque c'6tait un fils meme de la
la terre de Chine, parlant en &rudit et en 6veque des
choses de son pays.
Dans une causerie en franqais, familibre et pieuse,
Mgr Hou nous dit ce qu'est la Chine actuelle avec son
immense territoire et sa population 6norme; ses religions diverses, parmi lesquelles le catholicisme est
comme une goutte d'eau dans l'oc6an; les doctrines
revolutionnaires, qui la bouleversent en ce moment,
sp6cialement dans les milieux intellectuels. Contre
ces doctrines, destructrices de tout ordre et de toute
autorit6, d6clare Mgr Hou, la foi catholique est le
seul frein capable de reagir efficacement dans l'avenir;
ce sera le ferment bienfaisant qui sauvera ce pays,
essentiellement traditionnaliste et respectueux de la
hierarchie. Puis, se plagant ari point de vue qui nous
int6resse le plus, il nous parle du progres des Missions,
des vertus n6cessaires aux missionnaires qui doivent
surtout savoir se c chinoiser ), pratiquer la patience
et ne pas se hAter de juger ce qui existe. II y a tant
de diff6rence entre la mentalit6 d'un ( Celeste ))'et
celle d'un Europ.en !
Cette conf6rence dura pros d'une heure et nous
I'aurions 6cout6e encore avec plaisir, tant 6tait grand
I'intre&t de cette parole instructive et sincere.
Bien volontiers aussi nous aurions gard6 plus longtemps parmi nous notre auguste visiteur; mais ses
heures 6taient compt6es : on I'attendait a Bayonne,
A Pau, A Lourdes, A Montpellier, a Marseille, oi i
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devat s'embarquer le I1 fevrier, sous les auspices de
la Vierge, au jour anniversaire de sa premiere apparition a Bernadette. On l'attend surtout dans sa jeune
Eglise de Chine et lui-meme a hate de rentrer dans
sa patrie, oii la guerre et les ivinements politiques
rendent sa prisence necessaire.
Allez done, Monseigneur, allez cueillir la moisson
mfrissante que vous a confee le Pere de la grande
famille catholique. Nos voeux et nos prieres vous
accompagnent pour que les gerbes soient nombreuses
et lourdes de bon grain. Vous nous avez dit que votre
voyage en Europe avait fait grandir en vous l'amour
de 1'glise et la reconnaissance envers la France.
Nous vous disons en toute virit6 que vous avez fait
grandir en nous I'amour de la vocation et le zile des
ames.
Au PAYS DE CLEMENT V

Le geste de Mgr Hou, decidant, avant son depart
de France, de rendre-visite au pays de Cl1ment V et
de s'incliner devant ses restes v6n&r6s ne pouvait
manquer d'aller au coeur de tous les Francais. On I'a
bien vu parmi les manifestations vraiment 6mouvantes
qui ont accueilli 1'arrivee'de Mgr Hou a Uzeste et a
Villandraut. D6ja, sur le parcours et en particulier a
Langon, I'illustre voyageur, accompagn6 de Mgr de
Gu6briant et de Mgr Olichon, avait pu recueillir les
temoignages non 6quivoques d'une curiosite sympathique ;mais il ne put plus douter des sentiments de
nos populations, lorsqu'il trouva les deux 6glises
absolument remplies par la foule empress6e des
habitants.
En d6pit.des circonstances d6favorables, un temps
pluvieux et les obligations qui, un jour de semaine,
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retiennent i leur travail une grande partie de la population, on pent dire que la grande majorit6 des habitants avait tenu h venir saluer l'6minent visiteur.
Une procession, qui groupe djai un nombreux
clerg6, attend au presbythre et conduit solennellement
a 1'6glise le cortege des prelats.
Apres le chant du Veni Creator, Mgr Hou monte au
saint autel. Une 6motion unanime s'empare des assistants, en voyant s'affirmer ainsi I'uniti de la vie religieuse qui relie dans une mime communion un Pape
francais du quatorzieme siecle et un jeune 6evque
chinois du vingtieme.
Avant I'absoute solennelle, Mgr Olichon monte en
chaire et, dans une improvisation vibrante, r6sume la
leqon de lajourn6e. II adjure les hiritiers de la pensee
de Clement V et les gardiens de son tombeau d'etre
aussi les continuateurs de ses grands desseins et les
soutiens des Missions catholiques, par I'adoption de
cette ceuvre de Saint-Pierre-Ap6tre, qui multiplie
aujourd'hui le clerge indigene que le grand Pape du
quatorzieme siecle voulait instaurer en Chine.
Le cur6 d'Uzeste, qui avait prepare cette reception
avec tant de d6licatesse et d'intelligent divouement,
peut etre tier de ses paroissiens. IUs r6pondirent avec
empressement a l'appel qui venait de lui etre adress6.
Des aujourd'hui, un s6minariste chinois est adopte par
la paroisse d'Uzeste, qui se montre une fQis de plus
digne de son histoire.
A Villandraut, c'est le conseil paroissial qui accueille
d'abord les 6vkques; mais une surprise, qui fut profond6ment appr6ciee, leur etait reserv6e : au moment
oh its franchissaient le seuil des ruines imposantes
du chiteau familial de Clement V, ils furent recus
par M. le comte de Sabran. M. le maire avait tenu a
venir en personne recevoir les h6tes de sa commune;
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il les salua en des termes dont tous apprecierent sans

peine la delicatesse et la noblesse des sentiments.
Aux c6remonies qui suivirent, la foule se pressa
dans 1'6glise paroissiale et cut le bonheur d'entendre
un des meilleurs discours de Mgr de Guebriant.
- Quel est, dit-il, le sens de la manifestation imposante a laquelle nous assistons? On a dit assez qu'elle
est d'abord une cerimonie de reconnaissance. Je n'y
insisterai pas davantage. Permettez-moi de vous
signaler une des lecons qui me frappe le plus en cette
journ6e. Je vous demande de r6flichir a ce qui serait
arriv6, a ce qui arriverait aujourd'hui sous- nos yeux
si la pensie de Clement V avait pu triompher au
cours des siecles; si 'ceuvre civilisatrice de l'tglise,
depuis six cents ans, avait 6ti aidie par les hommes;
si nos missionnaires avaient pu poursuivre leur oeuvre
en libert6? Aujourd'hui, cette Chihe, qui prend conscience de sa force et que les puissances du mal voudraient dresser contre 1'Europe, cette Chine redoutable serait unie A nous par la communaut6 des
aspirations et des traditions religieuses; elle pourrait
6voluer vers des destins nouveaux, sans connaitre cette
crise effrayante, dont personne ne peut pr6dire la
solution. Puisse cette leqon etre comprise de nos
contemporains et des politiques qui president au gouvernement du monde ! n
Mgr Hou remercia ensuite l'assistance, avant de la
b6nir. Il eut peine a s'arracher & I'ovation de la foule,

qui semblait vouloir empecher le pieux pelerin de
l'abandonner pour toujours.
(Extrait de 'Atcho de Paris,2 fEvrier 1927.)
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A MONTPELLIER
La presence de Mgr Hou A Montpellier, le dimanche

6 fevrier, coincidait avec la c6elbration d'une journee
missionnaire. Dans toutes les paroisses de la ville, la
grand'messe fut spicialement consacr&e aux ceuvres des
Missions catholiques et a l'expos6 du caractere de
1'(Euvre pontificale de Saint-Pierre-Ap6tre pour le
recrutement du clerg6 indigine.
C'est surtout a la cathedrale Saint-Pierre, oii se trouvait Mgr Hou, que la cerimonie fut grandiose. Quatre
mille catholiques environ remplissaient l'oglise pendant les vapres pontificales.
Mgr Olichon parla pendant la grand'messe de dix
heures et fit toucher du doigt a I'assistance, deja nombreuse, la gravite de la question des Missions catholiques a I'heure actuelle.
Nous souhaiterions que ses paroles arrivent, au
moins par ce r6sume, aux oreilles et au cceur des
catholiques qui n'eurent pas le bonheur de les entendre : elles les contraindraient a rfilchir devant

Dieu sur ces constatations douloureuses et poignantes.
Au moment oi nous sommes, vingt siccles apres la
Redemption, un milliard de paiens restent encore A
convertir; ce n'est pas la faute de la grace de Dieu,
mais bien le manque de la cooperation humaine &
l'euvre r6demptrice. Pour penetrer dans cette masse
profonde, l'•glise catholique, charg6e par le Christ
de la conquete du monde, a cre6 une armee d'assaut,
l'arm6e des missionnaires qui partent de nos pays
chr6tiens pour porter la foi aux infiddles; et i'CEuvre
de la Propagation de la Foi, n6e en France du genie
d'une humble fille du peuple, porte A I'arm6e des missionnaires les secours mat6riels dont ils ont besoin.
Mais le nombre des missionnaires est insaffisant et
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plusieurs. sources de leur recrutement ont &6t taries
par la legislation laique. Pour conserver les positions
conquises, pour garder au Christ les chr&tientbs naissantes, la Providence fait surgir, pen a peu,.dans les
peuples nouvellement convertis; des pretres indigenes. Or, il faut des ressources pour bAtir la-bas des
siminaires, pour nourrir les enfants et les jeunes gens
que Dieu choisit pour son service, dans la race noire
et dans la race jaune. L'(Euvre pontificale de SaintPierre-Aptire, oeuvre franqaise elle aussi, a pr6cis6ment
pour but de procurer les ressources n&cessaires au
recrutement des clerg6s indigenes.
Le prelat adresse a son auditoire un cmouvant appel
pour l'exhorter a la charit6 envers cette ceuvre n6cessaire.
Le soir, aprbs les vepres pontificales qu'il a chantees lui-meme, sur l'invitation de Mgr l'kvaque de
Montpellier, Mgr Hou est monte en chaire. Auparavant, Mgr Olichon avait expose a l'immense auditoire
attentif I'6tat de l'1glise de Chine et particulirement du nouveau vicariat apostolique, peupl6 d'un
million de paiens, que le Saint-Phre vient de confier
a Mgr Hou.
L'eveque alors, dans un grand silence, oi l'on sentait le desir de ne rien perdre de sa parole, s'est pr&sent6 aux catholiques de Montpellier, dans des termes
simples et touchants : a Je suis le his d'une famille
depuis longtemps chretienne. Mon plre avait eu avant
moi la pens6e de se consacrer a Dieu; il ne I'a pas pu
et voila que je suis moi-m6me devenu pretre et que le
pape m'a appel6 tout r&cemment pour faire de moi un
.des premiers iv&ques de ma race... Je suis reconnaissant a la France de tout ce qu'elle a'fait pour les Missions chinoises; je la remercie; je vous remercie tous,
car vous avez d6ji commence de montrer votre chariti
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pour la grande ceuvre qui me prioccupe, si importante
pour recruter des pretres chinois: la construction d'un
seminaire. n
Tels sont les divers points que le pr6lat developpe,
avec autant de grace que d'esprit. On n'aurait pas cru
que le Saint-Esprit, comme il le disait humblement
en commenqant, ne " lui avait pas fait le don des langues ,, a entendre la maniire correcte et l66gante dont
il s'exprimait en francais. L'auditoire a trouv6 trop
courte l'allocuticn du v6nbr- Pontife.
Cette solennit6, terminde par une majestueuse benediction du Saint-Sacrement, laissera a tous les fiddles
quiy prirent part, le d6sir de travailler avec plus d'elan
aux ceuvres missionnaires.
Le grand s6minaire voulut avoir sa petite fete. Une
stance fut organisbe et l'un des s6minaristes prit la
parole, au nom de tous, pour souhaiter la bienvenue
a Mgr Hou :
i Monseigneur, ces quelques mots ne seront qu'un
faible reflet de tout le bonheur que ressentent les
s&minaristes de Montpellier a vous avoir au milieu
d'eux.
« Oui, ils vous apportent d'abord leur merci d'avoir
bien voulu ainsi consacrer a notre cher diocese quelques heures parmi les derni&res qui vous restent a
passer en France, et, sur ces quelques heures, d'en
avoir accorde plusieurs A notre s6minaire. Oui, ils
vous disent encore toute leur joie de poss6der et de
feter I'un de ceux que la Providence, par la c6nsecration du Souverain Pontife, a appelbs a devenir les
pasteurs et les chefs de nos freres chr6tiens de Chine;
de saluer en lui l'esp6rance de moissons nouvelles pour
I'9vangile, 1'esp6rance aussi, car nos veux portent
plus loin, d'une ere de prosperit6 ouverte et de paix,
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pour cette Eglise, qui n'a guere connu jusqu'ici que la
persecution et la souffrance.
u A la joie dont tout cceur catholique a tressailli ,
en voyant ce que le Saint-P&re a fait pour la Chine,
s'ajoute pour nous, s6minaristes de Montpellier, la
fiert6 de penser a la part toute sp6ciale qui revient a
notre diocese dans l'Fvangelisation de ce pays : les
noms de Mgr Jarlin, de Mgr Fabregues nous sont les
plus familiers parmi les noms des missionnaires, car ils
sont de cbez nous.

4 II est, pour nous, un autre sujet de joie, et nous
sommes heureux, en meme temps, d'en faire un hommage a nos maitres d6voues. Combien nous avons 6te
touches que, parmi les six 6vEques cholsis, deux
soient membres de Ia Congr6gation de la Mission ?
Saint Vincent, dans son humilitb, se fft peut-6tre
effray6 d'une si nombreuse post6rite d'6veques. Mais
nous qui savons le m6rite de ses fils et la tradition
qu'ils se 16guent, comme un precieux heritage, de
donner des saints, nous n'en sommes pas 6tonnws.
t C'est la Providence elle-meme qui s'est chargee
d'enjamber sur ses vues, et le choix recent du Souve-

rain Pontife apporte le plus magnifque couronnement
a son oeuvre.

« Enfin, cette joie devient plus sensible pour des
quand ils reconnaissent dans 1'Eveque
qu'ils recoivent un ancien directeur de grand s6minaire. Aux delicatesses de tous ceux qui leur ont
m6nag6 la faveur de cette visite, ils ont devin6 le coeur
de maitres qui ont vcu & leur contact, qui les ont
connus et aimes, et leur affection en jaillit reconnaissante et spontanee.
, Vous nous avez r6v16, l'autre soir, Monseigneur,
qu'a tant de lieues de distance, il y avait des s6minanaristes comme nous, qui vivaient d'un reglement sems 6 minaristes,
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blable au n6tre, qui avaient les memes aspirations et
les momes gouts que nous, qui m&me, comme nous,
avaient le bonheur de voir ceux qui les enseignaient
devenir leurs 6veques. Aussi comprenons-nous que vos
preoccupations aillent d'abord tout naturellement a
ces chers seminaristes. Etc'est pourquoi nous sommes
heureux d'offrir a Votre Grandeur quelques branches
de ce rosier de sainte Ther&se de I'Enfant-Jisus, dont
Mgr Olichon nous disait hier les merveilleux epanouissements. Que ces modestes roses des seminaristes
de Montpellier soient la preuve de l'intir&t qu'ils por. tnt a leurs frbres de Chine! Qu'elles soient .ussi Ie
gage des voeux et des prieres dont ils ne cesseront
d'accompagner, Monseigneu, la tUche difficile qui
vous attend lT-bas! »
FONTAINEBLEAU'
L'ANCIEN ETABLISSEMENT DES MISSIONNAIRES

Anne d'Autriche offrit a la Congregation de la
Mission, en i66i, la cure Saint-Louis de Fontainebleau; cure importantc, car, chaque anne, le roi,
accompagn6 de sa cour, allait passer la belle saison
dans cette ville.
La nouvelle paroisse, cr66e aux d6pens de celle
d'Avon, que les Peres Mathurins desservaient depuis
plus d'un siecle, eut, comme 6glise une chapelle batie
par Louis XIII en 1624. et confi6e jusque-l. aux soins

de ces religieux. Quand il fut question de choisir le
cure et ses vicaires, Anne d'Autriche recommanda les
Pretres de la Mission. Le souvenir de saint Vincent
de Paul, toujours present a son cceur, la portait a
favoriser les enfants spirituels de ce grand serviteur
de Diet. ( Je les etablirai dans toutes les maisons
royales », avait-elle dit; et l'6rection de la cure de

-

292 -

Fontainebleau lui donnait une premiere occasion de
tenir sa resolution.

La proposition effraya M. Almeras. Une cure, et
une cure de cette importance! qu'aurait dit saint
Vincent, lui qui avait fonde sa congr6gation pour les
pauvres gens de la campagne? Aux objections qui lui
furent faites, la reine repondit :
- Vous ,vez acceptk la cure de Richelieu; pourquoi
ref user celle de Fontainebleau?.
-

Majeste, nous n'avons pu nous empecher d'obeir

au cardinal de Richelieu.
- Je le comprends, mais nous valons bien M. le
cardinal.
II n'y avait qu'i s'incliner
Le roi et la reine-mbre cnrvirent eux-mimes i
I'archeveque de Sens, le 18 novembre 1661, pour lui
demander de venir 6riger la nouvelle cure avant leur
retour a Paris. Le preiat n'etait pas libre, il envoya
son official. Le 28 novembre, eut lieu, selon le rit
accoutume, en presence de Louis XIV, d'Anne
d'Autriche et de la cour, la prise de possession de la
cure par M. Berthe, au nom du Sup&rieur general. Les
dix pretres promis arriverent quelques jours aprbs,
sous la direction de M. Durand, les uns pour remplir
les fonctions paroissiales, les autres pour donner des
missions.
Le sup6rieur n'avait que trente et un ans. II s'effraya
des responsabilit6s de sa charge. u Si I'on vous
trouve trop jeune ou incapable, lui dit M. Almiras,
M. Berthe pourra vous remplacer. )
Le premier acte des missionnaires fut une grande
mission. Les fruits ne repondirent pas au zHle des
ouvriers. Les motifs que M. Durand donne de cet
insucces sont assez curieux. t Les peuples, dit-il,
6taient fort partag6s d'inclination ,; t la cour en
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sortait fraichement et chacun 6tait plus occupi a
nettoyer sa maison des ordures qu'elle y avait laissies
qu'a nettoyer sa conscience; les autres couraient a
Paris apres leurs d6biteurs. ))
Cependant, les Mathurins continuaient a regarder
comme une injustice la division de leur ancienne
paroisse et, pour faire valoir leurs droits presumes,
ils ne reculaient ni devant le disordre, ni mme
devant le scandale. Les scenes tumultueuses qu'ls
provoquerent plus d'une fois dans l'6glise, pendant
les c6remonies, m&me derriere des cercueils, servirent
peu leurs desseins. Les relations et I'habilet6 du
PNre ministre, religieux insinuant, tres lie avec le
cardinal Antoine Barberini, le confesseur du roi et la
plupart des aum6niers de la cour, furent leur principale force. Louis XIV, influenci en sens divers et de
plus en plus indicis, remit le jugement de l'affaire i
quelques jurisconsultes d'une competence reconnue.
Le bruit se repandit,un jour,que les Mathurins allaient
etre retablis.
Aucune nouvelle ne pouvait etre plus agr6able k
M. Almtras. II avait accept6 la cure avec repugnance
et ne l'avait gardee que pour ob6ir a la reine-mbre; la
quitter, apres I'opposition violente qui lui 6tait faite,
devenait pour lui un soulagement.
M. Durand alla, de sa part, trouver le roi pour lui
temoigner que les missionnaires 6taient tout prts a se
retirer si Sa Majesti en manifestait le d6sir.
Tandis que les commissaires etudiaient lentement
le memoire soumis a leur examen; le public, plus
press6, tranchait le diff6rend. L'accord n'existait pas
parmi les paroissiens. u La populace 6tait pour nous,
6crit 'M. Durand, et quelques-uns d'entre les bourgeois; le beau monde et les hommes d'6pbe 6taient
pour les PNres. On.en parlait au lever et au coucher
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du roi, a sa table, a celle de M. le chancelier, dans
Paris et dans les provinces. On disait que notre affaire
6tait celle des dames, qui la solliciterent le plus. Le
roi demandait a celles qui parlaient en notre faveur :
Mais d'oi connaissez-vous les missionnaires? Chacune
lui disait ce qu'elle avait vu ou entend. Mine de
Montespan disait au roi : Sire, je suis persuadie que
Votre Majestl ne ditera point ce que man oncle a fait.
Mme d'Itianje, sa soeur ou sa proche parente, parlait
aussi pour nous. Toutes ces dames itaient prevenues
par la bonne Mme de la Tour, qui leur faisait la cour
et perdait le repos et les repas pour solliciter. »
Cependant les Mathurins repitaient avec assurance
qu'ils ne doutaient pas de leur victoire. Les partisans
des missionnaires, de plus en plus inquiets sur I'issue
du procks, commencaient a perdre courage. La reine
mire comprit qu'il etait temps de r6tablir la confiance
perdue. La grossesse de Madame approchait de son
terme. De6j plusieurs eccl6siastiques de haut rang
ambitionnaient I'honneur d'6tre choisis pour ondoyer
1'enfant qu'on attendait. Anne d'Autriche conseilla le
.choix de M. Durand et Monsieur acquiesca volontiers
au desir de la reine.
Le jour oi I'heureux 6v6nement se produisit, un
valet de pied alla chercher le cure. Apres une courte
attente dans I'antichambre, celui-ci entra. Le roi,
les reines, les princesses et les dames de qualite de
la cour entouraient le lit de Madame.
L'abb6 de Montaigu se promenait dans la chambre;
il 6tait venu de son abbaye, c'est-a-dire des environs
de Pontoise, pour faire la ciremonie. Le cardinal
Antoine Barberini entendait bien ne pas lui laisser
cet honneur. Le ministre des Mathurins estimait que
ce droit ne pouvait lui etre dispute par personne.
Par bonheur, 1'eveque de Valence, aum6nier de
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Monsieur, avait recu l'ordre d'aller a Paris pour
l'entrie du 14gat; ce d6part providentiel kcartait un
quatrieme competiteur. M. Durand se tenait modestement & I'6cart, confus d'avance des deceptions
qu'allait provoquer le choix de sa personne. II ondoya
le petit duc d'Anjou sur les genoux de la sagefemme; puis, prenant la plume que lui tendait le roi,
il signa le premier.
Les commissaires rendirent leur sentence en 1666,
au mois d'aoit. La paroisse Saint-Louis restait aux
missionnaires et les Mathurins obtenaient quelque
compensation »i d'honneur et d'intre6t ). a II n'ktait

pas expedient.4 crivait M. Alm6ras, que tous les
avantages fussent pour nous et nous devons 6tre bien
aises surtout que les actions qui ont de l'6clat lear
demeurent, aussi bien que l'utilitb temporelle, nous
estimant bien beureux que notre partage soit le travail
et le fruit des ames. C'est en cette occasion que nous
devons dire : da miki animas; caetera tolle tibi. n

Belles paroles, dignes de saint Vincent!
Quelques jours apres la d6cision des juges, le roi
conversait avec un de ses courtisans, Nicolas Dupont,
sieur de Compiegne.
- Compiegne, lui dit-il, les Mathurins avaient bien.
du monde pour eux, et vous en -tiez?
- Oui, Sire, ce sont d'honn&tes gens, avec qui j'ai
v6cu depuis quarante ans, qui m'ont toujours bien
administre.
' Sire, reprit un autre courtisan, la concierge 6tait
pour les missionnaires.
- Ah! je crois bien! s'icria le roi, qui savait avec
quelle ardeur cette .dame s'etait jet6e dans la m.lke.
Et un moment apres, ii ajouta:
- Les Mathurins doivent etre contents de moi, car on
leur donne une bonne pension.

Oui, dit Compifgne, ils sont satisfaits de Votre
Majest.
- Tant mieux, mais les missionnaires sont plus
propres pour la cure.
Leurs fonctions donnaient aux cures de Fontainebleau maintes occasions d'approcher le roi. Ils allaient
le saluer quand il venait resider an chgteau et quand,
la saison finie, il repartait pour Paris. C'est au cure
que le roi, les reines et tous les personnages de la
cour s'adressaient pour les dispenses, quand leur itat
de sante ne leur permettait pas d'accomplir les p6nitences de l'glise.
La reine et la reine mere itaient assidues aux
offices paroissiaux. On les y voyait communier souvent.
Quelques jours apres la mort d'Anne d'Autriche,
-

M. Durand alla presenter ses condol6ances an

0oi,

qu'il supposait ttre, avec la cour, au chateau de SaintGermain-en-Laye. La reine Marie-Thirese le requt.
(, Monsieur, lui r6pondit-elle, je vous remercie. Ma
tante vous aimait et vous prot6geait. Je veux tenir sa
place aupres de vous. Je n'ai pas le moyen de vous
aider autant qu'elle, mais mon affection ne vous manquera pas; comptez sur moi. Le dauphin, que vous
voyez pres de moi, perd beaucoup en perdant sa

grand'mnre; priez pour lui. a
Le roi timoigna toujours a M. Durand une grande
bienveillance. t Sire, lui dit un jour le cure, Votre
Majest6 n'a-t-elle rien hme commander? -

Monsieur,

repondit le monarque, vous vous comportez si bien et
tout le monde est si satisfait de votre conduite que je
ne vois rien a vous recommander sinon de continuer i
faire comme par le passe. >
Si M. Durand avait eu i diriger la conscience du
roi, peut-tre n'aurait-il pas entendu les memes dloges;
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car, comme tout le monde, il connaissait les tristes
scandales qui d6shonoraient la cour.
Vers 1675, Mme de Montespan vint a l'gglise, avec
la duchesse de Richelieu, pour se confesser, afin de
jouir des indulgences attachees au jubil6. Ce n'etait
pas une habituee du cur6 et pour cause. Comment
celui-ci allait-il la recevoir? La duchesse se chargea
de pr6parer les voies. Elle demanda une entrevue &
M. Durand.
- Monsieur, lui dit-elle, Mme de Montespan est dans
I'6glise; auriez-vous la bont6 de 1'entendre en confession?
- Madame, c'est la une affaire de la plus haute
gravit6; je lui serais bien reconnaissant s'il lui plaisait
de m'excuser.
- Je vous assure, Monsieur, qu'il n'y a aucun mal en
S3 conduite; je vous en r6ponds.
- Je veux bien vouscroire, Madame, mais convenez
avec moi que l'occasion et le scandale subsistent.
- Pcoutez-la du moins, Monsieur, par maniere de
confidence.
- Si ce n'est que cela, Madame, bien volontiers,
pour vous etes agr6able.
M. Durand se rendit A son confessionnal, ou
Mme de Montespan vint le rejoindre. Laissons la
parole au cur : < Je dis d'abord A cette dame que je
ne pouvais pas la confesser. Elle me dit bien des
choses pleines d'esprit pour m'obliger A le faire. Je la
suppliai de m'en dispenser jusqu'A ce que j'eusse pris
avis de personnes habiles. Nous brisAmes IA-dessus. n
La c6l1bre courtisane ne manifesta aucun d6pit de
ce refus. La paroisse de Fontainebleau, qu'elle avait
scandalisbe par ses disordres, sera- temoin, queiques
ann6es apres, de son repentir et de ses grandes
charit6s.
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M. Durand quitta Fontaineblean en 1679, apres um
sejour de dix-huit ans. Denis Laudin, qui prit la succession, entra dans la ville mont6 sur un 5ne. Sa sim-

pliciti et son humilitb cacherent tout d'abord aux yeux
de la cour les rares qualitis qui le rendaient digne da
poste qu'on lui confait. Des dames eutent 1'indilicatcsse de lui dire qu'il ne reussirait pas dans la.

paroisse. Elles s'aperquient une fois de plus qu'il ne
faut pas juger d'apres les premieres apparences. Son
zele pour le service de Dieu et le salut des ames, sa
grande charit6 pour les malheureux, la droiture de
son caractere, son d6sinteressement lui gagnerent
1'estime g6ndrale, sauf peut-etre celle des devotes,
auxquelles il ne pouvait pardonner le temps qu'elles
faisaient perdre aux prktres.
Un jour, apres le rcpas de midi, comme il prenait
un peu de recreation avec ses confrlres, le sacristainvint annoncer a l'un d'eux qu'on le demandait an parloir. t Quis ? n interrogea laconiquement le missionnaire interpelli. c Dites plut6t : Qude? m repartit le
superieur. Et aussit6t il ajouta : a Restez IU, je vais
prendre des mesures pour que vos recreations ne soient
II1suivit le sacristain au parloir, vit
plus troubl6es.
la devote et, aprbs lui avoir montri combien elle 6tait
importune et meme ridicule, il la reconduisit poliment
a la porte.
Le ricit de cet incident courut dans le monde des
devotes et on en tira la conclusion qui s'imposait.
S'agissait-il d'un vrai bien a faire aux imes, particulierement aux pkcheurs, M. Laudin donnait
1'exemple. La veille des fetes, il fallait aller au confessionnal pour le trouver. La veille de No6i, la nuit
et le matin jusqu'a midi, il n'en sortait que pour les
repas et les offices. Un dimaache de Paques, il ne put
se mettre & table avant quatre heures de 'apres-midi.
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II n'aimait pas confesser les personnes haut placies.
Quand on ne le demandait pas nommement, il envoyait

un de ses vicaires.
Une veille de fete, pendant le chant de matines, il
se sentit tire par les mancbes du surplis; c'etait on
jeune prince qui voulait le voir an confessionnal.
M. Laudin ne put lui refuser ce service. Louis XIV
etait curieux; il demanda an prince: a Aquivos etesvous confessi ? - Sire, a M. le curt. - Et que vous
a-t-il dit? n La reponse montra au roi que M. Laudin
ne variait pas son langage d'apres la condition des
personnes qui lai accusaient leurs fautes.
Louis XIV lui temoigna toujours une grande bieaveillance. Toutefois, pr6venu par de mauvaises langues,
il lui reprocha un jour d'envoyer ses confreres en
mission au d•triment du service paroissial. Le missionnaire se defendit si bien que le roi se d&clara satisfait
de ses explications.
M. Laudin resta cure de 1679 a 16go. On lui donna
pour successeur un des membres les pins 6minents de
la Compagnie, M. Maurice Faure, qui occupera les
plus hautes charges apr&s celle de Sup6rieur g6neral.
Les Prtres de la Mission continuerent leurs fonctions a Fontainebleau, au nombre de dix d'abord, puis,
a partir de 17oo, an nombre de onze, jusqu'i la persecution religieuse des dernires anniesdu dix-huitieme
siecle.
-LILLE
LE CINQUANTENAIRE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE

L'Institut catholique de Lille a f&t6, les 26, 27 et
28 mars, le cinquantiemeanniversairede sa fondation.
La maison est quelque pen n6tre, puisque, de 1875 a
9go3 et de g919 & nos jours, la Compagnie a eu la
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direction du seminaire universitaire. Aussi, M. le Suprieur g6enral, sp6cialement invit6 aux fetes, s'empressa-t-il de r6pondre a l'appel du recteur.
Les fetes jubilaires furent magnifques. Elles avaient
attire A Lille plusieurs milliers d'anciens Atudiants et
une multitude d'habitants de la r6gion du Nord, hers
a juste titre, de leur Universit6, la Catho, comme on
dit k Lille, la Catholique.
La Catko, la Catholique! Quel plus beau titre pour
une Universite! N'est-ce pas un cri de reconnaissance
en m&me temps qu'un cri de fiert6? C'est l'Iglise
catholique qui a fond6, il y a plus de sept cents ans,
les premieres Universites.
Lille est, avec l'Universite de Strasbourg, la seule
Universit6 frangaise complete, c'est-a-dire qui possede
les cinq Facultis de theologie, de droit, de mddecine
et pharmacie, des sciences, des lettres. Nos seize.
autres Universites officielles n'ont pas de Facult6 de
tbhologie et nos quatre autres Universites catholiques
n'ont pas de Faculti de m6decine et de pharmacie.
A notre connaissance, 1'Universit6 catholique de
Lille est meme la seule Universit6 catholique du
monde qui ait les cinq Facult6s. Nos amis du Nord
ont done grandement lieu d'etre fiers de leur Universit6.
Elle est n6e et elle s'est d&veloppbe uniquement
grace aux dons des catholiques, depuis la fameuse
souscription de 7 oooooo lancde en 1876 par les deux
freres Vrau.
Aux cinq Facultis se sont ajout6es: en 188o, 1'cole
des sages-femmes; en i885, I'Ecole des Hautes6tudes
industrieiies; en 1894, 1'cole des Sciences sociales
et politiques; en 1912, 1'Ecole d'Electricit6; en 1921,

l'lEcole des Hautes 6tudes commerciales; en 1925,
l'rcole de Journalisme.
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Le samedi 26 mars, k la fin de la matinee, S. Em.
le cardinal Charost, archeveque de Rennes et ancien
6veque de Lille, disigni comme Ligat par le Pape
pour les f&tes du cinquantenaire, est requ a la gare de
Lille, pavoisbe, pour la circonstance, par toutes les
notabilites lilloises. Le Cardinal-L6gat felicite le chauffeur et le m6canicien de leur precision plus qu'amiricaine. Le service d'ordre est assure, comme il le sera
durant les trois jours de fete, par les 6tudiants catholiques.
A trois heures, le Cardinal-Legat fait son entr6e
solennelle dans la cour d'honneur de l'Universit6 et
recoit, dans la salle des Actes, I'archeveque et les
eveques de la province de Cambrai, les prblats et les
d6leguhs des Universit6s francaises et 6trangires,
I'administration superieure de i'Universit6, les doyens
et professeurs des Facult6s et Ecoles, les notabilit6s
de la region et un peu de toute la France, les repr6sentants des oeuyres, etc.
Parmi les personnalites pr6sentes se trouvaient NN.
SS. Chollet, archev&que de Cambrai; Quilliet,
eveque de Lille; Jansoone, son auxiliaire; Julien,
6veque d'Arras; Roland-Gosselin, coadjuteur de Versailles; Lecomte, 6veque d'Amiens; Poirier, coadjuteur de Lourdes; Dreyer, vicaire apostolique de PortSaid; Grente, eveque du Mans; Ginisty, 6veque de
Verdun; Binet, 6v&que de Soissons; Mommesch,
eveque de Luxembourg; Rasneur, 6veque de Tournay;
Jamasyk, representant I'archeveque de Poznan.
11 y avait encore les representants des Universites

catholiques francaises et d'un certain nombre d'Universit6s etrangeres, des d6putes, des journalistes et
les personnages les plus en vue de Lille et de la region
lilloise.
A quatre heures, un immense cortege d'environ
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quinze mille hommes conduit le Cardinal-Ligat
1'6glise Saint-Maurice, en suivant la rue Nationale,
entre plusieurs rang6es de spectateurs, qui acclament
avec enthousiasme, tandis que les cloches sonnent a

la volie. Fenetres et balcons sont noirs de monde. Les
drapeaux bariolks des etudiants, les 6tendards verts
des scouts, les toques d'astrakan des 6tudiants de
Louvain, les costumes des professeurs de I'Universite et des repr6sentants des Universit6s 6trangeres
font un amalgame de couleurs des plus heureux.

Devant 1'6glise Saint-Maurice retentit le solennel
vivat flamand, puis B l'Fglise s'ileve le chant du Te
Deum. Le R. P. Janvier monte en chaire. II salue le
16gat et tous ceux qui rehaussent de leur presence
1'6clat des fetes jubilaires. II montre que la creation.
de l'Universite lilloise fnt une miuvre de foi. Ils ont eu
foi en Dieu et c'est par la priere qu'ils ont demandi
le secours divin pour bitir leur oeuvre. Ils ont eu foi.
dans leurs propres efforts et ils on4 vu grand d'ua
seul coup quand ils achetaient cinq hectares de terrain pour y 6lever leur Universit&. Ils oat eu foi dans,
l'avenir et c'est avec une perseverance et une tinacite
inlassable qu'ils ont toujours marchk vers le but qu'ils
s'itaient fix. Grace a eux, l'Universit6 de Lille est
devenue une ceuvre de haute culture scientifique, l6evant l'esprit vers les etudes les plus hautes et les plus
d<sintrressees, et une oeuvre de bienfaisance intellectuelle et sociale, faisant bneficier des conquktes de
la science toutes les classes sociales.
Le soir, a huit heures et demie, dans 1'Aula maxima
de I'Universite, qui contient facilement trois mille personnes, on applaudit une tres remarquable chorale de
Tourcoing et les acteurs du Bon-Theatre, qui jouerent
Colette Baudocke.

Le dimanche 27, a 1'6glise Sainte-Catherine, une
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messe pontificale fut c61lbree, devant le CardinalL6gat, par S. G. Mgr Jansoone, auxiliaire de
Mgr Quilliet,. 6vque de Lille.
A midi, un banquet de mille cinq cents converts, au
Palais Rameau, r6unissait, autour de S. £m. ie cardinal Charost, les 6veques, les reprisentants des Universites francaises et etrangeres, les professeurs et
un.grand nombre d'etudiants et d'anciens etudiants.
De nombreux toasts, suivis chaque fois du vivat flamand, entonn6 par les assistants, y furent prononc6s
par Mgr Lesne, recteur de l'Universit6; par M. Ren6
Peatan, president de. la F6d6ration gen6rale des 6tudiants; par M. Cateaux, au nom de 1'Association des
anciens 6tudiants; par M. Groussau, dppute du Nord
et professeur de Ia fondation; par Mgr Lavall6e,
recteur des Facult6s catholiques de Lyon, an nom des
Universit6s catholiques franSaises; par le R. P. Gemelli, recteur de I'UniversitC de Milan, au nom des
Universites etrangeres repr6senties; par Mgr Chollet,
archeveque de Cambrai, et par S. tm. le cardinal
Charost.
Le couronnement magnifique de la journie fut
1'assembl6e g6enrale tenue apres le banquet A l'Aula
Maxima. Ce fut le grand hommage rendu A la fondation magnifique des catholiques du Nord. Le recteur,
Mgr Lesne, retraga, en un tableau clair et precis,
l'histoire de la fondation et des cinquante pemi&res
annies de l'Universit6. II celbra I'ceuvre des fondateurs, A'oeuvre des recteurs dirigeant l'Universit6 au
milieu des plus grandes difficultis, l'hroique sacrifice des quatre cents professeurs et 6tudiantsmourant
pour la France au cours de la Grande Guerre.
t Un frisson d'espoir passait, s'6crie Mgr Lesne,
quand arrivait l'Oiseau de France, le journal clandestin compose et imprimie Roubaix par notre hbros, le
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professeur Williot, mort victime de l'envahisseur, et
par ses auxiliaires uidgnanimes, parmi lesquels &taient
quelques-uns des n6tres, ou quand la voix de notre
6veque, de notre chancelier prophetisait la victoire.
Qu'il me soit permis de dire encore une fois a S. Em.
le cardinal Charost I'6ternelle reconnaissance des
Lillois et de l'Universite. m
Toute la salle acclame alors le Cardinal-Ligat, dont
le visage, au souvenir de ces grandes heures, s'est
brusquement color6.
Apris que Mgr Lesne eut rappele comment l'Universit6, exsangue au lendemain de la guerre, fut
ranim6e par les g6nerosit6s de Benoit XV, puis endchie par la dotation de Pie XI, Mgr Baudrillart,
au nom des Universitbs catholiques francaises, et
Mgr Ladeuze, recteur magnifique de Louvain, au nom
des Universitis etrang-res, lurent de fort belles
adresses de f6licitations , I'Universit6 de Lille; les
autres d6lkgues remirent les leurs an Cardinal-Ligat,
On proclama les distinctions accord6es par leSaintSiege, I'archeveque de Cambrai et 1'iveque de Lille
au recteur, aux doyens et i plusieurs maitres de l'Universit6, acclam6s par les 6tudiants et I'assistance.
S. tm. le cardinal Charost cl6tura cette reunion.
par un de ces discours dont il a le secret et l'habitude,
qui sont pour lui une occasion de pensees.profondes,
de magnifiques envoiees, de descriptions pittoresques.
Aprbs avoir c6lebr6 le recteur de l'Universit6, les
maitres passes et presents en des portraits pleins de
vie; apris avoir montr6 l'union, dans cette Universite r6gionale, francaise et catholique, de la haute
tenue intellectuelle et des bienfaisantes applications
scientifiques, le Cardinal-L6gat insista sur l'affection
que le Souverain Pontife a sans cesse timoignee a
l'UniversitA catholique de Lille. t4 Notre soumission
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son igard, dit le cardinal, est faite non seulement
de loyalisme, mais d'une affection qui "jaillit du plus
profond de notre coeur. w
Ces paroles dichainbrent une immense acclamation,
a qui ira certainement au coeur du Pere commun des
fiddles n, declara Mgr Charost, avant de donner sa
benediction a la foule.
Un salut trbs solennel du Saint-Sacrement fut
ensuite donn6 a la chapelle universitaire.
Lundi matin, 28 mars, un service fundbre a 6t6

c6~lbr6 dans la chapelle de l'Universit6, pour les
maitres et etudiants defunts.

L'apres-midi, a quinze heures, a eu lieu la celblration solennelle du cinquantenaire de la Faculte de
m6decine et de pharmacie, dans Ie grand amphitheatre Feron-Vrau. A l'issue de la seance, une reunion
amicale des invites, professeurs et anciens etudiants
de la Facult6 de m6decine et de pharmacie s'est tenue
dans la salle des Actes de l'h6tel acad6mique. Elle a.

cl6ture dignement ces magnifiques f&tes jubilaires.
o
(Extrait de la Semaine Religieuse de Paris, n du 2 avril.)

LE BOUSCAT
M. FRANcols GOUDY
Nous lisons dans la Semaine religieuse du Grand
Siminaire d'Angoulme (numiro du 17 avril):
« Une laconique depache, que M. le supirieur du
grand seminaire eut la bont6 de noiis communiquer,
nous a permis de faire savoir au clerge la mort de
M. Goudy et de recommander son ame aux priires.

Nous devons a la memoire de celui qui fut sept annees
superieur de notre grand seminaire, sinon un article
n6crologiqte, du moins ces lignes, pour fixer dans les
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annales diocisaines son passage parmi nous et consigner notre reconnaissance.
, M. Goudy venait d'Oran quand ses sup6rieurs le
mirent a la tete du grand seminaire d'Angouleme.
C'6tait apres la guerre, lorsque Mgr Arlet put rouvrir
le s6minaire, dont la mobilisation de la plupart des
s6minaristes et des directeurs avait contraint de fermer
les portes. Pour conserver la tradition dioc6saine,
Monseigneur avait fait appel a MM. de Saint-

Lazare.
(, Pendant sept ans, M. Goudy dirigea le grand
siminaire avec autorite et bont6. II avait l'autorit6 de
l'age, de l'exp6rience, meme du sup6riorat, de la
science et de la parole. II aimait son s6minaire et ses
s6minaristes. Pour eux, il 6tait rempli d'attentions
et de bontis vraiment paternelles. II souhaitait ardemment les voir plus nombreux, afn de reprendre
totalement les reglements d'antan. S'il n'eut pas cette
consolation, il eut du moins celle d'en compter plus
de trente, et je n'oublierai pas avec quelle satisfaction,
au cours de l'ann6e 1926, il me faisait part de la
rentr6e de 1926-1927, qui s'annonjait la meilleure
depuis 1914.
'< Sa charge de superieur n'6tait point une sinecure.
Aux responsabilitbs de la direction gin6rale de la
maison, il joignait l'enseignement de la morale, du
droit canonique, des diaconales et, chaque soir, & la
lecture spirituelle, il parlait trente minutes & ses
siminaristes sur des sujets appropries, qui lui demandaient une serieuse et longue priparation. Enfin, il
6tait membre du Conseil 6piscopal et faisait partie de
l'Officialit6 diocesaine pour les Causes matrimoniales,
oi sa foaction de d6fenseur du lien l'obligeait & des
travaux longs et minutieux.
' M. Goudy etait fort accueillant pour les prtres
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du diocese. II aimait a les recevoir et h les traiter de
la faqon la plus hospitalibre. Son regret itait de les
voir venir trop pen nombreux et de ne pouvoir pas,
les traiter aussi bien qu'il l'aurait desire, en raison de
la diffcult6 des temps.
i( Son commerce 6tait agriable. 11 n'6tait pas Miridional pour rire, et de Carcassonne, s'il vous plait! II
avait gard6 du pays le prime-saut, la spontan6ite,
la libertb de langage, de mots, d'expressions qui, an
premier abord, nous surprenaient, nous habitants de
la molle Charcnte, puis nous faisaient rire, et bient6t
nous accoutumaient a ce temperament chaud, vibrant,
tout d'une piece et tout de franchise qu'avait M. Goudy,
et nous le faisaient aimer.
c Une maladie de foie, qui l'obligeait chaque annie
Sse rendre a Vichy, s'aggravant un peu, M. Goudy
demanda a ses sup6rieurs d'tre relev6 deses fonctions,
les trouvant trop lourdes. Ils ne firent pas droit,
d'abord, A sa demande. Mais I'ann6e suivante, en
juillet 1926, ils le nommaient superieur de la maison
du Bouscat, an diocese de Bordeaux.
a .Nous l'avions vu nous quitter, non sans tristesse,
car nous l'aimions. Nous.esp6rions bien le revoir en
quelque circonstance. Et voili qu'en queiques heures
il vient d'etre enlev6 aux siens.
c Le mardi 29 mars, il avait dit la messe, comme de
coutume. Apris le d6jeuner de midi, il fut pris d'on
vomissement, auquel il ne pr&ta gurre attention. Mais,
pendant la nuit, survint un vomissement de sang.
Cependant, le mercredi 3o, il voulait se lever pour dire
sa messe. Mais un nouveau vomissement de sang
l'obligea & se recoucher. Quand, quelques heures
apres, le m6decin arriva, il voulut .tre sur pied pour
le recevoir ; mais nouveau vomissement, qui, d'ailleurs,
une fois passe, le laissait soulag6, au point que, quand
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on lui conseilla 1'Extreme-Onction, il repondit :
c Demain matin; d'ailleurs, je suis pret. n
a I1 ne devait pas voir le ( demain matin ), car, aprbs
plusieurs nouveauxvomissements et malgr6 les piqures
qui lui itaient faites, il mourut sans avoir pris le temps
de mourir, pourrait-on dire, mais non sans recevoir
1'Extr&me-Onction. C'6tait bien dans son temperament.
il est rest6 alerte, actif jusqu'au bout.
1 Les obseques out eu lieu en toute simplicit6, mais
en grande dignit6, le samedi 2 avril, dans 1'6glise do
Bouscat.
( Des pretres de la Mission, une quarantaine de Filles
de la Charite et quelques personnes amies entouraient
le frere de M. Goudy, venu de l'Aude pour la douloureuse c6remonie. »

BELGIQUE
LIEGE
LA RESIDENCE DES MISSIONNAIRES

Cette ann6e 1927 amine le vingt-cinquibme anniversaire de la fondation de la maison de Liege. L'occasion s'offre, semble-t-il, de rappeler les origines de
cet itablissement. C'est lors de l'6rection de la province de Belgique pour les Filles de la Cbarit6 que
l'idde, on mieux le desir d'etablir a Lidge les pretres
de la Mission 6tait n6. M. Flagel, sup6xieur de SaintWalfroy (Ardennes), jusqu'alors confesseur des soeurs
de Belgique, fut nomm6 premier directeur de la nouvelle province. 11 apporta a remplir sa charge un
devouement tel qu'on pouvait l'attendre de sa haute
vertu. Tous les quinze jours, ii descendait de la mon-
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tagne et faisait le voyage de Liege pour entendre les
confessions des seurs et assister au Conseil. La difficult6 des communications et son Age avanc6 eussent
suffi pour lui suggbrer d'envisager une solution plus
pratique. Et s'il fut fidele a ses visites regulieres jusqu'A sa mort, survenue le i janvier 1889, il avait
song6, d'accord avec la Visitatrice, la mere Derieux,
ancienne sup&rieure de la Communaut6, A 6tablir les
Lazaristes & proximit6 de la maison centrale d'Ans,
et avait meme elabor6 dans ce sens un projet qui ne
fut pas r6alis6. Les missionnaires devaient faire
fonctions d'aum6niers de la maison centrale, et, par
les missions et retraites qu'ils precheraient, favoriser
1'6closion des vocations et lear indiquer discretement
la Compagnie des Filles de la Charit6. On avait
reserv6 pour leur usage un corps de logis dans I'enclos
meme de la maison centrale. Mais ce btiment, enclave
au milieu des locaux occupes par les seurs, fut jug6
mieux adapth pour un orphelinat de filles.
Le successeur de M. Flagel, M. Paul Bedjean,
occupa done, en attendant, un appartement dans un
pavilion separ6 de la maison de la Providence. Toujours poursuivie par cette pens6e d'etablir les mis-sionnaires, la Mbre Derieux avait song6 a leur batir
une r6sidence en face de la maison centrale,. rue du
Cimetiere, sur un terrain appartenant A la Communaut6. M. Bedjeany trouva divers inconv6nients. Apris
onze ann&es de s6jour a Ans, il obtint, en i90o, ce
qu'il avait sollicite, a savoir, d'atre plac6 & CologneNippes. II trouvait plus de facilite en cette residence,
sinon pour s'adonner A ses travaux d'6ditions chald&nnes, du moins pour correspondre avec son 6diteur
de Leipzig. Il laissa en Belgique de vifs regrets;
c'tait, en effet, un pretre de grande experience et de
rare droiture.
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M. Raymond Gleizes recut la succession. A son
arrivie, la question d'une maison 'a difier sur le
terrain des soeurs fut de nouveau soulevie et presque
risolue, car les briques avaient et6 achetees et attendaient, sur le lieu m6me, le moment d'6tre employees.
On pria M. Fiat, superieur g6neral, de vouloir bien
faire examiner la situation; les objections formulkes
par M. Bedjean ayant toujours leur fondement. On
desirait que l'arbitre fit M. Bettembourg; M. Villette,
alors superieur du grand s6minaire de Cambrai, fut
d6l6gu6 par le Tris Honork Pere. II jugea que, de
fait, la maison des missionnaires serait trop rapprochie de celle des sceurs. On abandonnace projet.
On pensa ensuite a construire sur le plateau qui
domine la maison de la Providence; on dut y renoncer,
en face des exigences du proprietaire, qui faisait un
prix beaucoup trop bleve.
En 190o, germa l'ide d'amenager, a la Providence
meme, tout le corps de bitiment a 'rextr6mit; duquel
le directeur des .soeurs avait son habitation et d'y
installer les missionnaires. Le local itait alors occupe
par les domestiques et quelques dames pensionnaires.
Un jardin 6tait reserve. M. Villette fit le plan, comprenant une chapelle, et Mgr Rutten, ve&quede Liege,
avait donna son approbation a l'itablissement, lorsque
de nouveau un obstacle survint, qui arr&ta tout. Devant
ces 6checs successifs, M. Gleizes 6crivit A M. le Superieur general qu'il ne restait plus qu'a attendre
I'beure de Dieu et il n'y pensa plus.
Mais une bonne Fille de la CharitA continnait
y,
penser. C'tait en i902. Elle s'tait dit, en commencant
le mois de saint Joseph : a Puisque ce grand saint ne
refuse rien le jour de sa fete, il faut qu'il nous donne,
soit a Ans, soit i Li6ge, soit a Verviers, cette maison
qu'on demande depuis si longtemps pour les mission-
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naires! n Et elle sollicita cette faveur de saint Joseph
le 19 mars : u Vous etes charpentier, lui disait-elle; il
est impossible qu'un charpentier ne trouve pas une
maison! n Dans la simplicite de sa confiance, elle
ajouta: t II faut que les Lazaristes entreat dans lear
residence le 3 d4cembre, f&tede saint Francois-Xavier,
patron des missionnaires. ) Elle traca, ea outre, sur
une feuille de papier le plan cavalier d'une maison et le
plaqa sous la statue du phre nourricier de Jesus. Ayant
obtenu,le jour de la f&te du patronage de saint Joseph,
une premiere grace, elle ne douta pas que la seconde
ne lui fit aussi accord6e. Rien pourtant ne le faisait
prevoir.
Sur ces entrefaites, ma sceur Van Hoonacker fit
remarquer a M. Gleizes un grand placard portant
<es mots : a Maison a veadre o, et appos6 sur une
palissade cl6turant une sorte de cour, en avant d'une
grande maison. Celle-ci 6tait situ6e an centre de
Liege, sur une 6lvation dominant la ville, en face du
Palais du Gouverneur, en an endroit fort tranquille et
oii les voitures ne pouvaient passer. Cette habitation,
dit-on, ne conviendrait-elle pas a merveille pour Ies
missionnaires? M. Gleizes r6pondit qu'il n'y fallait
guare songer, les seurs Atant habitudes, depuis pros
de vingt ans, a voir leur directeur tout proche de la
Maison centrale. II alla cependant visiter l'immeuble,
en compagnie de M. Duthoit, qui pr&chait alors une
retraite a Ans. Tous deux en sortirent fort satisfaits,
,et M. Duthoit, qui devait passer par Paris, fut chargd'en parler & M. le Sup6rieur g6naral. La r6ponse se
fit attendre.
La maison, ou mieux l'h6tel, appartenant a la
famille de Favereau, fixe actuellement & Bruxelles,
.tait inhabitee depuis une soixantaine d'annees, mais
un architecte, consultM, la d6clara fort solide. On insista
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done aupres du Tres Honore P!re en disant qu'une
somme de 5oooo francs, l1gute par une sceur pour la
fondation d'un 6tablissement de missionnaires, pourrait servir a cette acquisition. M. Fiat chargea alors
M. Villette d'aller voir la maison convoitie. Celui-ci
se montra tres favorable au projet, mais il fallait
prevoir l'opposition possible des sceurs a l'eloignement de leur maison centrale.
Trois jours apres cette visite, M. Gleizes recevait
du Tres Honor6 Pere une lettre ainsi conjue : a Vu le
rapport de M. Villette, nous inclinons a I'achat de
cette maison. Avant tout; il faut en parler i la Mere
Derieux, qui a eu la premiere pensee de cette bonne
oeuvre et la favorisera aupres des soeurs. Qu'elle aille
voir la maison, on la fas'se visiter par une officitre.
Le jour meme, la mere Derieux se fit transporter i
Liege et visita la maison. Elle ne fit aucune objection.La cause &taitgagn6e.
L'h6tel en vente, quelque peu demode, mais vaste
et commode, 6tait la maison paternelle du baron de
Favereau, alors s6nateur et ministre des Affaires
Etrangbres. Ma soeur Van Hoonacker s'adressa a
M. Wouters, notaire, pour r6aliser l'achat. u Mais, dit
celui-ci, elle est vendue an directeur du theatre du
Gymnase, voisin de la maison, qui veut y 6tablir sa
demeure. Un ilectricien allemand doit installer dans
la crypte un nouveau systeme de son invention pour

6clairer le theatre. Comptant sur la rclame que celafera, il a dejk avanc 20ooo000 francs pour l'achat de
I'immeuble, qui est mis en vente a 8oooo. ) f Mais,

ajoute le notaire, d6sireux d'etre agr6able a ma scur
Van Hoonacker, qui lui avait dija confij un certain
nombre d'affaires, il n'y a encore rien de d6finitif, car
la chose doit se traiter en vente publique. » On
s'entendit pour offrir 200ooo francs de plus et verser
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40000 francs comptant. Le jour de la vente, I'acquereur
redoutW ne se pr6senta mcme pas.
Le contrat 6tait signe quand la Fille de la Charit6
qui avait eu recours a saint Joseph dit la joie qu'elle
en 6prouvait et raconta sa petite histoire. Elle montra
le plan qu'elle avait gliss6 sous la statue du saint,

Coincidence frappante; ii reproduisait, dans ses
grandes lignes et fort exactement, le plan meme de
la maisonde M. de Favereau qu'on venait d'acquerir.
On crut reconnaitre en cela que saint Joseph voulait
prouver qu'il avait tout pr6par6 et que c'6tait bien a
son intercession que devait &treattribute la realisation
de d6sirs toujours entrav6s jusqu'alors. Aussi 6levat-on an saint Patriarche, dans le fond du jardin, en
action de graces, une statue, A laquelle on adjoignit
cette inscription : Posueruntin monumentum. Une premiere date grav6e au-dessus : Iq marii 1902, rappelle

le jour oih la faveur fut demandde, la seconde,
19 junii I9o3, indique celui de l'6rection de la statue,

qui fut aussi celui de la consecration de I'autel de la
chapelle par S. G. Mgr Rutten. M. le ministre des
Affaires 6trangires 6tait present a cette c&&rmonie.
II assista aussi an diner, auquel 6taient convi6s
Mgr I'eveque, les vicaires gineraux, les secretaires de
l'v&chb, d'autres eccl6siastiques et le notaire, a qui
on d6sirait donner ainsi un t6moignage de gratitude.
La maison, si longtemps abandonnbe, .reclamait
d'assez fortes r6parations, qui semblaient cependant
pouvoir etre promptement termin6es. C'est pourquoi
M. Gleizes disait I lasceur qui avait fix6 i saint Joseph
la date du 3 dicembre : i Nous y serons bien plus
t6t. , Mais diverses circonstances retardbrent les travaux et ce ne fut, en fait, que le jour de la fete de
saint Francois Xavier, 3 dcembre 1902, que les missionnaires, M. Gleizes, supbrieur, M. Fockenberghe et
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M. Alphonse Sieben, avec un frbre coadjuteur, arrive
la veille, sans qu'on l'eift demande, prirent possession
de la nouvele r6sidence.
Avant qu'ils y fussent installis, un jardinier de
Saint-Gilles, quartier situ6 sur les hauts de Liege,
disait a sa sceur, dame pensionnaire a la maison de la

Providence, a Ans : « Vous ne savez pas? Des missionnaires vent venir habiter rue Saint-Pierre, a Liege.
Ils ne prechent qu'aux pauvres. II y a si longtemps
qu'on les attend! w

II convient de noter que saint Joseph manifesta
encore sa protection en envoyant, an fur et . mesure
des besoins, 1'argent nicessaire a la restauration, a
l'amenagement et k l'ameublement de la maison. 11
est vrai que la Mere Derieux avait adress6 un appel
aux seurs de la province, appel qui avait et6 entendu.
L'h6tel dans lequel venaient d'entrer les pr&tres de
la Mission est situ6 au sommet et au coin des degris
Saint-Pierre et au commencement de la rue du meme
nom. Depuis, on s'est accoutum6 A appeler la maison
des missionnaires la maison Saint-Pierre. C'est qu'autrefois, une eglise dedi&e au Prince des ap6tres se
trouvait, partie sur la rue Saint-Pierre actuelle, et
partie sur le square Notger, auquel elle aboutit. Cette
eglise avait &tEfond6e, vers l'an 700, par saint Hubert,
qui en fit sa cathidrale. C'est 1 aussi qu'il voulut que
son corps reposit aprks sa mort, et qu'il demeura, en
effet, durant un sikcle. Sous 1'6glise, ure grotte itait
consacr6e a saint Pierre, et saint Hubert aimait t y

prier. II s'y rendait par une voie souterraine, d'un
oratoire situ6 pr6cis6ment sur l'emplacement de notre
maison, et dans lequel, au t6moignage d'un chroniqueur, te saint 6veque venait celebrer la messe et faire
ses oraisons privement. Le passage qui se trouve sous
le jardin, pros de la crypte, et se dirige vers la place
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Saint-Lambert, semble avoir servi a saint Hubert, qui
habitait vers le haut de cette place.
A la bibliotheque de 1'Universit6 de Liege se trouve
le manuscrit de la chronique ancienne auquel nous
empruntons ce renseignement. Dans un ouvrage intitule : Les rues de Liige, M. Gobert semblait mettre en
doute 1'existence du souterrain en question et, par
consequent, l'exactitude de l'allegation du chroniqueur. L'inspection des lieux a modifi6 plus tard son
opinion a ce sujet.

Saint Hubert mourut en 727, et de grandes solennites se preparent l'roccasion du douzieme centenaire
de son bienheureux tr6pas, qui est aussi le douzieme
centenaire de la deposition de ses precienses d6pouilles
en 1'eglise Saint-Pierre. C'est une date historique pour
nous qui gardons les derniers restes de I'6glise chere
au saint 6evque.
*L'immeuble qui, en 1902, devenait residence des
Lazaristes prisentait an caractere que les amateurs
des traditions craignaient de voir disparaitre. Le
journal Le Vieuz Liege, d6fenseur de l'art local, loua,
au contraire, le bon goit des restaurateurs.

On

remarqua, en outre, 1'6l6gante simplicit6 de l'int6ricur.

La remise 6tait devenue une chapelle bien d&corke.
Les icuries, ou I'on descendait en pente doucesavaient
6ti aussi transform6es en oratoire et paraissaient
rendues a leur destination primitive; leur vofte lui
donne, en effet, I'aspect d'une crypte. Et pour rappeler
les pieux souvenirs que nous mentionnons plus baut,
le principal autel de cette crypte a eti ddi6 saint
Hubert. Ce local voutd etait sans doate, autrefois,
quelque salle des cloitres de la Collegiale Saint-Pierre
sur lesquels ua chanoine fit batir la maison. II en
reste, dans les caves, des piliers massifs.
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Au moment de l'acquisition, un journal de Liege
publia l'article suivant :
( On vient de vendre un des rares h6tels anciens
qui subsistaient au centre de la ville. Nous voulons
parler de l'immeuble situ6 rue Saint-Pierre, n' 3, et
donnant sur les degris et sur la rue meme.
o D'une superficie de 885 mitres carris, avec une
facade de 25 metres & la rue et une facade de 12 metres
aux escaliers, il comportait d'abord tne vaste cour,
avec fontaine, encadree de bUtiments, puis, dans le
fond, un jardin, long6 par les kcuries, ou on arrivait
par un curieux souterrain, jardin oi l'on se serait cru
ý trois lieues de la ville, alors que la place Saint-Lambert se trouvait a dix pas.
-t L'h6tel proprement dit contenait un salon oi l'on
ferait des charges de cavalerie et ou I'on idifierait
toute une vaste maison moderne.
a C'est un des plus anciens h6tels de Liege. II
prssente un vif intfret pour les amateurs de choses
archbologiques. 11 est cit6 dans un ouvrage considrable de L. Von Fisenne, architecte, ouvrage intitul6:
L'Art monumental du moyen dge, et publi6 a Aix-laChapelle, il y a vingt ans. L'auteur en parle avec
6loges et donne en des planches les deux fagades du
bitiment principal, I'une donnant sur la cour et entierement construite en pierres de taille, I'autre donnant
sur le jardin et en partie en briques. La premiere de
ces deux facades comporte un trbs beau pignon, qui
forme avant-corps et que termine une frise curieuse et
de beaucoup de relief. Elles accusent deux 6poques
diff6rentes : la fin du quinzikme et le milieu du
seizieme siecle. C'est, parait-il, la seule maison remontant a cette periode du moyen age qui subsiste ,
Liege. Malheureusement, ces facades out &t6 fort
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abimees et auraient besoin d'etre restaurbes de faton
considerable.
II y a, dans une sorte de cave, une cheminbe
6galement fort interessante, qui est de style Renaissance. Elle est surmontee des armes du prince-6veque
Georges d'Autriche, qui r6gna de 1544 a 1557. Malgr6
cette date, la chemin6e porte cependant tous les caracteres du quinzieme siecle. Les propribtaires qui
viennent de vendre l'immeuble se sont r6serv6 cette
piece rare.
) Cet immeuble faisait partie anciennement des
maisons canoniales de la Collegiale Saint-Pierre qui
s'elevait la tout proche, sur F'emplacement d'une
partie du square Notger. Messire Jean Brixi, chanoine, qui devint ensuite doyen de Saint-Pierre, la
reconstruisit en 1556. D'oi la date que porte la
cheminee.
c Dans la muraille qui longe les degres, sontencastrees des armoiries, malheureusement a pen pres illisibles, par suite du nombre de couches de couleur qui
y ont et6 appliqubes. Ce sont les armes d'un Moerenkhoven, qui fut 6galement doyen de la Coll6giale
Saint-Pierre.
c L'h6tel avait appartenu & la famille de Clerx de
Waroux; puis il devint la propriet& de la famille de
Favereau.
( Les propridtaires actuels 6taient Mme la baronne
de Favereau de Jenneret, n6e baronne de Waba-Baillonville, et ses enfants : le baron Paul de Favereau de
Jeuneret, ministre des Affaires etrangeres.et le baron
Jean de Favereau de Jenneret. Depuis plusieurs gen6rations, l'immeuble appartenait a cette famille. ,
La cheminee dont il est question dans cet article
.e trouvait dans une piece maintenant obscure, qui
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prenait jour autrefois sur une rue contournant la
maison et descendant vers la place Saint-Lambert.
C'est aujourd'hui k garde-manger. Quant a la cheminee, que ne reclama jamais M. de Favereau, elle a
dti ritablie dans la petite sacristie de la crypte, i la
place d'une autre du m6me genre, dont il ne demeurait
qu'un montant.
M. de Favereau a bien voulu nous laisser aussi les
armoiries du chanoine Moerenhoven, qu'il s'6tait
egalement reservyes. Elles font partie de l'histoire de
la maison. Le mur dans lequel elles 6taient encastrees
' entrbe de la
ayant 6t6 demoli, on les a placees
nouvelle construction. Degag6es de leurs couches de
peinture, elles sont maintenant bien visibles. Elles
portent la devise; Posui D(eum) adjutore(m) et la date:
i561.
Des'avant la prise de possession de la nouvelle
residence, M. Alphonse Sieben avait prach6 avec
succes six retraites. L'euvre des missions commenca
bient6t et l'on a conserve le souvenir de la mission
donn6e i Ensival, pros Verviers, en septembreoctobre 1903, par M. Fockenberghe, aid6 de M. Courdent, de la maison de Lille. Elle eut -un succes
extraordinaire et comme auditoire et comme confessions (2 8oo dont goo hommes). Une usine dut diminuer
le travail d'une heure pour permettre aux ouvriers
d'assister aux exercices. II y avait des tramways qu'on
surnomma les tramways de la Mission et qui roulaieat
surcharg6s. Au d4part, ce fut un triomphe a la gare,
et une centaine d'hommes monterent dans le train
pour accompagner les missionnaires jusqu'i Pepinster.
Les elections ayant eu lieu quelque temps apres, les
socialistes qui, dans cette localit6 industrielle, trbnaient a la Maison commanale, furent renvers6s. Un
pareil succes itablit la reputation des Lazaristes.
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Ce serait allonger outre mesure cette notice que de
donner le detail des travaux qui, des lors, furent offerts
aux prtres de la Mission. Le temoignage le plus sir
de i'estime professee a lear 6gard est que, lors de la
grande mission de Liege en 90o6, on leur confia
six paroisses. C'6tait beaucoup pour une Congrigation
r6cemment venue de France et dans une ville ou des
religieux de tous ordres 6taient 6tablis et connus
depuis longtemps.
Au debut de cette mme ann6e j9o6, M. Villette,
alors procureur g6enral, arrivait I Liege, pour signifier
aux missionnaires d'avoir a quitter la maison. La
Congregation etait, en France, menacEe d'une suppression imminente. Le supirieur general et ses
assistants devaient se rifugier . Li6ge : il fallait leur
ceder la place. On r6solut de chercher une maison de

louage oh resideraient les missionnaires. Mais il 6tait
n6cessaire d'aviser Mgr l'6veque, qui n'approuva pas
une seconde maison dans une ville oh nous 6tions
etablis depuis trop pen de temps. 11 restait un moyen
d'agrandir la maison actuelle par I'annexion d'une
maison voisine qui se trouvait justement en vente.
Mais on en demandait une tres forte somme. Une
visite faite avec M. Villette fit constater que cette
habitation etait incommode, mal disposee, remplie de

marches et d'escaliers, et sur treize pi:ces qu'elle
comprenait, neuf se commandaient trois a trois. Pour
la rendre habitable, il eFt"it6 presque n6cessaire de Ia
reconstruire. II fallait pourtant un logement! M. Vil-

lette, en partant, dit seulement : a Attendez une
dep&che pour conclure. » On attendait et rien ne
venait. Le danger A Paris semblait moins immediat et
on ne se hitait pas. Sur ces entrefaites, on apprit que
la maison 6tait vendue. La pensbe vint alors d'elever,
sur un terrain vague separant I'h6tel de Favereat
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de la rue, une construction adaptee a nos besoins.
M. Gleizes s'adressa, pour dresser les plans, a
M. Verlinden, jeune hocrme intelligent, dont la construction de notre maison devait 6tablir la reputation.
Ces plans furent faits en secret, pour 6viter d'attirer
l'attention des habitants des maisons situbes vis-a-vis
et auxquels notre bitisse devait masquer la vue sur la
la place Saint-Lambert. Connaissant l'exigence des
architectes de la ville, charges de l'approbation des
plans, et considerant que la construction nouvelle
devait faire face au superbe palais gothique dr. gouverneur de la province, ancien palais des Princes-kve~ues,
M. Gleizes adopta un style qui s'en rapprochait. Plusieurs maisons religieuses, du reste, revenaient a ce
mode de construction, a la fois simple, s6evre et
imposant. C'est en ce genre qu'avait 6t6 biti le couvent
des Dominicains & Bruxelles.
Les devis avaient plu aux architectes de !a ville;
l'approbation se fit pourtant attendre plusieurs mois.
La maison devait donner sur deux rues; un arr&et
royal ordonnait, en ce cas, de remplacer l'angle da
coin par un pan coup4, ce qui devait contraindre, en
ce qui concernait notre projet, a supprimer l'un des
deux magasins qu'on voulait 6tablir sur les degres
Saint-Pierre. On fit instance, et un plan plus ricent
de la ville, approuv6, lui aussi, par le roi, fut decouvert, qui permettait de ne rien modifier.
Le 18 mars 1908 fut signe le contrat avec l'entrepreneur, qui offrait les conditions les plus avantageuses.
Les travaux - on y tenait - commencerent le lendemain 19, fete de saint Joseph. Constatant le vif desir
qu'on avait de voir entreprendre l'ceuvre ce jour-la, un
ouvrier fit cette reflexion : a Oh i oui, je comprends
C'est parce que saint Joseph est. le patron de la
Belgique. '
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11 y eut aussit6t un vif 6moi dans le quartier. Une
vingtaine de personnes s'en furent a I'H6tel de ville,
riclamer contre une construction qui devait barrer la
vue vers la place Saint-Lambert. Trop tard! leur
r6pondit-on. Un avocat adressa cependant an m6moire
motiv6 au Conseil du bourgmestre et des ichevins; ce
m6moire fut favorablement accueilli et un rapporteur
fut disign6. Celui-ci jugea la demande recevable,
mais A condition toutefois de solliciter un arrete royal
modifiant I'arretW precedent qui autorisait la construction, ce qu'on n'obtiendrait pas en un laps de temps
de trois mois. En attendant, la maison se serait 6lev6e.
Le demandeur aurait ala faire d6molir, puis a la faire
reconstruire sur le plan nouveau, le tout a ses frais, et
payer, en outre, la valeur du terrain inoccup6,
d6pense qui se monterait bien a iooooo francs environ. Les oppositions cesserent aussit6t.
On put 6tablir dans le nouveau bitiment une salle
de recriation qui manquait, des parloirs mieux appropries et une d6licieuse chapelle. La cour d'entrie
devint r6gulibre et de forme quadrangulaire. On y
conserva, en la d6placant, l'antique fontaine avec sa
cuve monumentale. Ces eaux d'unerare purete viennent
des sources Rolland, sur le plateau d'Ans, et une
trentaine de privilegies seulement les rejoivent. Conduites de la vasque oh les d6verse un dauphin de
bronze, jusqu'au jardin, en arrirre de l'h6tel, elles y
forment une.sorte de petit ruisseau sinueux bord6 de
rocailles, avec bassin et jet d'eau.
Outre les salles communes, la maison compte actuellement trente charbres, heureusement vides, puisque
c'est la pers6cution qui devait y amener des habitants.
Est-ce une preparation providentielle pour les oeuvres
de l'avenir? Dieu seul le sait. II faut ajouter, en outre,
la partie mise en location et qui se trouve sur les
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degr6s Saint-Pierre : soit deux magasins avec leurs
chambres correspondantes, en tout sept pidces pour
chacun, et, distinct et loud sipariment, un appartement de quatre pi&es.
Cette vaste maison a 6te tout entibre achet6e,
construite et aminag6e a l'aide de dons particuliers
venns toujours a mesure que le besoin s'en faisait
sentir. La Providence et saint Joseph, doivent etre
remerci6s, mais il ne serait pas 6quitable d'oublier
leurs terrestres interm6diaires et de taire l'admirable
g6n6rosit6 des Filles de la Charit6 de la province de
Belgique. M. Gleizes, qui dirigea si intelligemment
ces travaux, m&rite, lui aussi, une mention sp6ciale.
De leur demeure agrandie et devenue l'une des plus
belles, sinon la plus belle des r6sidences des Lazaristes, en Europe du moins, les missionnaires continuerent jusqu'en 1914 1 exercer un ministare actif
fructueux et a gagner de plus en plus la confiance du
clergi et du peuple. Entre temps, M. Vandamme
avait succ6d6, en 1911, a M. Gleizes comme superieur
de la r6sidence et directeur des Soeurs.
Vint la grande guerre. Des le 16 aofit, la maison fut
occup6e par des soldats allemands. Comment et pourquoi les confreres presents furent emprisonnes, une
lettre de M. Heudre et une autre de M. Vandamme,
publies dans les Annales de 1914 (n° 4), le racontent.
Apres leur dblivrance, M. Vandamme se r6fugia &
la maison centrale des Soeurs, a Ans; c'est hWqu'il
devait mourir le 28 janvier 1918. M. Willems s'y
rendit aussi, lui prta main-forte jusqu'& son d6chs et
le suppl6a jusqu'a l'armistice. M. Vasseur se retira Z
l'orphelinat Cockerill & Seraing; c'est 1 que lui aussi
mourut, le 18 janvier 1917. M. Hocquet, apres une
incarceration plus longue que celle de ses confreres,
s'itablit en l'ancienne demeure du directeiur,
la
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Providence d'Ans, et s'y trouvait encore a la fin de la
guerre. M. Girard, surpris a Verviers, crut prudent
d'y rester. Les autres missionnaires et frdres 4taient
en France, aux armees. Le frere Hudeley, arrach6 de
son lit, oi le clouait la paralysie, fut enfin transport6
A la Providence, oa il acheva une vie idifiante par une
sainte mort, entourh des soins assidus des bonnes
Filles de la Charit6 (19 janvier 1918).
A l'armistice, la maison fut trouvie dans-un etat
lamentable. Elle avait tC litteralement saccag.e.
Alors encore la fraternelle charit6 des Sceurs vint an
secours des missionnaires en leur offrant les menbles
n6cessaires. II fallut plusieurs annees pour la restauxation. Aujourd'hni, s'il reste encore quelques traces
du s6jour de plus de quatre ans que firent chez nous
les soldats allemands, elles n'y sont que pour le
souvenir, et la r6sideice a repris son bel aspect.
Les missionnaires se sont remis k 'ceuvre aussit6t
apres la guerre; et sons la direction de MM. Heudre et
Bettembourg, successivement visiteurs, et de M. Raeckelbooin et Castel, superieurs, l'activit6 des ouvriers,
trop pen nombreux, ne s'est pas ralentie. La coniance
de tons leur est demeur&e; et lors de la mission
g6nerale de Liege en 1926, its furent demand6s pour
douze paroisses : plus de la moiti6 des paroisses de la
ville. Des considerations de d6icatesse et leur petit
nombre ne leur permirent de n'en accepter que cinq
et encore leur fallut-il recourir a l'aide toujours d6vou6e
de leurs confreres de la maison de Lille. L'aaiv6e de
M. Peters, charge de la direction des Scenrset visitor
de la province franco-belge de la Congr6gation, autorise de nouveaux espoirs.
La maison de Liege, apres cclie d'Henri-Chapelle,
pent 6tre dite la premiere que la congr6gation ait
posskdte en Belgique d'une maniýre definitive. Nos
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confreres desservirent pendant quelque temps, il est
vrai, la paroisse de Marche-les-Dames, pres de Namur,
mais ce ne fut que transitoire (1858-1867). La province
d'Allemagne s'ktablit a Theux et fonda quelques
autres r6sidences en Belgique apris son expulsion de
I'Empire, et le personnel de plusieurs maisons de
France, lors de la pers6cution, se transporta A Verviers, Rongy, Froyennes et Ingelmunster. Mais des
jours meilleurs ayant lui, ces 6tablissements francais
et allemands ont disparu presque tons.
Notre maison deviendra-t-elle avec le temps la mere
d'autres maisons en Belgique, comme elle lest devenue
d'une mission an Congo? Il est permis de le souhaiter.
Que les vaillants missionnaires qui l'ont habit6e, et
qui, d6ji, en si grand nombre, sont partis pour la
« Mission du Ciel ,, l'obtiennent de la Divine Bont6 !
Que le vener6 P. Fiat, sons le generalat duquel fut
faite la fondation; que M. Villette, qui en fut partiellement Pinstrument; que le saint cardinal Mercier, qui
fut notre h6te, comme aussi le cardinal Amette,
attirent sur elle les benedictions du Ciel!
Les visites qu'en plusieurs circonstances fit a la
maison de Liege le Tris Honor6 Pere Verdier nous
assurent, d'autre part, de sa paternelle bienveillance.
Quelques-uns penseront peut-etre que, parmi les
saints et illustres personnages qui vinrent sons notre
toit, nous omettons le principal : notre Pere saint
Vincent. Sur la foi d'un article de la Gazette de Liige,
du 19 mars 1907, intitul

: c Un tr6sor religieux

,,

nous aurions pu croire, en effet, que les restes pr&cieux
de saint Vincent et des deux martyrs Jean-Gabriel
Perboyre et Francois Clet, avaient fait a Saint-Pierre
une courte halte, alors qu'on les transportait de Paris
h Ans pour les soustraire A une profanation possible.
Mais, informations prises, il rssulte que cette visite,
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d'abord projetie, n'eut pas lieu. Diverses formalitis
ayant retenu a la gare les caisses contenant les saintes
reliques, elles furent transporttes directement a la
maison centrale des Filles de la Charit6, ou elles
demeurerent un peu plus de onze annees.
Le catalogue du personnel de la Congregation
indique que, du vivant de notre saint Fondateur, plusieurs sujets venant, l'un du diocese de Tournai,
I'autre de Gand, et trois de Muno, se rangErent au
nombre de ses disciples. Puisse le long s6jour du
corps de saint Vincent et de nos bienheureux martyrs
sur la terre hospitalire de Belgique y avoir d6pos6
le germe de s6rieuses et nombreuses vocations!
M. COLLARD.

ITALIE

ROME,
JUBILE DE SCEUR MARIE MEZZANTINI,
AU BAMBINO GESU
Rome, 3 fivrier 1927.

C'6tait double fete au , Bambino,, mardi 2 courant:
on y ce•lbrait, avec l'1tglise universelle, la Prsentation
de Jesus au Temple et la Purification de la tris sainte
Vierge, et aussi la cinquantaine de vocation de notre
sceur Marie Mezzantini, notre ven6rie doyenne, dans
la maison depuis son s6minaire. Nous pensions faire,
comme c'est l'usage en cette circonstance, une petite
fete de famille, que notre bonne ancienne avait permise, aprisquelques protestations qu'avait fait tomber
notre affectueuse insistance. Mais le bon Dieu, qui,
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dans ses desseins mystirieux, avait decide de glorifier
l'humilit6 de notre compagne, allait donner a ce pieux
anniversaire un eclat inaccoutum6.
La veille au soir, a huit heures et demie, le t61ephone appelait ma Sceur Dasso; c'6tait la duchesse
Donna Maria Salviati, la bienfaitrice de I'h6pital.
Elle informait ma sceur que le Saint-Phre, par 1'entremise de MNgr Pizzardi, lui envoyait, pour ma seur
Marie, la medaille Pro Ecclesia et Pontifice, riservee
aux fideles serviteurs de l'iglise et du Pape. 1 fallait
garder le secret le plus absolu jusqu'au dernier moment,
vis-i-vis de la pauvre sceur, afflige d'un si •crasant
honneur pour une Fille de la Charit6; mais Donna
Maria s'accrochait au t6elphone pour convoquer le
pr6sident et les membres du Conseil, tous les medecins et directeurs de l'h6pital, afin de rendre tres
solennelle la decoration de notre jubilaire.
C'6tait a quatre heures de 1'apres-midi que devait
avoir lieu la c6rimonie. La petite fete de famille, que
notre V6ndr6e Mere Maurice avait bien voula rejouir
de sa pr6sence, se passa dans la douce et joyeuse intimit6 de ces reunions. Ma sceur Marie ne savait rien. A
defaut de salle suffisamment spacieuse, on avait dispose, pour la c6r6monie de la'decoration, la longue
galerie vitrbe, orn6e de tousles palmiers des salles de
malades.
Ma soeur Marie, s'6tant aperque de quelque chose,
nous demanda : a Que faites-vous ? - II y a une petite
representation dans lagalerie ,,lui repondimes-nous.
Et pensant qu'il s'agissait de quelques po6sies dites
par les enfants, elle resta bien tranquille. A quatre
heures, on alla la chercher. En arrivant sur le seuil de
la galerie et voyant qu'il y avait
aune assembl6e
inaccoutumbe, ma sceur Marie commensa a craindre :
ccMais oa me menez-vous ? Qu'y a-t-il ? n Et elle refu-
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sait d'avancer; alors, avec un geste paternel, le pr6sident du Conseil, lui mettant respectueusement les
mains sur les 6paules, la poussa doucement devant lui,
en disapt : < Venez: c'est sous que nous voulons. D
Elle arriva enfin devant le fauteuil qui lui 6tait destine,
ne comprenant pas ce qu'on voulait d'elle. UL, nonvelles protestations; c'etait notre Mere Marie qui devait
1'occuper, non pas elle.
< Asseyez-vous, dit notre V&Wnrie Mere; ob6issez.
C'est tout pour la gloire de Dieu. u Ma soeur Marie,
docile comme toujours, obbit, et les yeux baiss6s, les
mains dans ses manches, dans une attitude simple et
digne, couta M. Mariani, secretaire de la Commission
cardinalice de l'Administration des biens du SaintSiege, membre du Conseil de l'h6pital, qui, au nom
du Saint PNre, prononca a peu pres les paroles suivantes :
M Charg6 par l'illustre president du Conseil de
prendre la parole,je suis bien heureux d'annoncer que
le Saint-Pere, ayant su qu'il y a un ýdemi-sitcle que
soeur Maria Mazzantini assiste les petits malades dans
cet h6pital du Bambino Gesii, a voulu, en cette heureuse circonstance, la d6corer de la mddaille Pro
Ecclesia et Pontifice.
(( Cette distinction, le Souverain Pontife la donne
habituellement A ceux qui se distinguent dans les
ceuvres de religion et de bienfaisance; c'est done A ce
titre qu'elle a Wt6 conferee A soeur Marie, qui a fait
resplendir dansl'gglise de Dieu ce qui forme la partie
intime, essentielle de la doctrine du Christ, i'amour;
non I'amour gnn6ral, que nous devons avoir tous pour
notre prochain, mais I'amour dans sa forme la plus
haute, 'a plus sublime. Pour l'atteindre, elle a renonc&
jusqu'au d6sir de jouir 16gitimement des joies du
monzde, aux affections de la famille et s'est pli6e a une
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regle de renoncement continuel jour par jour, heure
par heure. Qui sert I'Eglise, sert aussi le Pape en se
devouant dans cet h6pital, fond6 par la noble famille
Salviati, et qui, ayant pris un developpement considerable, a 6tC donn6 par elle au Saint-Pere. En honorant sceur Marie, Sa Saintete a l'intention de t6moigner a toute la Communaute des Filles de la Charit6
sa paternelle satisfaction pour le pieux d6vouement
qu'elle diploie sur tous les points du monde, s'inspirant de l'esprit et des enseignements de son bienheureux PNre, saint Vincent de Paul.
, Nous souhaitons i soeur Marie de pouvoir continuer longtemps encore sa mission de charit6, irradiant
sur ses compagnes son bon esprit et son bon exemple.
C'est li non seulement mon vceu personnel, mais celui
de tout le Conseil. Qu'elle continue son d6vouement,
son abnegation aux enfants malades et aussi h lears

parents, riussissant par son zlie charitable a soulager
les douleurs devant lesquelles la science mbdicale
reste impuissante. Par Ih, elle arrivera a la r6compense
promise par Celui qui a dit: u Ce que vous faites a
l'un de ces petits, c'est a moi-meme que vous le faites. '
Apres ces quelques paroles, qui mirent la joie dans
tous les coeurs des auditeurs, Ie pr6sident du Conseil
se leva et lut le dipl6me ainsi concu :
LA SAINTET-

DE

NOTRE SEIGNEUR PIE XI

A daign6 conf6rer la croix Pro Ecclesia et Pontifice A
sceur Marie Mazzantini,l'autorisant i s'en orner, selon

1'usage.
Du Vatican, i" fUvrier

1927.

Le CardinalSecrltaire d'atat,
Pietro GASPARRI.
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Notre bonne sceur Marie, disormais r6signee a tout,
dut done se laisser faire. Notre venkrre Mere Marie,
aidie de la duchesse Salviati, ipingla a son collet la
croix-m6daille, qu'on l'obligea a garder pendant la
b6nediction du Saint Sacrement, qui suivit imm6diatement la c6r6monie. C'est du fond du cceur que tous
repondirent aux versets du Magnificatpour remercier le
Seigneur, non tant de l'honneur ext6rieur qui venait
d'etre fait a notre seur Marie, bien que pr6cieux,
puisqu'il vient de l'autorit& la plus souveraine apres
celle de Dieu, que des nombreuses graccs de choix
accord6es A une Ame qui a eu le bonheur de passer
cinquante ans au service des pauvres, dans la grande
et belle famille de saint Vincent.
Le lendemain, notre bonne Sceur servante dut aller
faire des visites de remerciement et s'informer, aupres
de Mgr Caccia, maitre de chambre de Sa Saintet6, de
quelle fagon il fallait remercier le Saint Pare. L'6minent pr6lat, avec une grande bienveillance, proposa
une audience particuliere. Et le lundi 7 fevrier, entre
notre V6neree Mere et la respectable sceur Dasso,
notre bonne seur Marie, decor6e, traversait les antichambres qui precedent la bibliotheque et y recevait
une paternelle benediction du Vicaire de J6sus-Christ,
qui, avec un sourire bienveillant, 6coutait les remerciements exprimbs, demandait des nouvelles de la
maison, s'informait du nombre des malades et benissait l'h6pital et tous ses membres.

12
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POLOGNE
VARSOVIE
M. PIERRE-GABRIEL BAUDOUIN,
APOTRE DE VARSOVIE AU DIX-HUITI-ME SIECLE

Les Polonais ecrivent Boduen. II y a m&me une rue
du Pere-Baudouin a Varsovie, mais il n'y a guere de
monument qui le magnifie. Pourtant sa memoire vit
encore et ne saurait mourir. Son corps est depos6 dans
les cryptes de l'6glise Sainte-Croix, ancienne 6glise
des Lazaristes, que les fils de saint Vincent de Paul
ont recup6rie depuis quelques annees; car il fut Lazariste. Ceux qui sont plus ag6s de quelques annees au
moins que le siecle, se rappellent, comme celui qui
ecrit ces lignes, l'immense ptt6 de murs, 1'interminable
facade de l'h6pital de I'Enfant-J6sus dont ce Lazariste, Francais d'origine, dota la capitale polonaise au
dix-huitieme siecle. Mais murs et h6pital ont disparu;
ou plut6t, I'institution mime existe encore; il y a un
h6pital de l'Enfant-J6sus, moderne, riche en pavilions
s 6 pares, hors de la ville presque; mais l'ancienne
bitisse, caserne, palais morose ou forteresse, n'existe
plus. Seule une petite 6glise, encastree dans les maisons adjacentes a cinq ou six 6tages, I'eglise de
l'Enfant-J6sus, demeure, qui fut la chapelle de l'ancien
h6pital du P. Baudouin. Murs vieillis, noircis a l'extirieur, tout blancs a l'intirieur, d'un aimable rococo,
qui pourrait etre celui d'une salle de spectacle priv6e,
6troit corridor qui mene au sanctuaire depuis la rue,
corridor tout plein de monde les dimanches et jours
de fete ; un minuscule jardinet, qui surprend en pleine
ville, avec sa statue de la Vierge et quelque chose qui
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rappelle, par sa forme, les h6tels particuliers d'antan,
mais qui est mince, humble, quoique sobrement 616gant, c'est la chapellerie; voila tout ce qui reste de
la fondation visible du P. Baudouin.
N6 au dernier quart du dix-septieme siecle, le petit
Baudouin eft voulu se faire chartreux. <( Une force,
cach6e au fond de son Ame, I'attirait mysterieusement
vers la solitude du d6sert. Ses nerfs 6taient en proie
a la nostalgie de la vie cach6e, une vie a lui encore
inconnue et cependant ressentie profondiment dans
son charme secret; il voulait essayer de la lutte corps
a corps avec les puissances des tenebres; il avait hate
de monter, de grimper, dirions-nous, vers les vertigineuses hauteurs de la vie parfaite, hauteurs interdites A beaucoup; il voulait goiter de l'union avec
Dieu. , N6anmoins, il fut d'abord soldat.
L'auteur de la citation que nous venons de transcrire en traduction francaise et qui n'est autre que
S. Em. le cardinal Kakawski, actuellement archeveque
de Varsovie et jadis historien, litterateur a ses heures,
canoniste surtout, explique ce fait par la d<f6rence du
jeune Baudouin a la volont6 paternelle qui, &l'encontre
de ses gouts et de sa vocation, 1'envoyait &Paris servir
dans la garde royale. L'Eminentissime chroniqueur
ajoute cependant : , Dans son ame, il restait chartreux. »
Le refrain va revenir. Son Eminence, dans un vieil
article que nous retrouvons dans le num6ro du i" janvier 19o5 du Courrierde Varsovie (Kurjer Warszawski),
se plait, sous sa simple signature d'alors, (< abb6
A. Kakowski n, magnifier l'Ame asc6tique du P. Baudouin, ordinairement repr6sent6 comme un homme
d'action et de zele ext6rieur. Son eminence sait que
seuls la contemplation et I'esprit de priere donnent les
fruits benis de la charit6 chritienne.
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Le P. Baudouin quitte le service du roi de France
pour " s'enr6ler (c'est toujours la meme source que
nous citons) au service de l'Eternel Roi n. Cependant,
au lieu d'aller dans une chartreuse, qui, malgr6 ses
vifs d6sirs, devait, plus tard, fermer ses portes devant
un autre amant de la solitude cache, saint JosephBenoit Labre, Baudouin se fait Lazariste. Peu aprbs
son ordination sacerdotale, il est envoyi B Varsovie.
( Quoique l'amour de la patrie le retint en France,
l'amour de Dieu, plus fort, lui ordonnait de rester en
Pologne. , II y restera toute sa vie, s'6tant familiaris6
avec la langue polonaise, au point de pouvoir precher
au peuple, donner des conferences spirituelles aux
soeurs de saint Vincent et exercer, tout plein, son
apostolat.
Une phrase de lui, en polonais, a passe dans l'histoire et les enfants du pays la lisent encore dans tous
les livres de premieres lectures. Nous allons la rapporter a notre tour : ( Franaais de naissance, Polonais
de cceur, dit le Cardinal, plus attach6e
gagner sa
patrie celeste qu'a conserver celle de la terre. )
Le fait est que la chrktient6 subsistait encore, malgr6 tout, au dix-huitieme siecle et que l'&change des
ames et des services catholiques entre pays se poursuivait plus qu'on ne le saurait croire. II n'y.avait pas
longtemps, alors, que Jean III Sobieski, de Vienne,
croyait bien servir l'Iglise de Pologne et meme les
int6rtts politiques de son pays, en caressant I'id6e
d'une restauration de l'antique monarchie armenienne,
avec la vue non dissimul6e de !'amener A1'union compl6te avec l'Iglise romaine. II y envoyait ses 6missaires. Des Carmes polonais allaient 4vang6liser la
Perse sous la protection des armoiries royales de
Pologne. Quant 4 saint Vincent, il envoyait ses fils et
ses filles spirituels en Pologne, des les premiers temps
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de ses fondations, et sa correspondance prouve qu'il
n'oubliait pas la Pologne.
Si quelques historiens peuvent se plaindre, non
sans ombre de raison, que la politique Au u Grand
Roi » et des Frangaises reines de Pologne, servit
1'imbroglio politique polonais de la fin du dix-septipme siecle et augmenta la vivaciti des factions religieuses, exclusivement religieuses, entre la France et
la Pologne du dix-septieme et du debut du dix-huitipme siecle, Visitandines, Biandictines du SaintSacrement, Lazaristes, seurs de Charit6, etc., tel est
l'actif grosso modo de ces relations. II faudrait y
joindre certains aspects nouveaux de la divotion
mariale de Pologne, le projet de l'ordre militaire de
l'Immacul6e-Conception, notamment le Sacri-Cceur,
l'institution des Dames chanoinesses de Varsovie et
divers autres faits qu'on retrouverait ais6ment sous la
cendre des siccles. Bient6t, le vent va sauter. Le dernier roi de Pologne, sans renier sa foi catholique, cependant, va propager le philosophisme eclair6 de 1'Encyclop6die; Rousseau sera pri6 d'6crire sa acConstitution de Pologne , ; les c abbbs a francais, plus ou moins
authentiques et plus ou moins laiques au fond, vont
detenir l'instruction des jeunes seigneurs en leurs
mains, et Dieu sait si cela va &tre toujours heureux !
La coqueluche maqonnique va penitrer de France,
aussi bien que des Etats allemands. nnfin, quand Varsovie sera vide de son roi, une autre famille royale va
lui' arriver, celle des Bourbons en exil, avec tout le
flot de 1'6migration, souvent eccl6siastique et pas toujours croyante. N6anmoins, un dernier reflet de l'ancienne France chr6tienne brillera en Pologne au dixhuitieme siecle, presque centenaire d6ji, avant la
reprise des relations futures entre catholiques des
deux pays : c'est l'immortel, le p6r6grinant Dom de
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Lestrange, trappiste en 6tapes a travers le monde, qui
traversera un moment la Pologne, si hospitalibre jadis
a l'ordre de Citeaux naissant, avec sa troupe, et
s6journera a Cracovie.
Avant Voltaire et les editions confidentielles d'Amsterdam, le P. Baudouin fut un salut de l'ancienne
France a l'ancienne Pologne d'antan. C'6tait le temps
de la R6gence, qui correspond aux regnes d'Auguste II
de Saxe, de Stanislas Leczinski, d'Auguste III ineunte
en Pologue. Temps de troubles, d'abjections, de frivolit6s, de luxe decadent, de decomposition sociale
trop souvent. Temps de paix morne, bonasse sous
Auguste III.
Varsovie vit de laraentables mistres publiques et
priv6es au dix-septieme siecle et an dix-huitieme
siecle. De i65o a 1720 et plus, que de ravages! Le
P. Baudouin, lui, trouva, dans ces ruines et dans ces
plaisirs d6chaines, la t&te d'un petit enfant d6vorte
dans la rue par un chien. Ce fut, pour lui, le signal de
ses oeuvres de charite, oi il imitait saint Vincent, son
maitre, et qui doterent Varsovie d'un asile d'enfants
trouves et ensuite de ce formidable h6pital de l'EnfantJ6sus, ou, sans aller en Chine, 1'on pouvait se devouer
a l'ceuvre de la Sainte-Enfance. Imposante facade,
grise a l'ext6rieur, qui existe encore dans mes yeux,
qui la virent; enfants, toutes les maladies incurables,
vieillesse, mistres, invalides a l'interieur. Mais comment recueillir les fonds n6cessaires pour 6difier cette
facade? Le P. Baudouin mendia, importune, opportune,

et ne requt pas toujours de quoi payer ses macons.
Voyez plutSt. Un soir (ou un matin, car on jouait alors
a mort), il entre dans un de ces h6tels des grands,
somptueux palais qui s'alignent encore (quelques-uns

du moins, car beaucoup a peu pros d'entre eux ont
disparu et d'autres ont perdu leur blason) an Kzakow-
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skie Prsedmiescie, pour demander l'aum6ne n&cessaire
& ses prot6egs. Les salles, pleines de monde, etaient
brillamment illuminies et l'or tombait A terre des
tables de jeu. Le queteur s'approche; il recoit.un
soufflet -d'un jeune seigneur indign6. t Ceci est pour
moi, dit-il, mais que vais-je rapporter a wes orphelins? n Voila le trait hiroique et spirituel a la fois qui
se lit partout; voila la phrase que nous avions promis
de citer tant6t; voila l'aureole 16gendaire du P. Baudouin, ins6parable de son nom. Fait r6el ou embelli
II est a la mode du temps, quoiqu'on ait voulu l'att&nuer, autant que je sache. En tout cas, personne ne
1'enlevera plus de l'histoire de 1'ap6tre francais de la
Varsovie du dix-huitieme siicle, pas plus qu'on
n'enleve, sur les statues, les petits enfants des pans
de la robe de saint Vincent, ou le chien au flambeau
allumi d'aupres des pieds de saint Dominique.
II serait curieux de savoir comment le biograpbe
des saints de Pologne, contemporain du P. Baudouin,
eut racont6 l'histoire. Pour nous, revenons aux traits
recueillis par le cardinal Kakowski.
L'Eminentissime auteur, fiddle a nous peindre
l'ascete dans le P. Baudouin, insiste sur sa vie cach6e.
Confesseur des Seours et des Visitandines, directeur
de 1',tablissement Saint-Casimir, qui subsiste encore,
professeur, puis recteur du grand s6minaire tenu par
les Lazaristes de Varsovie, enfin procureur et visiteur
de son ordre, il menait une vie cachbe et peu r6pandue
au dehors, proche de son ideal cartusien, jusqu'au
jour oh il fit la rencontre du chien homicide et anssi
jusqu'A I'histoire du fameux soufflet. Alors le zeIe de
sa charit6, ses soins a recueillir les aum6nes dans tous
les milieux, son action publique qui l'amena A sa
grande fondation, le rendit populaire, connu, aime
dans tout Varsovie. Celui qui I'avait si gravement
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offens6 et auquel il avait si finement repondu, de ses

levres enjouees, legerement malicieuses, avec son bnn
sourire, telles que nous les montre son portrait, ne fit
pas difficultie se soumettre entierement a son extraordinaire ascendant. « Toutefois, insiste le cardinal,
dans le remous de la vie de grande ville de Varsovie,
il ne cesse pas de rester chartreux dans son ame. ) Ses
superieurs en jugeaient comme l'Eminence citee. Voici
un texte de 1718, une lettre du Supbrieur des Lazaristes, oi les l6oges ne sont pas menag6s a son zele,
oi les admonitions ne manquent pas, au sujet de sa
sante notamment, mais oiu l'on trouve cette phrase
caracterisque : t N'oubliez pas que nous ne sommes
ni des carmes ni des clartreux. ,
Pourtant, en 1719, son superieur admire sa science

de la direction des ames religieuses. Et le visiteur
Slivinski dira sur son compte que ( ce fut sa rbelle, sa
probe pieti qui lui valut la b6endiction de Dieu ,.
Simple et affable, il avait le don d'esperance a tel
point que ses auditeurs pleuraient lorsqu'ils 1'entendaient discourir sur cette vertu, on de la foi, on de
l'amour du prochain. Ces notes nous le montrent
capable d'entrer dans la liguee des grands charitables:
un Vincent de Paul, un Cottolengo, un Don Bosco, etc.
Le P. Baudouin mourut en 1768. II ne devait pas
voir sa patrie adoptive exposie a I'outrage des premiers demembrements. II mourut trýs vieux, usi aatant
que la soutane qu'il portait. Mais son ame etait jeune.
II donne la main, dans les annales de Varsovie charitable, au jisuite Skarga du debut du dix-septibme siecle
(et de la fin du seiziEme siecle), qui s'inqui6tait des
cancereux et autres malades abandonnes et fondait un
h6pital pour eux, le premier de ce genre en Europe,
et a l'abb6 Folkowski, au debut du dix-neuvieme
siecle, qui sera l'abb6 de 1'Ppee de Varsovie. Entre
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temps, un auLre itranger, un autre religieux, le r6demptoriste morave Hoffbauer, aujourd'hui sur les autels,
autrement appelk Dvorzacek, a la slave, viendra dans
Varsovie, a l'agonie de son ind6pendance, precher le
peuple, secourir les faibles, recueillir les victimes du
terrible sac de Praga (faubourg de Varsovie) par Souvaroff. Deux etrangers, Baudouin et Hoffbauer, firent
done fleurir la charite catholique dans Varsovie au
dix-huitibme siecle. tternelle jeunesse de la charite
qui ne connait point d'age et ne remarque pas le
chiffre, le num6ro d'ordre des siecles. Elle s'6gare li
oi l'on s'attendrait a ne voir que vitusti des ruines et
des sourires fanes.
P. Th. Rz.
(Extrait des Amities catholiques franwaises, i5 octobre 1926.)

PORTUGAL
ORDINS
Lettre de M. ALVARO 4 M. COSTE
5 mars 1927.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Je vous icris aujourd'bui, anniversaire d'une manifestation du pouvoir de Notre-Dame de ia Medaille
Miraculeuse. Je pense que vous pourriez en faire un
petit miracle pour figurer dans les Annales.
Voici le cas. Un brave homme d'environ soixantequatre ans, veuf, vivant tout seul avec sa fille unique
d'environ trente-huit ans dans ce petit hameau
d'Ordins, qui compte environ 3oo habitants, est
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devenu fou tout d'un coup, vers le 21 f6vrier 1926.
Dans sa folie, il cherchait constamment a se suicider.
la main, essayant de se
II fut surpris, la faucille
couper la gorge, qui saignait dejý abondamment. On
la lui enlkve des mains et on 1'enferme tout seul dans
une chambre de la maison, oi l'on croyait qu'il n'y
avait plus rien a craindre pour lui.
Bient6t on entendit des coups contre le mur. C'6tait
lui encore qui frappait le mur avec le front, qui saignait d6ji.
Une de ses scurs, voyant que sa cousine serait
impuissante pour le surveiller et le maitriser et pour
pr6parer les repas, le fit transporter chez son mari,
qui est aubergiste, ayant plusieurs enfants, dont deux
grands garcons.
Comme je souffrais d'un pied des le commencement
ldu mois de f6vrier, ne sortant pas de la maison, je ne
pus avoir connaissance du cas que le 3 mars, a midi.
Apres mon diner, sans ktre averti ni appel6 par
quelqu'un de la famille, je suis all6 le visiter.
Je le trouvai a une v6randa, au-dessus de I'auberge,
entour6 d'hommes qui essayaient de le calmer et de
le maitriser. II se d6battait et ne parlait que des puits
qu'il connaissait, disant a hauts cris, qui nous dechiraient le ceur, qu'il voulait aller s'y jeter pour voir
terminer ses souffrances, et, ce disant, il se pressait
maintes fois avec les mains l'endroit du cour. II m'a
reconnu d6s mon arriv6e et prononta meme mon nom,
tout en continuant de meme. Je fis de suite retirer de
1'endroit tous les enfants et les femmes. Je m'informai
s'il abusait du vin et autres boissons. On me r6pondit
qu'il ne prenait du vin que trbs rarement et en petite
quantit6. Voyant qu'il ne se calmait point, je donnai
quelques conseils utiles, sans oublier de leur recommander de venir m'avertir, d&s qu'il aurait quelques
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moments de calme et de lucidit6, pour qu'il pfit faire
sa confession et recevoir les derniers sacrements, pour
prevenir le cas de folie perp6tuclle.
Le 4, au matin, apres mon d6jeuner, je lui fis une
deuxieme visite. Je m'informai de son 6tat en arrivant
et j'apprends qu'il est un peu calme, parce qu'il 6tait
6puis6, n'ayant laisse dormir personne a la maison
avec ses cris 6pouvantables.
II me reconnait et me parle. Je lui fais voir qu'il
etait prudent de penser a recevoir les sacrements,
puisque son etat pouvait empirer d'un moment A
l'autre. II en convient et se confesse de suite.
Je pars alors pour lui apporter le saint Viatique et
les saintes huiles. Arriv6 de nouveau devant lui, tout
va tres bien. Apres le Confileor, je lui demande s'il
avait oubli6 quelque faute. A la r6ponse negative, je
poursuis. Mais au moment de lui donner la sainte
hostie, impossible: il n'ouvrait point la bouche.
Je lui conseille tout bas d'ouvrir la bouche et je
regois un non tout sec. Bon, voilA qu'il redevient fou,
ou bien que le demon se met de la partie. Je depose le
Saint Sacrement et je l'exhorte un peu. Profond
silence. Je le prie de reciter avec moi le Notre PNre
devant le Tres Saint Sacrement. 11 m'accompagne
tres bien, mais, arriv6 au et dimitte nobis debita nostra,
il se tait d'un coup. Je r6pkte. Meme silence.
SJe fais retirer tout le monde, mais tous mes efforts
et conseils resterent sans effet. J'ouvre de nouveau la
porte et, devant plusieurs personnes, je lui demande
s'il veut.recevoir les derniers sacrements de la sainte
lglise. Et les dents bien serr6s, il me r6pond : a Non. ,
Jugez de l'6moi de ses parents, qui etaient IA pr&sents, et d'une vieille femme dont il avait reclame la
presence A ses c6tes. On avait cru t quelque riconciliation ou restitution. Mais rien de tout cela.
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Alors une pensee me vint avant de reprendre le Tres
Saint Sacrement pour le reporter A la chapelle. Je
demande A sa fille s'il avait sur lui la mbdaille miraculeuse. a II ne I'a pas, me r6pond-elle, et il n'y
pense m&me pas. II fait regulibrement ses Paques, et
c'est tout. ,
Je lui demande encore si elle en avait une et, pour
toute r6ponse, je vois qu'elle se la tire de la poitrine,
en cassant le fil, et me la remet en main. Je demande
alors a ce pauvre malheureux s'il accepte qu'on la lui
inette au cou. (c Oui, repond-il, je l'accepte comme
une autre chose quelconque. ,
Une fois que je la lui eus imposee, je le suppliai de
dire avec moi : a 0 Marie, congue sans p6ch6, priez
pour nous qui avons recours a vous. , Avant de dire
ces mots, le malheureux serre de nouveau les dents.
Je r6phte tout seul l'invocation devant lui avec les
personnes presentes, leur recommandant de bien prier
pour lui, et je me retire avec le Tres Saint Sacrement.
Tableau bien triste pour moi, qui n'en avais jamais
vu de pareil dans mon ministare.
Vers quatre heures du soir, je repasse.par 1•. I1est
dans toutes ses fureurs. (Et la m6daille, demandai-je,
I'a-t-il encore? On ne la voit plus; il I'a fait disparaitre. II passa une nuit affreuse, me r6pondent-ils, et
n'a fait que crier tout le jour. i
Le lendemain matin, nouvelle visite. Je le trouve
tris bien dispos. II veut se confesser de nouveau. Je
vais lui rapporter le Tres Saint Viatique et les Saintes

Huiles. I1 dit lui-meme son Confileor, se signe et frappe
la poitrine aux moments voulus. Enfin, il regoit les
derniers sacrements dans les meilleures dispositions, a
la grande edification et an grand contentement de
tous les parents presents.

Je lui donne l'absolution papale avec i'indulgence
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pl6niere et je lui impose canoniquement la midaille
miraculeuse. II 6tait rayonnant de joie, et, n'etaient
les linges qui lui couvraient le front et le cou, l'on ne
se serait pas cru devant un malade. II m'en remercia
beaucoup.
La nuit suivante, la folie le reprit et il allait jeter
loin sa m6daille, mais tout d'un coup, disent ses
parents, il ouvrit la bouche et 1'avala.
Pendant deux ou trois jours, les souffrances lui
revinrent, mais ses cris de douleur 6taient alors toujours accompagn6s de paroles de resignation, de

pi6t6 et de confiance en Dieu et en Notre-Dame de la
Medaille miraculeuse. Pas un geste malkdifiant.
Au bout de quelques jours, il commen-a a prendre
quelque nourriture.et les forces lui revinrent bient6t.
II affirme qu'il ne se souvient de rien de tout ce qu'ou
lui raconta alors, a I'exception des sacrements requs
le 5 mars, jour qu'il n'oubliera jamais, comme ses
parents.
Maintenant qu'il appartient a I'Association de la
M6daille miraculeuse, je recommande aux prieres de
tous les inembres de cette Association ce brave Antonio
de - Souza, qui, depuis le 15 mars 1926, n'est plus

tombe malade, ayant un parfait usage de ses facultis
mentales, mais qui n'a pas encore compris que la confession et la communion une fois I'an ne suffisent pas
pour plairea Dieu et m6riter de sa tres sainte et Immacul&e Mere de nouvelles graces. Sa fille serait tout
heureuse si elle voyait son pare l'accompagner a la
sainte Table aux principales fRtes et les premiers vendredis du mois.

ASIE
TURQUIE 6'ASIE
PELERINAGE A EPHESE ET A PANAGHIA-CAPOULI
23-24 novembre t926.

Des son arrivie a Smyrne, la sceur Hannezo, evoquant ie souvenir de la regrett6e sceur Grancey, manifesta un trbs vif d6sir d'aller & Panaghia-Capouli.
Tout en objectant de tres grandes difficult6s r6elles,
je me gardai bien de la decourager, desireux que
j'etais moi-meme d'aller me rendre compte de 1'6tat
des lieux depuis 1922. Ma resolution fut aussit6t prise
de ne reculer que devant 1'impossible.
II y avait des formalites a remplir, assez longues,
et le temps pressait. Sans l'intervention efficace de
saeur Soppi qui nous a obtenu rapidement un permis
collectif, il aurait fallu renoncer A notre projet.
Le permis delivr6, c'6tait une premiere difficulte
vaincue... et de bon augure.
Le mardi 23 novembre, d&s six heures un quart, la
petite troupe compos6e' du missionnaire et de quatre
sceurs (sceur Hannezo, sceur Desloges, sceur Lepicard,
sceur Soppi) se trouvait a la gare d'Al-Sandjak,
autrefois gare de la Pointe.
A sept heures dix, le train s'ebranle avec une
lenteur et des arrets desespbrants. Heureusement que
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soeur Hannezo s'interesse

a tout, au moindre rensei-

gnement historique et aux plus petits d6tails du
paysage. Les heures passaient done relativement
courtes.
Vers dix heures et demie, nous 6tions a la gare de
Seldjouk. C'est ainsi qu'est maintenant appel6,du nom
de l'ancetre des premiers con-:'rants turcs de 1'AsieMineure, le petit village si longtemps connu sous le
nom d'Ayassoulouk, forme turque des deux mots grecs
" Aghios Theologos » qui 6voquait si bien le souvenir de saint Jean le Th6ologien.
Ce n'est pas le seul changement que nous aurons a
constater. Nulle trace de la population chrktienne
d'autrefois, qui nous connaissait et nous accueillait
avec un empressement joyeux que l'espoir d'un petit
benefice n'emp&chalt pas d'etre sincere. La nouvelle
population est entierement turque. Si des mots grecs
r6sonnent encore, c'est de la bouche de Turcs venus de
la Macedoine ou de la Crete. Sauf la coiffure des
hommes, qui s'est europ6anis6e du soir au lendemain,
on se croirait dans un village turc du bon vieux temps.
Sur les visages, aucun indice de malveillance, mais
simplement une curiosit6 bien legitime, puisque la
plupart n'ont jamais vu de cornette.
Un double projet s'offrait a nous. Partir aussit6t
pour les ruines d'Elphse et continuer jusqu'i Arvalia,
ou nous aurionS pass6 la nuit. De ce village le chemin vers Panaghia est beaucoup plus court. Mais
trouverait-on un logement & Arvalia? Aprbs information, on fut bient6t sir du contraire. Ainsi done, bien
que l'h6tel de Seldjouk ne promit rien de confortable,
il valait mieux cela que rien. Aller aussit6t aux
ruines et revenir a Seldjouk passer la nuit, tel fat
definitivement notre ordre du jour.
Une auto de louage, de celles qui font le service
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entre Seldjouk et Kouch-Odessi (anciennement ScalaNova) nous emporta rapidement jusqu'aux environs du
theatre; mais ce que sceur Hannezo disirait surtout
voir (et nous tous avec elle) c'6tait I'Aglise du Concile, communement appel6e 6glise double. L'acces
n'en 6tait point facile. Nul sentier. Partout des broussailles. Nous y arrivames cependant et nous parcourfimes dans toute son 6tendue l'emplacement de cette
6glise fameuse. La joie de nos sceurs faisait plaisir i
voir et me rappelait celle des chr6tiens d'lphbse qui,
en 431, acclamerent avec tant d'enthousiasme la decision des Peres du Concile. Qn chanta le Magnificat,
l'Ave Marie stella, bien faibles 6chos des acclamations
antiques, mais partant de cceurs non moins d6vouis a
la Vierge Marie, mere de Dieu.
Bien que cela nous obligeit Aun d6tour assez considerable, nous visitAmes ensuite le stade et, successivement, le theatre, la bibliotheque, etc. La journee
avanqait. II 6tait environ une heure. On s'installa
tant mal que bien, pour le diner, pros de l'auto qui
avait aussi apport6 nos provisions. Le diner fini,
nous parcourumes dans toute sa longueur (environ
800 mntres) la grande et belle voie Arcadienne, bien
faite pour de solennelles processions. Mais i!fallait
hiter le retour, car l'auto ne pouvait attendre davantage. Vers trois heures, nous itions I'h6tel.
h
Pour tout ceux qui ont visitC autrefois Ayassoulouk,
ce mot 6 voque I'h6tel de la gare, qui sentait I'Europe
(et meme un peu l'Angleterre). II a ete detruit par
un incendie. L'h6tel oh nous sommes descendus est
tout A fait A la turque. Le rez-de-chauss6e, en terre
battue, est un cabaret authentique. Un Atage avec
trois ou quatre chambres des plus modestes. On s'y
installe assez gaiement et l'on s'y repose l'espace
d'une petite heure environ. Vers quatre heures:
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c Netes-vous pas trop fatigude? n demandai-je a
sceur Hannezo, m'attendant a une r6ponse plut6t
affirmative. , Mais pas du tout u, r6pliqua-t-elle. Tant
mieux, car il P-rait bien dommage de ne point visiter
l'emplacement de 1'6glise de saint Jean et celui du
temple de Diane. Allons!
Et nous voili partis d'un pas allegre vers la colline
oi sont agglomerees les maisons du village. De
l'6glise bitie par Justinien en l'honneur de saint Jean,
comparable a celle des saints Ap6tres. B Constantinople, il ne reste que des pans de vodtes &croulies.
Nous descendons vers la mosquee de Selim, dont les
murs rest6s debout sont vraiment imposants. A cette
heure, la plaine d'Ephese se doroule i nos pieds
jusqu't la mer, toute transfiguree dans la douce
lumiere du soleil couchant. Nous arrivons au temple
de Diane, qui dieoit tous-les voyageurs : quelques
debris de marbre dans un enfoncement maricageux.
Vers cinq heures et demie, a la nuit tombante, l'on
etait rendu a l'h6teL On l'aminage pour la nuit; on

&tale les provisions pour le repas du soir.
II va sans dire que la vue des cornettes avait excit6
au plus haut point la curiosit6 g6ndrale. Une troupe
d'enfants, sans cesse accrue, nous avait accompagnes
surr la colline. Quelques-uns toutefois reconnaissaient
les sceurs pour avoir 6t6 soign6s a l'h6pital franqais ou
au dispensaire. Aussi eurent-elles grand'peine a
refuser Phospitaliti que leur offrait de si bon cceur un
de leurs clients reconnaissant. Celui-ci, d'ailleurs, ne
se tint pas pour battu. J'avais deji termind mon repas
lorsqu'on m apporta un large plateau sur lequel 6tait
dispos6 un copieux menu Ala turque. C'6tait la reconnaissance qui l'avait envoye a nos sceurs. Je ne pouvais recommencer. Mais elles, moins avanc6es que
moi, eurent la complaisance d'y faire honneur. D6tail
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encore plus touchant. Un pauvre homme, a moiti6
perclus, se fit aider pour arriver A 1'etage oh nous
etions. A tout prix, il avait voulu remercier en personne les soeurs pour les soins qu'il en avait regus.
On se revoyait avec plaisir. Mais ce qui, sirement, fit
le plus de plaisir a ses bienfaitrices, c'est qu'on vint
au meme moment les appeler pour donner les premiers
secoursa un bless&. ( J'y vais aussi ,, dit avec empressement sceur Hannezo. Oui, quel bonheur, pour toutes,
de pouvoir cl6turer une journee si agreable par un
acte de charit6!
A mesure que la nuit se faisait, les habitues du
cabaret se r6unissaient au rez-de-chauss6e. On entendait leurs conversations bruyantes, mais non tapageuses. Contraste 6trange ! En bas des buveurs attabl6s
et, au-dessus, une communaute en priere. Mais chose
plus 6trange! On aurait dit que ces braves gens connaissaient nos usages de communaut6. Pass6 neuf
heures, ils se retirent peu h peu et bient6t regne dans
tout I'h6tel le plus 6difiant silence.
On avait engag6 des chevaux pour le lendemain et
fixe le depart a cinq heures. Aussi, bien avant le jour,
toute la communaut6 se trouvait sur pied. Mais nous
etions au village, oi les habitants ne connaissent
d'autre horloge que le soleil. Et puis, les chevaux ne
se mettent pas en route sans avoir triturk tout a leur
aise leurs provisions. Je me disais : " Si les chevaux
sont prets A six heures, ce sera bien. n Six heures
passent et de chevaux, point. Impatience-generale
bien justifi6e, car, le train pour Smyrne devant partir
a deux heures et demie, les minutes, pour ainsi dire,
sent comptbes. Encore un peu de retard et il nous
serait absolument impossible d'atteindre le but d6sire.
Cependant je n'oubliais pas ma r6solution premiere,
de ne reculer que devant l'impossible. Un cheval
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arrive, salu avec des cris de joie. Puis, longtemps
apres, un autre. Et ainsi de suite jusqu'a cinq, avec
deux tout jeunes hommes, passablement inexp&riment6s, dont aucun ne connait Panaghia. Ce sera done
a moi de guider a pied la petite caravane. II 6tait
environ sept heures.
Jusqu'a la montagne il y a des chemins assez unis et
bien indiqu6s. Mais, des que l'on commence a gravir

les pentes, les sentiers disparaissent dans le terrain
boulevers6. 11 faut done que le guide fasse de temps
en temps une petite exploration, afinque la petite caravane puisse avancer sans trop de retard. Heureusemeat que I'air est vif, presque froid; dans la plaine,
nous avons march6 sur la gelie blanche. Cependant,
le soleil nionte peu a peu dans un ciel sans nuages. Et
a mesure que nous escaladons la montagne, la plaine
se d6roule au loin, si belle, dans la lumiere du matin,
que tres souvent on se retourne pour la contempler et
chercher des yeux les ruines que nous avons visities
hier. Soudain parait le golfe d'lphese et la mer du
bleu le plus pur. c La mer! la mer ! n serait-on tenti
de crier, avec un soupir de d6livrance, comme autrefoisles guerriers conduits par X6nophon. - cQuand
arriverons-nous ? ume demande-t-on plus d'une fois.
Et je tache de calmer les impatiences, sans trop les
bercer d'illusions, car on n'est encore qu'& moiti&
chemiri.
Avec des sentiers impossibles, avec des chevaux peu
habitues a la montagne, avec des hommes peu experiment6s, avec des sceurs qu'effrayaient un peu les chevaux, sauf la seur Hannezo, habile cuyere, parait-il,
mais qui n'avait que faire de son habilet6 sur sa bete
trop mal harnachee et trop peu fringante, on pouvait craindre, a chaque minute, un accident ficheux.
Mais d'accident, point. Toutes, m&me les plus novices,
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se sont bien tenues. Enf&n, apris deux heures etdemie
environ, nous franchissons la derniere colline et nous
entrons dans l'enfoncement oh se trouve Panaghia. Au
loin, la mer et les lignes harmonieuses de Samos, si
nettement decoup6es sur le ciel tres pur, qu'on pourrait les prendre pour des iles, a ces iles innombrables , dont parle Catherine Emmerich.
Ainsi done, les horizons lointains n'ont pas change,
ni m&me les collines toutes proches, si belles maintenant dans leur parure automnale aux teintes variees.
Mais, tout pres de nous, quel aspect de d6solation!
Les quatre murs de l'ancienne maison d'habitationsont
encore debout, mais ne s'6elvent plus qu'a mi-hauteur.
C'est que, depuis 1922, les hivers ont bien travaill6!
Sans nous attarder a ces choses tristes, nbus allons
vers la maison de la Vierge. Elle est debout et i peu
pres intacte, sauf le dessus de la porte d'entrke, oil
se trouvait une statuette de la Vierge. La statuette a
disparu et, manifestement, les vandales se sont acharn6s a d6t6riorer aussi la niche et les alentours. Quant
a la statue assez grande que les soldats grecs avaient
trouvie, en aoit 1920, gisant sur le sol, et plac6e sur
ce qui restait d'autel dans l'abside de la chapelle,
nulle trace! Est-elle sous le monceau de decombres
qui remplace l'autel ? II aurait fallu avoir le temps de
le remuer.
Et le temps pressait. 11 6tait neuf heures et demie!
Vite on installe un autel portatif sur un petit mur en
pierres seches, tout a c6tb de la maison, en face de la
chambre a coucher de la Vierge. Par une trbs delicate
attention, sceur Hannezo demande que la messe soit
dite pour la seur Grancey, en ce lieu beni oiu tout
parle d'elle.
Quelles emotions a la pensee que le saint sacrifice
ailait y &tre c6•Ibr6 pour la premiere fois depuis
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1914! II me semblait voir se renouer la tradition des
phlerinages que j'ai vre naitre en 1896, grandir jusqu'en 1914 et tomber en pleine jeunesse, si l'on peat
dire. Et comment ne pas ivoquer aussi le souvenir de
saint Jean, cel6brant le m&me sacrifice devant la
Vierge et ses compagnes! Souvenir 6crasant pour le
pauvre missionnaire et les quatre sceurs aggnouill6es
devant l'autel. Communion ginarale. Action de graces
d'autant plus courte que la preparation avait kt6 plus
longue.
II fallait, en effet, pricipiter notre repaset djai songer au retour. Le jefne prolongS, 1'air pur et vif, la
joie intime des coeurs, quel assaisonnement aux provisions apporties! Oh! 1excellent et pittoresque festin
aupres de la source dont 1'eau demeure toujours si
fraiche et si pure !
II n'6tait pas possible d'aller au chiteau, ni d'escalader le Bulbul-Dagh, ni m6me de monter au calvaire
presume sur le Kara-tchali. On se contente done de
parcourir a la hate l'emplacement oa se trouvaient nos
deux maisons. Sur les murs qui n'ont pas encore crouli
tout a fait, on distingue quelques traces de la fresque
qui reprisentait la Vierge faisant le chemin de la croix.
Encore un hiver et cela meme aura disparu. II est
d'ailleurs trop tard, je crois, pour tirer un parti quelconque de ce qui reste debout. Et la vegtation a tout
envahi, v6g6tation d'automne. Tandis qu'au printemps
elle semble faire revivre m&me les ruines, en cette
saison avanc6e les berbes dess&ch6es et les feuilles
fl6tries augmentent l'impression de mort et de d6solation qui m'obside. Les soeurs, qui n'ont pas connu le
passe, l'kprouvent certainement beaucoup moins forte.
Rien de triste comme 1'abandon, qui ressemble trop A
l'oubli.
Un pretre a4 nmricain, le P. Helten Jean, venu expres-
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sement d'Amerique pour voir la maison de la Vierge
pros d'lphese, qui a 6t6 notre h6te pendant plusieurs
semaines et a trouve moyen, au prix de mille difficults, d'aller jusqu'a Panaghia, nous exprimait un
soir, sous une forme A peine convenable, son indignation A la pensee que ces lieux benis 6taient completement n6glig6s. a On n'a rien fait! On n'a rien fait!
disait-il, c'est une honte. ,
II est difficile delui donner completement tort. Nous
ne pouvons decemment inviter des voyageurs on m&me
un petit groupe de catholiques de Smyrne, laiques ou
mmme prktres, A venir contempler le spectacle de cet
abandon. Un aminagement s'impose. Mais comment?
Les ressources ne sont pas la seule difficult6, ni la
principale. Car, oh trouver la main-d'ceuvre ? Outre
qu'elle est rare et chore, comment amener un groupe
de travailleurs dans cet endroit ecart6, oi ne se trouve
pas mtme une hutte de branchages, comme autrefois?
Vers midi, on s'acheminaitvers I~ph:se, sous le plus
beau soleil, qui rev6tait tout de sa splendeur. Mais
comment admirer, lorsqu'il fallait regarder continue l lement oih mettre le pied, ou se tenir en 6quilibre
instable sur sa bete, qui pouvait broncher a chaque
pas! Avec une certaine anxiet6, j'attendais qu'on fft
dans la plaine. Enfin, on y arrive vers une heure et
demie et sans le moindre accident.
Au petit matin, de rares habitants avaient assisti a
notre depart. Aussi, lorsque, vers deux heures, notre
caravane traversa le village, toute la population 6tait
sur pied pour regarder avec 6tonnement les quatre
cornettes A cheval. Et celles-ci, se sentant un pen A la
parade, se tenaient fort bien. Ce fut un petit friomphe
sans les acclamations.
A deux heures et demie, d6part de Seldjouk par
l'omnibus, comme le matin. Cela donne le temps de
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contempler'le paysage et d'echanger des r6flexions,
sans oublier les dtvotions de la communaute.
A six heures dix exactement, le train entrait en gare
a Smyrne. II ne restait plus qu'a remercier Dieu et la
Vierge Marie de la protection dont nous avions 6t6
l'objet, remettant a plus tard, mais le plus t1t possible,
de timoigner notre reconnaissance en cherchant et
trouvant les moyens de faire cesser 1'6tat de d6solation
et d'abandon oh se trcuve pr6sentement le site et le
sanctuaire meme de Notre-Dame d'lphese a PanaghiaCapouli.
Smyrne, le 14 fivrier 1927.

EUZET,
i. p. d. 1. m.

CHINE
LE RECRUTEMENT DU CLERGE INDIGENE

Quand il fonda sa Congregation de pretres, saint
Vincent de Paul lui assigna deux fins principales : les
missions et les siminaires; les missions pour 6clairer
et toucher le peuple; les s6minaires pour perp6tuer le
fruit des missions, en assurant aux paroisses la presence de pr&tres prepares a leur ministere sous le
double rapport de la science et de la pi6t&.
Ces deux oeuvres, ce n'6tait pas seulement en France
que le saint fondateur pr6tendait les 6tablir, c'6tait
partout oi ses missionnaires seraient appelis par le
Saint-Siege ou les 6veques. A ceux qui furent envoyes
en Pologne, a ceux qui partirent pour l'Italie, il recommanda de ne pas perdre de vue la formation du clerg6
local. A Madagascar, M. Nacquart y songea des son
arrivee; et si la mort n'avait pas emp&ch6 les mission-
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naires de se multiplier dans cette ile, son projet
n'aurait pas kti indifiniment retardk.
SUn des premiers devoirs des sup6rieurs gen6raux
itait de rester fiddle a la pcns6e du saint Fondateur,
consignee dans le livre des Constitutions; ils n'y manquerent pas. Qu'on parcoure un catalogue de la Compagnie A n'importe quelle 6poque de son histoire, on
verra que, dans tous ou presque tous les pays ou elle
s'est 6tablie, I'ceuvre des seminaires fonctionnait a
c6te de celle des missions.
Les missionnaires envoy6s en Chine comprirent,
des la premiere heure, l'immense avantage que pouvait
leur apporter le concours d'un clerg6 local. a Les
pretres indigenes, 6crivait en 1907 un de nos vicaires
apostoliques', sont des auxiliaires pr6cieux et souvent
indispensables : pr6cieux, parce qu'ils travaillent bien
et rendent de grands services dans le ministere; indispensables, parce qu'ils comprennent mieur que les
Europeens la langue et les mceurs du pays, la mentalit6 de leurs compatriotes, leurs prtjug6s et leurs aspirations, leurs qualit6s et leurs difauts..
cCes connaissances sont tout a fait nacessaires pour
la direction getnrale du vicariat, pour le progres de
la religion, pour 6viter les ecueils et pour regler les
difficult6s occurrentes. Vouloir se passer d'eux serait
se passer d'un concours pr6cieux et efficace, se condamner une impuissance relative. Is sont comme des
interm6diaires ,entre le peuple et nous, des ponts de
communication. On les aborde plus facilement et or
s'adresse a eux pour venir a nous. Je pourrais ajouter
qu'ils acclimatent la religion dans un pays oiu rfgne
la d6fiance, pour ne pas dire davantage, i 1'gard de
tout ce qui vient du dehors. n
i. Le Petit Messager de Ning-Po, janvier 1907.
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Les pr&tres indigtnes sont indispensables i un autre
point de vue. Quoi qu'on fasse, les pretres 6trangers
seront toujours trop pen nombreux en Chine pour suffire aux beso: < de la population, besoins destinbs a
augmenter au fur et a mesure que la religion se propagera.
Des les premiers temps de leur s6jour en Chine,
M. Appiani et M. Mullener songerent a l'institution
d'un s6minaire. ,<S'il plait &Dieu de me faire trouver
un lieu sur, ecrivait M. Mullener en 1711 , je pourrai
commencer ou plut6t continuer le s6minaire commenc:
a Chang-King-Fou. ,
Le lieu sfr fut trouv6; mais il fallait aussi des professeurs. Faute d'auxiliaires, M. Mullener se voyait
dans un extreme embarras; il se trouvait en face de
deux devoirs contradictoires : demeurer au seminaire
pour s'occuper de la formation de ses 6lves, et aller
visiter les chretientes pour entretenir les fiddles dans
leur foi. Des huit s6minaristes qui formaient sons6minaire le 22 mars 1721, le plus age avait vingt-cinq ans;
les deux plus jeunes dix. Quinze enfants attendaient
leur tour d'entrer. ,cJe ne puis en recevoir un si grand
nombre, disait-il , tant que je suis seul et sans confrere... Pour parcourir toutes ces missions, il me faut
une ann6e entiere, et, pendant ce temps-la, ces 6leves
restent a la maison, sous la seule direction du maitre
chinois, et ilsoublient tout ce qu'ils ont appris l'ann6e
pr6c6dente; ensuite il faut recommencer comme si rien
n'&tait, et leur apprendre de nouveau ce qu'ils ont
oublib. ,
Entretenir un s6minaire dans ces conditions, malgri
le d6faut de fonds et les tracasseries.des mandarins,
x.MAmoires de la Congrigationde la Mission en Chine, id.Milon, t. I,

p. 190.

2. Dbid., t. I, p. 247.
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tenait de l'heroisme. M. Mullener fut recompense, par

quelques r6sultats, de sa confiance et de son courage.
Depuis longtemps d6ja, les PNres de la Compagnie
de J6sus 6taient entr6s dans cette voie. Ils ouvraient

les portes de leur Institut aux Chinois chez lesquels
se manifestaient des signes de vocation sacerdotale et
en faisaient les auxiliaires de leurs travaux. Quand,
en 1785, ils durent, sur l'ordre de Rome, ceder leur
Mission aux enfants de saint Vincent de Paul, leur

communaute comptait six j6suites chinois, dont quatre,
il est vrai, 6taient condamnis au repos par l'age ou
les infirmits 1.
Ce fut sur leur conseil que le nouveau sup6rieur,
M. Raux, ouvrit un s6minaire, oiu furent rejus indistinctement futurs pretres et futurs cat&chistes. L'6tablissement, &crivait-ilen 1788, < est compose de quinze
sujets, les uns plus Ag6s pour rendre service plus tot,
les autres, moins ag6s, afin d'avoir le temps de les
mieux former. Deux d'entre les premiers pourront etre
promus aux saints ordres dans deux ou trois ans 2 . »
Dix-huit siminaristes chinois entrerent dans la
Congr6gation de la Mission de 1788 a I8io et y requrent le sacerdoce 3 ; nous ignorons les r6sultats obtenus
pendant les vingt annees qui suivirent; onze furent
ordonn6s en :831 et 1840 ; en 1840, le personnel de la
Mission comprenait une trentaine de pr&tres chinois,
dont quatre seulement appartenaient a la Compagnie
depuis plus de trente ans ". On peut d6duire de ces
donn6es que, de 1788 a 1840, le total des pretres indiI. Miemoires de La Congrigslion de la Mission en Chine, id. Milon,
t. III, p. 2t.

Ibid., t. II, p. 138.
3. Ibid., p. 347-351.
4. Ibid., t. III, p. 21.
5. Ibid., t. II, p. 3 47- 3 5 1; t. III, p. 2r.
2.
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genes de nos vicariats atteignit ou meme d6passa la
cinquantaine.
Les anciens catalogues ne mentionnent pas, malheureusement, le nombre des pretres chinois qui formaient,
dans chaque yicariat, le clerge s6culier; n'y figurent
que les noms des membres de notre Congregation. Il
y avait, en 1853, 25 confreres chinois sur 43 confreres;
en 1859, 29 sur 56; en 1867, 26 sur 62; en 1873, 33 sur
70; en 1879, 32 sur 81 ; en 1890, 32 sur Io7; en 1926,
lo5 sur 213.
Pour etre complet, il faudrait aussi parler des
Missions portugaises; nos confrbres du Portugal eurent,
en effet, en Chine leur champ A d6fricher. Ils dirigerent deux s6minaires, l'un i Pekin, I'autre kMacao;
et de ces 6tablissements sortirent un certain nombre
de pretres chinois.
Ainsi done, depuis longtemps, les Pretres de la
Mission travaillent en Chine au recrutement du clerg6
indigene. On a dit et rip&t6 de nos jours que cette
oeuvre 6tait toute nouvelle. Rien de plus faux.
En 1920, au cours d'une audience, Benoit XV interrogeait Mgr.Reynaud, vicaire apostolique de Ningpo
depuis trente-six ans, sur l'etat de son vicariat. a Combien de pretres chinois avez-vous ordonn6s? n)demandat-il. - t Quarante, Tres Saint-Pere. » - « Quarante!
s'exclama le Pape, quicroyait avoir mal entendu; vous
dites bien quarante, quarante pr&tres indigenes, quarante pretres chinois? -o Oui, Tres Saint-Pere, reprit
Mgr Reynaud, qui jouissait de la surprise du Pape,
quarante vrais Chinois, quarante Chinois de Chine! )
Et le nombre monta. Si, en 1925, dans la conversation qu'il eut avec S. S. Pie XI, celui-ci lui avait
pose la mnme question, Mgr Reynaud aurait pu
z. Le Petilt

essager de rVang-Po, janviezrf-vrier 1926.
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r6pondre: < Cinquante-neuf, Tres Saint-Pere, cinquante-neuf. ,
L'Annuaire des Missions de Chine 6dit6 en 1927,
par M. Planchet, attribue 313 pretres strangers et
294 pretres indigenes aux vicariats de Chine dirig6s
par les Pretres des Missions 6trangeres. De ce meme
ouvrage, il resulte que les Franciscains avaient respectivement en 1925, 298 pretres de la premiere cat&gorie et 182 de la seconde; les Jssuites 217 et 128;

les Peres de Scheut, 183 et 5o; les Dominicains, 84 et
34; nous autres, 186 et 372.
C'est done a nous que revient la premiere place dans
le recrutement du clergi indigene en Chine. Chez
nous et chez nous seuls, le nombre des pr&tres chinois
d6passe celui des missionnaires 6trangers. Nous
n'6prouvons aucune vaine gloire I le constater, mais
nous sommes heureux tout de meme de montrer par
des chiffres combien se trompent ceux qui osent nous
reprocher de n6gliger Ia formation du clerg6 indigene.
Ce n'est pas seulement en Chine que nous avons
song& i la formation d'un clerg6 indigene, c'est
partout. Nos seminaires d'Abyssinie, de Perse et de
Salonique ont contribu6 beaucoup au recrutement du
clerge abyssin, chald6en et bulgare. Partout oi les
vocations sacerdotales se manifestent, nous les aidons
A &clore, et, ce faisant, nous repondons au d6sir de
notre saint Fondateur et nous nous conformons aux
regles de notre Institut.
P. COSTE.
PEKIN
SCEUR FRAISSE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Les insignes de chevalier de la Legion d'honneur
ont kt6 remis a soeur Fraisse, superieure de l'h6pital
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Saint-Michel a P6kin, par M. de Martel, ministre de
France, le lundi 7 f6vrier, a quinze heures, dans la
cour d'honneur dudit h6pital, en presence d'une nombreuse assistance, dans laquelle on remarquait Mgr Fabregues, de nombrejses religieuses des communaut6s

de P6kin et de Tientsin, tout le personnel de la 16gation
de France, les officiers de la garde et leurs families,
le lieutenant-colonel de Bazelaire, la comtesse douairibre de Sercey, le comte et la comtesse de Sercey,
MM. Picard, Destelan,.le baron di Giura, etc.
M. le ministre de France et la comtesse de Martel
ont &t6requs, &leur arriv6e a l'h6pital, par M. le docteur
Bussiere, et un detachement de cent vingt hommes a
rendu les honneurs.
Sur le perron central, garni de fleurs et de tapis,
M. de Martel, entoure de son personnel, a ouvert la
c6r6monie en prononqant le discours suivant :

a Ce m'est un agreable devoir d'&tre appel6 aujourd'hui A I'honneur de vous conf6rer la croix de chevalier de ia Legion d'honneur.
u Je sais que la Congregation des Filles de la Charit6, a laquelle vous appartenez, n'en est plus
compter dans ses rangs les exemples de d6vouement et
d'abnegation chez celles qu'une irr6sistible vocation a
marquees pour se consacrer au soulagement des miseres
humaines.
c Je sais 6galement que, dans I'oeuvre gen'reuse que
vous vous 6tes librement imposie sur cette terre de
souffrance, vous n'attendez d'autre r6compense que la
satisfaction d'unrude devoir, accompli sans d6faillance,

.

et que, si vos merites doivent 6tre reconnus, ils le

seront dans un monde meilleur.
«" Mais, ma chore soeur, en m6me temps que vous
etes une Fille de la Chariti, vous etes aussi une fille
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de France, qui, depuis quarante-cinq ans, a l'ombre
du drapeau tricolore, n'a cess6 de se depenser sans
compter pour faire aimer et respecter dans ce pays
notre patrie, qui est aussi celle des id6es gen6reuses
et de la philanthropie d6sint6ressee.
a Arriv6e en Chine le 2 octobre 1882, vous n'avez
cess6, depuis cette date, de vous consacrer aux ceuvres
d'assistance aux malades et de vous montrer la collaboratrice devouee des mbdecins francais dans la capitale; depuis sa fondation en 1902, vous dirigez 1'h6pital
Saint-Michel et les oeuvres annexes, commandant I'admiration et la reconnaissance des milliers de malades
francais, 6trangers ou chinois qui sont venus chercher
ici un soulagement a leurs maux.
a Ce que vous avez fait h P6kin, des centaines de vos
compagnes l'accomplissent chaque jour sur cette terre
de Chine, oii les a conduites leur ideal de charit6
d6sinteressee, qui est I'honneur des Missions franaaises.

( Et cependant, sans remonter aux journees angoissantes que vous-meme avez vecu ici il y a vingtsept ans, avec un courage tranquille, au milieu des
exces commis par des foules ignorantes et fanatis6es,
aujourd'hui encore les 6venements de Foutcheou, rappelant les heures tragiques du siege de Pekin, nous
montrent que votre mission n'est pas sans peril et qu'il
vous faut toute la serenite d'une volont6 entiirement
consacr6e au bien et prate a tous les sacrifices pour
continuer, sans faiblir, votre ministere de charit6.
« C'est cette vie de d6vouement que le gouvernement
franjais entend honorer aujourd'hui en vous confirant
la croix des braves. Vous I'avez bien gagn&e sur le
champ de bataille de la lutte contre la souffrance et
les miseres humaines. ,
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LA-dessus, c'est avec une emotion bien natucllle,
partag6e par tous les assistants, que la sceur Fraisse
a regu, des mains du ministre, aprbs le (t Presentez
armes! ,wdes troupes et les sonneries de clairon, les
insignes de chevalier de la Legion d'honneur.
Ce fut avec empressement que tous les assistants,
succ6dant au ministre de France, allerent s'incliner
devant la sceur Fraisse et la complimenter avec une
profonde joie, melee d'6motion.
Un salut des troupes au ministre de France, qui se
retire, accompagn6, jusqu't la sortie de 1'h6pital, par la
nouvelle d6corie et par toutes les sceurs; une courte
r6ception dans le giand salon parloir; et chacun se
retire, empli du charme de cette ciermonie intime, qui
n'a pas manqu6 de grandeur, tandis que les drapeaux
dont I'h6pital a 6te pavoise par les militaires de la
garde, flottent an vent, en donnant a tous une vision
de la France lointaine, dont une fille, qui s'est d6pens6e depuis quarante-cinq ans pour sa plus grande
gloire, vient de recevoir la r6compense ici-bas.
(Politique de Pikin, i3 fIvrier 1927.)

TIENTSIN
Lettre de M. DESRUMAUX 4 M. LE SUPERIEUR GENERAL
Tientsin, le 18 avril 1927.
MONSIEUR ET TRkS HONORE PERE,

Votre binidiction, s'ilvous plait!
... Deux mots, si vous le permettez, sur la situation
politique. Elle n'est pas belle du tout et donne de
fortes craintes au sujet de notre maintien en ce pays.
11 y a quelques jours, je fus appel6 au consulat de
France. C'6tait pour me faire savoir que les rumeurs
persistantes donnaient des inquietudes et qu'il fallait
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penser aux conditions dans lesquelles les missionnaires de l'int&rieur pourraient kventuellement, au
premier signal de danger, se replier sur Tientsin.
Quelques jours apres, on me fit savoir qu'il serait
bon de rappeler les Filles de la Charit6 de Tongchan.
Ici et a Pekin, on a parle par deux fois de soulevement. Des mesures ont &t6 prises. A Chala, on parait
assez preoccup6; il fut un moment question de reavoyer
les reminaristes.
Bref, la situation n'est pas belle du tout et d'aucuns
pensent que ce sera dans le genre de Igoo, mais bien
plus terrible. A la grace de Dieu! Nous sommes ses
petits ouvriers et c'est son oeuvre que nous cherchons
a faire.
Les journaux vous auront dit toutes les nouvelles
les plus importantes; ils vous auront aussi signale le
rappel de tous les ministres protestants, anglais et
am6ricains. Ici, en ce moment, ils sont plusieurs centaines; ils semblent un peu d6courag6s.
II est certain qu'on ne veut plus de nous Europeens,
et c'est universel; on veut gerer, administrer tout soimeme. cc La Chine aux Chinois. » Nous avons pris les
precautions necessaires pour sauvegarder les interets
des Missions. J'ai averti un chacun. Nous ne pouvons
Ztre rendus responsables. Mais il nous faut avant tout
mettre notre confiance dans la Providence. Elle seule
peut nous sauver. Que Marie Immaculee veuille nous
obtenir cette grace !
NINGPO
MGR ANDRE DEFEBVRE,
VICAIRE APOSTOLIQUE DE NINGPO

Au Consistoire public du 23 decembre 1926, le
pape a prkconis6, comme 6veque titulaire de Gibba,
Mgr Andr6 Defebvre.
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Mgr Defebvre est nk i Tourcoing le 24 juin 1886.
Apres une ann&e de seminaire interne a Paris, il partait,
en 1904, pour le s6minaire de Kashing.
C'est 1U qu'il termina son noviciat et fit ses etudes
de philosophie et de th&ologie, tout en s'initiant aux
secrets de la langue chinoise. C'est lU aussi qu'il
se lia d'amitii avec son confrere Mgr Hou, avec lequel
il devait, pendant plus de dix ans, travailler avec
fruit Ala formation du clerg6 indigene du vicariat de
Ningpo.
Ordonn6 pretre en Igio, Mgr Defebvre fut envoy6
au Tchekiang et plac6 dans une Mission de l'int6rieur.
Quelques annees apris, il fut appel6 au grand s6minaire de Ningpo, dont il devint bient6t le directeur.
Puisse le nouvel 6lu remplir les annees de son regretth
prkd6cesseur Mgr Reynaud !
(Extrait du Bulletin catholique de Pekin, f6vrier 1927.)
SHANGHAI
LE FRERE CHARLES BARRIERE

Les - fun6railles du frere Charles Barridre ont 6td
clebr6es, le vendredi 4 janvier, il'6glise Saint-Joseph
de Shanghai. Un grand nombre d'amis, Europeens et
Chinois, s'6taient joints k la double famille de saint
Vincent, les missionnaires lazaristes et les Filles de
la Charit6, pour assister a la sainte messe, chantee par
M. Legris, visiteur de la province m6ridionale de
"Chine, et accompagner au cimetiere le v6n6r6 d6funt.
Parmi les nombreuses couronnes qui ornaient le char
funebre, on distinguait, a son ruban tricolore, celle
cnvoyie par M. le consul de France.
N6 le 18 septembre 1854 i Seze (Lozere), au hasard
d'un voyage de sa mere, le frere Barriere 6tait nimois
l3
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d'origine et de- coeur. I1 entri dans la Congr6gationr

de la Mission, le 25 janvier 1873, comme frere coadjuteur. Apres avoir, pendantquelques annies, rempli

A Madrid l'office de sacristain de l'Fglise Saint-Louis
des Frangais, oi, aimait-il A raconter, il avait tendu
I'aum6niere a Louis Veuillot et i des Altesses Royales,
il arriva A Shanghai le 2a mars 1880. Avec lui, c'est
done un des plus anciens r6sidents de Shanghai qui
disparait, et aussi un des plus fid~les, puisque, du
22 mars 1880 au jour de sa mort, il ne fit qu'un sejour
de quelques mois en France. 11 est mort moins d'un
an apres ses deux premiers superieurs : M. Bettembourg, qui le recut i la procure; et M. Meugniot, dont
il fut, pendant vingt ans, l'aide intelligent, devoui et
toujours aimable.
Ces qualit6s d'intelligence, de ferme bon sens et de
serviable amabilit6, il les a mises, pendant quarantesept ans, au service des Missions.
II serait difficile de compter le nombre des missionnaires de toute nationalit6 qu'il a recus et aides A leur
arrivee en Chine, alors surtout que les differentes
procures des Missions n'existaient pas. Tous les htesde la procure des Lazaristes ont garde un excellent
souvenir de sa cordialit6 et de son d6aouement sans
bornes; on pourrait citer parmi eux Mgr Bonzano, actuellement revetu de la pourpre cardinalice, qui, aprsplus dc vingt ans, demandait encore a des missionnaires rencontres a Rome des nouvelles du a brave et
si debroaillard a frbre Barriire.
Les electeurs de la Concession franwaise, an diveloppement de laquelle il a contribuh largement, lui ont
montr6 lenr sympathie et leur confiance en l'ilisant
plusieurs fois de suite membre de la Commission foncibre. N'est-ce pas, d'ailleurs, ce mame temoignage de
sympathie que sont venus lii apporter plusieurs repri-
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sentants de la municipalit6 frangaise par leur presence
aux funrailles?
Les nombreux Chinois avec lesquels il 6tait en
relations appriciaient hautement sa cordialiti et son
sens de la justice. Parmi eux, Pa-Siang-kong, c'est
ainsi qu'ils I'appelaient, s'6tait fait de fiddles et reconnaissants amis.
Sa seule ambition fat de rendre service et sa vie
tout entiire, au dehors, se gassa d embarquer et debarquer voyageurs et colis, faire des courses et des comr
missions, surveiller des bitisses, procurer des fonds,
crier des ressources nouvelles avec un d6vouement
absolu, une patience inlassable, qui s'alimentaient tous
les jours aux sources d'une foi profonde et d'un zele
ardent pour Dieu et les ames.
II y avait encore en lui la science des affaires, faite
de prudence et de bon sens -et perfectionn.e par une
longue experience.
Ce fat pour la procure et les Missions un conseiller
fidle, un travailleur infatigable. Mgr Reynaud le rappelait finement quand, au matin de la septuag6sime de
I'ann&e 1922, il commentait, en l'appliquant au cher
frere Barri&re, qui, ce jour-la, faisait sa cinquantaine,
la parabole des ouvriers que le maitre appelle - sa
vigne pour y porter dbs la premiere heure tout le
poids de laichaleur et du jour.
Mais pour nous, les passants des Missions, que le
hasard des voyages, les exigences des affaires ou de la
sant6 ramenaient parfois a Shanghai, nous aimons A
nous rappeler avec edification et reconnaissance, pour
le bien que nous y trouvions, cette physionomie calme
et souriante, cet accueil tout empreint de la plus cordiale charit6, de la plus sincere humilit6, cette simplicit6 de bon aloi et cette. bonhomie qui faisaient le
charme-de nos-recriations.
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C'etaient souvent, en raponse aux aimahles taquineries de l'un ou de l'autre, des riflexions naives au
possible, parfois aussi des reparties profondes de v6rit6
et de bon sens sur tous les sujets; j'allais presque dire:
en toutes langues. Car, au cours de ces quarante et
quelques ann6es de Chine, que de missionnaires il vit
passer a la procure et de combien de nationalit6s differentes! Que d'evn6ements divers a Shanghai, dans
l'empire et la ripublique celeste! Que de modifications
profondes dans le monde'politique et dans le monde
missionnaire! Et comme, de plus, aux jours de jeunesse, voyageant un peu partout dans l'interieur, ii
avait beaucoup vu et, partant, beaucoup retenu, ii
pouvait facilement parler de tout et de tous; ce qu'il
faisait, d'ailleurs, en personne avertie, sans risquer
jamais des appreciations forc6es ou des paroles desobligeantes pour personne. II 6tait trop humble pour
cela, trop charitable et trop respectueux du pr&tre.
Mgr Reynaud se plaisait dans l'intimit6 du frere
Barrire. C'6tait un regal de f&te que cesjoutes aimables
de nos r6cr6ations qui mettaient aux prises deux adversaires si inegalement arm6s, notre vieil 6veque, si
spirituel etsi fin, notre bon frere, si simple et si franc,
tous deux si aimables et si delicats d'affection. Nous
applaudissions a I'attaque et a la riposte; nous jouissions de l'inattendu des rep-iques. *0- les bons moments que nous -evonis. ces rencontres fraternelles !
Mais toujours, i travers cet exterieur enjou6, dans
ce calme tranquille de la possession de soi-meme,
comme on sentait 1'empreinte du divin, la foi profonde, la pifte sincere, qui parfois s'attendrissait jusqu'aux larmes!
(Extrait de l'cho de Chine, 16 janvier 1927; et du Petit
Messager de Ningpo, janvier-fivrier 1927.)
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LA GUERRE ET LA REVOLUTION
AU KIANGSI
Bien des partis politiques ont vu le jour en Chine
depuis la fondation de la Republique en 1911. L'un
d'eux, presque aussi vieux que le regime lui-m&me, a
pour auteur Sun Yatsen et son lieu d'origine est la
province du Koangtong, capitale Canton, a l'extr&mesud du pays. D'oU le nom donn6 au parti, qui s'appellera Cantonais, Sudiste et actuellement a Nationaliste ). Par opposition, le parti adverse, plus on moins
rattach6 au gouvernement central de PMkin, s'intitulera
Nordiste;. ses troupes se disent a Arm6e de la pacification du pays ») ou u Forces alliies n (alliance de
plusieurs gin6raux contre le Sud). Jamais vainqueurs
ni jamais pleinement vaincus,les Cantonais pr6paraient
leurs conqu&tes par une habile propagande an sud da
fleuve Bleu, par une alliance avec la Russie rouge,
dont ils recevaient argent, armes et directions. Par
les soins.de celle-ci, une ecole de cadets 6tait cr66e a
Canton, que venait remplir par milliers la jeunesse
des ecoles. Ainsi se formaient des officiers. D'autres
jeunes gens, et en nombre, gagnaient la Russie pour
mieux s'initier h la doctrine bolcheviste et tl'art de la
propager.
Au printemps dernier, les Sudistes o N ationalistes
se croyaient done en 6tat de declencher une grande
offensive sous la conduite d'un jeune g6n6ral, Tsiang
Kai-shek. Le succes leur vint avec rapidit6, car le
pays 6tait djia acquis i -es armees du sud. D'abord,
entre m6ridionaux, il existe des sympathies naturelles;
et puis, par leurs impositions ou r6quisitions, les
hommes du nord ont paru durs parfois pour le pauvre
peuple, qui considbre ceux-ci comme des oppresseurs
-
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donc grand quand, en septembre, les Sudistes avancent
rxsolument et rapidement dans le Kiangsi, venant et
de Canton et de la province du Hounan, d&ji conquise.
Nous ne les suivrons pas dans leurs succes, en general
pen durement achet6s, aid6s qu'ils sont par la complicit6 du peuple, par les d6fections qu'ils ont su provoquer parmi l'adversaire, soutenus, fanatis6s par leur
ideal du plus pur bolchevisme. Signalons cependant
qu'une premiere fois, au nombre de mille sealement,
ils s'emparent par surprise de Nanchang, capitale de
la province. Ils abusent de cette peu couteuse victoire
en n'6pargnant pas les anciens combattants nordistes
qui ont depos6 les armes et se dissimulent en ville, en
massacrant meme, sans distinction d'age ni de sexe,
les civils de ce meme nord de la Chine que leur
d6noncent a l'envi etudiants et 6tudiantes, turbulents
et brouillons a I'exces. Mal leur en prit! Un retour
offensif rendit bient6t Nanchang aux premiers occupants, qui aneantirent cette poignee d'hommes. Et
alors, les 6tudiants, reconnaissables a leur chevelure
soign6e, avaient hate de trouver un homme de l'art
qui leur composit une tete plus pl6b6ienne! Moins
fortun6es, ces demoiselles itudiantes qui avaient raccourci leurs noirs cheveux, ne savaient que faire pour
ne point se distinguer ainsi de leurs seurs du c6mmun
peuple i la lourde tresse. Elles prirent le parti de se
rkfugier en foule - deux on trois cents, dit-on, - I
1'6glise catholique. Leurs valeureux compagnons, en
nombre 6gal, les imiterent en demandant on plut6t en

prenant hospitalit6 en diff6rents locaux de la Mission.
Le Nordiste n'est point sans piti6 : il respecta l'asile
et se contenta d'une bonne centaine de t&tes d'6tu-

diants glan6s de-ci de-la et du pillage en regle de la
ville durant trois jours. Voili un 6pisode dans la lutte
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pour la prise de Nanchang, oi le corps des cadets
sudistes fut plus que decim6 dans 1'assaut qu'avec une
t6miraire audace ils donnaient contre le remparts de
la cite, du-haut desquels l'adversaire avait toute
facilit6 pour l'abattre! En vain les defenseurs nordistes projeterent, a l'aide de pompes, du p6trole sur
de vastes faubourgs adossis aux murs de la ville et
les incendierent pour la facilite de la d6fense. La
trahison aidant, Nanchang tomba aux mains des
rouges. De meme, plus t6t et tout aussi pitoyablement.
avait succomb6 Kiukiang, grand port sur le fleuvc
Bleu et clef de la province.
Taisant les combats, voyons ces arm6es, oi le vieux.
soudard coudoie le gamin de quatorze ou quinze ans,.
oi la casquette russe domine, mais oi I'uniformevarie, constitu6 qu'il est bien souvent-par 'habillement de I'ennemi mort on capture; voyons ces troupes,
oii chacun est amplement muni de fusils, revolvers et
bombes, dans leurs rapports avec les Missions.
Jusqu'A ce jour, les proprintis des Missions catholiques ou protestantes avaient &t6 respect6es. Leur
invasion par une troupe vaincue, debandee et pillardene constituait qu'un fait rare et isol6. Jamais trouperfguliere n'avait songi a y itablir son cantonnement.
Les missionnaires 6taient au mieux avec les officiers,
qui leur rendaient volontiers visite. Les soldats.
avaient ordre de respecter l'enclos des Missions et n'y
penetraient que par petits groupes, en visiteurs corrects. Tous reconnaissaient la Mission catholique
comme vouke aux bonnes oeuvres. A tons elle rendait,
du reste, les meilleurs services, suivant ses moyens et
les n6cessites du moment. Les temps ont change
Aujourd'hui, sons l'instigation des Russes et par
ordre, de parti pris et sans necessit6, les locaux desMissions sent les premiers occup6s et de quelle
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maniere! Quelques traits assez ditaills le feront
suffisamment connaitre.
**

Nous voici au to septembre. Les Sudistes, venant
de la province du Hounan, dont beaucoup sont originaires, arrivent a la ville prifecture de Yuenchow.
C'est a la tombre de la nuit qu'au sud ils en franchissent les remparts. La se trr .e l'enclos de la
Mission. Sur elle pleuvent les balles dirig6es contre
les Nordistes fuyant a travers la ville. M. Nuzzi a
quitte sa chambre et circule pour rassurer son monde
et veiller a ce que chacun soit le moins expose. Dans
la rue, c'est la chasse a l'homme; les hurlements des
vainqueurs se melent an cr6pitement de la fusillade.
Soudain un soldat s'apergoit qu'il est devant la porte
d'entree de la Mission. Un petit groupe se forme, qui
accentue sa demande d'ouvrir a coups de crosses dans

les battants. On ouvre. Ils avancent en s'informant si
1'Europ6en est la. M. Nuzzi va se presenter quand un
domestique, le devanqant, declare que le pretre
'tranger est absent. Celui-ci se dissimule done dans
1'ombre, tandis que le groupe, affamb, gagne la cuisine pour se faire servir un repas. Ainsi ravitaillie, la
bande repart & la poursuite de 1'ennemi, mais en
annonqant son retour pour le lendemain. A la porte
d'entr6e, elle laisse deux sentinelles, qui disparaissent,
elles aussi, apres une heure de faction.
Le lendemain, des la premifre heure, retour du
groupe, considirablement augment6. On court de ci
de-lh sous pr6texte de decouvrir les Nordistes que
cache 1'Europ6en. On le r6clame lui-meme. M. Nuzzi
se presente : hurlements de joie On l'entoure, on
1'insulte, on l'interroge. - Quel est votre pays? L'Italie. - Pays imperialiste, clame-t-on. - Qui vous
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protege? - La France. - Encore une nation imphrialiste! - Pour eux, en effet, sont r6putis imperialistes
meme les pays vivant en rppublique, dks lors qu'ils
possident des colonies. Donc, il n'y a pas de doute, le
missionnaire est imp&rialiste! A bas l'imp&rialisme! A
bas les impirialistes! A l'Ieuvre! La maison est
envahie, fouillie et diff6rents menus objets disparaissent avec ce groupe, qui promet de revenir prendre
la son cantonnement. Sans retard, un autre lui succede, qui procede avec le m&me sans-gene. A ]a cave,
ces pillards d&couvrent le vin de messe. L'un s'empare
d'une bouteille et se dispose a la deguster! Arrete!
crie un autre, c'est du vin imperialiste; il peut etre
empoisonn6! On ne boit done point, mais, tant pour
nuire que pour s'approprier le contenant, le contenu
est jet6. Partout ces fanatiques d&couvraient l'imp&rialisme. u Mon chien, dira M. Nuzzi, qui, par ses
oreilles pendantes et son long poil, se diff&renciait de
ses congiahres du pays et attestait sa lointaine ascendance occidentale, fut accuse du meme crime :
Rien que la mort n'dtait capable

D'expier son forfait. On le lui fit bien voir.
Deux jours s'6coulerent au milieu des m&mes vexations. Tant6t c'6taient les montures de XM.Nuzzi qui
disparaissaient, tant&t c'etait le-drapeau de la France,
protectrice des Missions, qui, hiss6 sur l'6glise, 6tait
amen6 et mis en lambeaux. Plus penibles encore, s'il
se peut, sont les conversations interminables et r6peties que le missionnaire doit entretenir avec les
officiers; Ils veulent le convaincre des beaut6s du
bolchevisme et leurs questions insidieuses sont des
pieges a lui tendus pour le faire compromeltre. Dans
l'ensemble cependant ils sont corrects, aimables parfois. Tel ce capitaine qui laisse i M. Nuzzi sa carte de
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visite; dans sa pensee, elle prouvera, si besoin est,
aux troupiers trop insolents leur reciproque amitie.
Helas!
-Voici une nouvelle bande de cinquante hommes
environ. Ce sont de v6ritables demons au physique et
au moral. Dis leur entree, le vacarme est tel que
M. Nuzzi se pr6cipite hors de sa chambre. La vue de
celui qu'ils cherchaient fait redoubler leurs clameurs.
Imm6diatement ils mettent baionnette au canon.
Devant le danger reel, M. Nuzzi montre la carte du
brave capitaine. La fureur des forcends n'a plus de
bornes. Lui aussi est imperialiste! II mourra .done
avec le missionnaire, et quatre hommes partent a sa
recherche. « A bas l'impnrialisme! A mort les impirialistes! , Que veulent exactement ces inergumenes?
Est-ce vraiment la vie du pretre? Est-ce de Fintimida.tion? Par la suite, il fut dit qu'a ce moment un soldat
plus jeune et de meilleure mine que les autres avait
-gliss6 & l'oreille d'un pretre chinois, timoin de ]a
scene: ( Que le Phre donne done de l'argent et qu'il
se sauve ensuite!
A cela le Pere ne songea pas.
.Eit-il eu, du reste, la grosse somme necessaire, qu'il
s'en ffit abstenu pour ne point cr6er un antiecdent des
plus diplorables pour lui et ses confreres. Cependant,
peu k pen, le missionnaire a et6 pouss6 hors de sa
maison. Et voici qu'a I'autre extrkmit6 de la cour
apparaissent deux jeunes officiers se dirigeant vers
1'eglise. La troupe les voit et crie : c L'Europden est
ici! Voici le chien d'Europe! , Deux mots lances
Frappez n,
sans d6tourner la t&te, sont la r6ponse.dit Pun; a Tuez ),, dit l'autre. Les fusils s'arment
aussit6t. Un grand diable . la face noire et hideusement grel&e, qui semble etre le chef de la bande,
decide que l'execution aura lieu devant l'eglise. II
veut s'emparer de la personne du pretre. Celui-ci le
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repousse en d6clarant qu'il saura s'y rendre seal. II
va, serr6 de prks par les baionnettes et accompagn6 des cris 6nervants de t Cha! Cha! » (A mort!
a mort!) Tout en offrant a Dieu le sacrifice de sa vie
et lui recommandant son ame, M. Nuzzi ne peut pas
ne point songer encore k se tirer de ce mauvais pas.
Une idee lui vient. Les deux officiers sont encore en
contemplation devant le monument; il doit passer non
loin d'eux; vers eux brusquement il oblique. L'un
disparait-en entrant rapidement dans l'6glise. Le Pere
accoste l'autre par le salut d'usage et poursuit : u De
par votre ordre, je dois mourir, soit! mais ne convient-il pas que je sache quel crime me vaut cette
sentence? ) L'officier, interloqu6, reste bouche be. 1I
se d6cide enfin a poser la s6rie des questions habituelles : Votre nom? Votre pays? 11 semble conclureen disant : a Vous cachez ici des Nordistes, desimp6rialistes. - Jamais, dit le Pere, je n'ai recel&personne. Vous ayez, du reste, bien des.fois perquisitionne; libre a vous de recommencer vos recherches. Sur ce, l'officier cong6die la troupe en l'envoyant
examiner les lieux. Et avec !e Pere, il gagne lai-mgmem
la r6sidence, oui tous deux causent, boivent le th6 en
fumant le chalumeau de 1'amiti6, pendant que, sons
leurs yeux, les soldats pillards emportent la literie du
Pere et tout ce qui leur plait.
Cette vie, si remplie d'6motions, continue. La situation s'aggrave, car etudiants et populace sont dociles
aux conseils et aux exemples de ces nouveaux d6fenseurs de I'ordre! On presse M. Nuzzi de partir et de
se mettre i l'abri. Jugeant sa presence inutile et
peut-&tre nuisible, il s'y r6signe. Saisissant 'instant.
oiu la porte de la ville n'est point gard6e, il se rgfugie
A 15 kilometres dans la montagne. La, les plus tritesnouvelles lui parviennent. De son 6glise on a fait un
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h6pital. Les images du chemin de la Croix ont .t6

detruites; une fosse d'aisances a ktk creusbe au milieu
merne de l'6glise; on s'est empar6 des ornements
sacerdotaux; on a parodiA la messe; on a fait des
exhibitions a travers la -ille et les ornements lackrbs
ont &t6 distribu6s aux creatures qui, mime dans le
lieu saint, fr6quentent les soldats. La statue de Marie
a servi d'oreiller a 1'un d'eux; la trouvant trop haute,
il 1'quarrit aux dimensions voulues. Les statues
brisees, les banes de l'6glise, bois pr6paris pour la
construction d'une ecole, portes et fenetres de la
residence et, plus tard, -les trois beaux autels de
l'Pglise alimentent le fourneau de ces vandales.
M. Nuzzi, navr6, doit errer de porte en porte, car on
le recherche. H6te d'une honnete famille paienne, il
apprend qu'une bande approche pour le prendre. 11
s'enfuit. Deux heures apris, la troupe est 8I et le
r&clame : a C'est vrai, dit le brave paien, 1'Europeen
a couche ici, il y a plusieurs jours; il a continu6 sa&
route et il doit &tre loin. , Induits en erreur, les
bandits rebroussent chemin, tandis que M. Nuzzi,

apris bien des vicissitudes, arrive enfin a Shanghai,
oi il profite de ses vacances pour donner A sa santi
des soins que depuis longtemps elle r6clamait.
*

Sans s'attarder autour de la capitale, qui r6siste,
les avant-gardes continuent leur route pour prendre
possession des diff6rentes villes et gagner les provinces voisines du Chekiang et du Foukien, qu'elles
doivent aussi conqubrir. Le 20 octobre, les voici a
Fuchow. Trois missionnaires 6trangers se trouvent
r6unis en r6sidence. Comme ailleurs, sans coup frir,
les locaux de la Mission sont occupis. On respecte
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cependant 1'eglise et, en partie, les appartements des
missionnaires. A maintes reprises, on fait des recherches minutieuses dansjette vaste r6sidence. C'est
1'occasion de faire main basse sur les objets qui
conviennent. Parfois on exige. Un soudard, a moitii
ivre, se presente devant M. Hermans; titubant, ii
braque sur lui son revolver et ripete sans cesse : i De
1'argent, je veux de 1'argent. ,) Le coup risquait fort
de partir; il ne partit point et le missionnaire put se
d6barrasser de 1'ivrogne sans bourse db:ier. Menaces
et injures ne se comptent pas; elles comptent peu
aussi.

Cette armbe, du reste, n'est pas dipourvue, semblet-il, de bonnes manieres. Un jour, en effet, une affiche
est placardee - ia porte d'entree. Elle proclame que

plusieurs perquisitions' ont eth faites a la Mission,
qu'elle ne cache rien de suspect, que, desormais, il
faut -s'abstenir d'y p6n6trer. Les missionnaires sont
rassures, et Notre-Seigneur reprend possession de
1'6glise, dont on I'avait retire. Un apres-midi, deux
pretres sont en adoration avec quelques chrctiennes.
Soudain font irruption un oficier avec soldats portant
baionnette au canon. Ils vont droit au sanctuaire, oi
se trouvent les missionnaires &genoux. u Levez-vous,
ordonne brutalement l'officier, levez-vous! , Et s'adressant aux fidles : 4 Que faites-vous ici ? Que signifient
ces simagr6es? Sortez! i Puis aux pretres: ,t Suivezmoi! , Encadr6s par les baionnettes, ils sont dirig6s
vers la residence et assistent a une longtie perquisition
de deux heures, qui ne donne aucun r6sultat. Plac6s
ensuite au pied d'un mur. , Notre derniere heure
a-t-elle sonn6? n se demandent les missionnaires. Et
ils songent dij a' se donner une mutuelle et derniere
absolution. Rassurez-vous, bons Peres, vous n'avez
pas affaire a un exkcuteur des hautes ceuvres, mais i
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un officier propagandiste. Le voici qui rassemble tout
le personnel de la Mission : maitres et ecoliers, catichumbnes, jardiniers, cuisiniers, tous ceux qu'il rencontre. Les pr&tres sont mis au premier rang des
aCditeurs forces et I'orateur, l6gerement surileve,
commence son discours : a Disormais, plus besoin du
catholicisme abrutissant, ni de ses ceuvres faussement
humanitaires. On va remplacer tout cela par le communisme sovietique qui fait le bonheur du peuple
russe. Les ch .tiens n'ont, pour rflichir, que jusqu'au
nouvel an; passe ce temps, s'ils n'ont pas apostasie,
on rIglera leur compte. Les-pretres et religieuses
indigenes ont trois mois pour fonder un foyer, car il
faut repeupler la Chine ! n II objurgue le personnel de
la Mission : t N'avez-vous pas honte de servir ces
chiens d'Europ6ens? Mieux vaudrait mourir de faim
que de manger leur riz! , II conclut, s'adressant aux
missionnaires : t Eh bien! partirez-vous maintenant? ,
Its s'eloignerent, en effet, vers les montagnes, oiu se
cache le petit s6minaire. M. Song, indigene, vivant
parfois en residence, le plus souvent cache dans la
campagne avoisinante, veillera de son mieux sur les
int6rets temporels et spirituels de la chrktiente. Les esprits itaient de jour en jour surexcitis par
ces discours r6p6tes A satiite. Aussi avait-on jur6, lk
comme ailleurs, que, cette ann6e, les fetes de Noel
n'auraient pas lieu. Si ces serments resterent parfois
lettre morte, ici on les mit a execution. Le jour de
Noel, soldats, 6tudiants, populace envahissent la vaste
et belle 6glise, renversent le maitre autel, brisent les
statues et les vitraux. Certains enrages revaient pire
encore; mais les conseils des soldats prvalurent :
1'6glise serait gard6e comme temple du revolutionnaire
Sun Yatsen, la residence comme siege des soviets. En
cette fin janvier, nous apprenons que, dans ce district,
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quatre r6sidences ont &tA totalement pillbes; que les
pretres doivent se cacher au loin. On les recherche
pour. obtenir d'eux les contrats de proprikt6 et une
forte somme.
Par la meme route que suivirent, il y a soixante-dix
-ans, les devastateurs appeles A rebelles aux longs
cheveux », nos rivolutionnaires arrivent A la prefecture de Kienchang. Dans un meme enclos, la Mission
possede une belle 6glise, une vaste r6sidence, des
ecoles, un orphelinat et le grand seminaire. Les
notables, qui sont au mieux avec M. Abeloos, ont
spontaniment promis de tout faire pour lui byiter
'occupation militaire. Toutefois, par pr&caution, on a
retire le Saint Sacrement de l'eglise et mis en lieu sir
les objets les plus precieux on les plus importants. Le
.21 novembre au soir, arrive un premier regiment II1
s'enquiert imm6diatement du chemin de la Mission.
I1 n'obtient que de vagues indications; personne ne
vent se faire guide. Une bande a t6t fait cependant
-de penatrer au grand s6minaire et les s6minaristes
pen nombreux se retirent k la r6sidence. La, c'est le
-calme. Seuls des officierS se pr6sentent en visiteurs
polls et se montrent enchant6s de l'accueil qu'ils
recoivent. Au S6minaire, la troupe ne passe qu'une
nuit et commet pen de d6gits.. C'tait trop beau pour
-durer! Voici de nouvelles forces. En vain les notables
s'offrent I trouver tous les logements des;rables - et
ils abondent, - en vain le mandarin lui-meme s'offre
a ivacuer, avec toute sa famille, son propre tribunal.
Le parti pris est 6vident : le s6minaire est envahi,
-tandis qu'un bataillon vient se ranger pr(s de l'eglise.
% Ouvrez ,, dit un officier k M, Abeloos, qui vient

d'arriver. Le missionnaire explique que ce local n'offre
aucune commodit6. a Cette porte n'est pas encore
ouverte! ) s'6crie un autre; et deja les crosses de fusils
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s'acharnent sur la porte. Elle est ouverte. M. Abeloos

fait remarquer encore une fois que c'est la pierre nue,
qu'ailleurs il y a de confortables dortoirs. . Ici c'est
bien, nous voulons etre ici. ) Un officier s'approprie
la sacristie, tandis que les soldats en tumulte bousculent les bancs, jettent a terre leurs fourniments, que
1'un d'eux s'6tend sur l'autel, qu'un autre allume les
cierges et qu'un troisieme sonne les cloches.
Un matin, c'est la residence qui est envahie! On
p6netre partout, on grimpe a l'6tage : c'est le pillage
partiel. Deux soldats tiennent en mains le br6viaire et
les habits d'un absent. Un pr&tre chinois obtient que
le livre lui soit rendu. ccNe ternissez pas par le pillage,
leur dit-il, le bon renom de vos armies. -

NQus

prenons tout ce qui est aux Europ6ens, repondent-ils,
et puis, toi aussi, prends garde. ) Cependant, dans sa
chambre, M. Abeloos recoit tour a tour des domestiques, qui lui disent : " Pere, partez, on parle trop
mal et on nous a difendu de vous rendre aucun service. - Laissez dire, r6pond le Pire, et soyez en
paix sur mon compte. - Pere, fuyez, disent les s6minaristes en pleurs, on profere d'horribles menaces
contre vous. -

Que dit-on? -

Notre bouche ne peut

les r6p6ter. > Les pretres indigenes qui circulent
incognito insistent, eux aussi, pour que le Pere
s'eloigne. Enfin, voici la directrice de I'orphelinat qui
demande une entrevue. Les notables de la ville,
raconte-t-elle, n'osant venir eux-memes, viennent de
d&l6guer leurs femmes aupres de moi. Its regrettent
de ne pouvoir rien faire pour la Mission et vous prient
de gagner un lieu sir, car les choses vont trop mal. o
La mort dans l'ime, M. Abeloos se r6signe. II va
pour sortir, mais, au seuil mýme de sa chambre, des
soldats I'arr6tent. c Quoi, dit-il, je ne puis done
vaquer a mes affaires! La moindre promenade me
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serait-elle interdite? - 11 faut que vous restiez pour
nous servir. , Le missionnaire en vain insiste. II
s'apercoit que toutes les issues de la maison sont
gardies militairement. 11 est prisonnier en sa chambre.
Par-dessus la tete des soudards cependant, un de ses
maitres d'6cole lui fait comprendre que dans une
chambre voisine il y a un officier. Le barra e est
force, M. Abeloos est bien recu, le th6 lui est offert
et ses dol6ances entendues. Le chef dit quelques mots
inintelligibles a la troupe. Narquois, les soldats ne
bougent. M. Abeloos r&clame encore le droit de sortir.
( Venez avec moi, dit l'officier, ainsi ils ne vous diront
rien. n Et la troupe toujours faisant escorte, il le
conduit jusqu'i la sortie, Fair protecteur, un sourire
moqueur aux l1vres. Le but poursuivi et maintes fois
proclam6 6tait sans doute atteint : rendre la vie impossible au missionnaire pour le forcer a partir.
Et il semble bien que sup&rieurs et inf6rieurs sont
souvent de connivence. Tel ce jeune chef de bataillon,
plein de politesse a I'6gard des missionnaires de Ki-an,
mais qui, dans leur propre iglise, aux heures de conf6rences, vomit contre eux les pires injures, affirme aux
troupiers qu'occuper les locaux des Missions est acte
de justice, puisqu'ils ont 6te bitis avec l'argent vole
aux Chinois. Pousser les subalternes et surtout la
populace aux actes de violence en affichant soi-m6me
des airs de protection, tel semble etre le principe.
A 2 kilometres de sa r6sidence, M. Abeloos apprenait la suite des 6vinements : perquisitions gne6rales
et minutieuses; au s6minaire, acte de vandalisme, qui
se rCpitera maintes fois : tous les livres arros6s de
petrole et bril6s, scelles appos6s au depart sur ce biti6
ment, affirmant qu'il est proprikt publique. Les
turbulents occupants de 1'6glise recevaient cependant
de saint Joseph une lecon de respect. Un jour, l'un
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d'eux s'appropria le baton fleuri du saint Patriarche.
Le lendemain, ce meme soldat mourait presque subitemer.t dans l'6glise et la bande, assagie, de restituer
en hate le lis au bon saint.
Cette impression de crainte salutaire avec le temps
s'effa<ant, ou bien upe nouvelle troupe succedant a la
premiere, on apprend que, le i" janvier, l'image du
revolutionnaire Sun Yatsen remplacait la croix du
maitre-autel, tandis que, dans l'6glise, s'organisaient
de viritables orgies. La residence n'itait plus qu'une
bruyante caserne, et M. Wang, qui s'efforce de tenir
jusqu'au bout, voyait avec douleur la chambre reservie
a l'6veque et, hilas! I'oratoire priv6 destin6s a certaines personnes ainsi suffisamment designies. Les
conf6rences provocatrices se multipliaient, et 1'on
redoutait un pillage complet.
*
**

II serait facile de multiplier les recits de faits identiques, agrhment6s seulement de menus details varies.
Ici, le missionnaire cohabite avec des oficiers jusqu'au
jour oi ces messieurs introduisent aupres d'eux leurs
dames. La, pour sauvegarder les intre6ts de la Mission
le missionnaire se fait infirmier au service de la CroixRouge, install6e dans son 6glise. Un jour, on 6vacue
le lieu saint. On s'empresse meme i lai rendre un
pen de propret6. Is remontent dans son estime,ces
gens qui veulent restituer au PNre une 6glise remise en
son etat primitif. Illusion! D'h6pital l'eglise devenait
- fait assez general - salle de conf6renceq bolchevistes. Tel autre, pour conserver sa libert6 d'action,
lone en ville une miserable maison, qu'il habite durant
deux mois. Les troupiers partent enfin. Vite le Pere
lait l'ceuvre d'assainissement qui s'impose et se reins-
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talle chez lui. II ne tarde pas k recevoir de nouveau
d'ind6sirables h6tes, et,actuellement, il ne peut m&me
faire sortir en ville son linge sale sans avoir un
billet diment sign6 de l'offcier sup6rieur.
Rares sont les Missions rest6es inviol6es. Elles ne
le doivent en g&enral qu'a leur 6loignement des routes
suivies par la troupe, ou des centres odelle s6journe.
Parfois aussi une tranquilliti relative est due a la
bienveillance d'officiers superieurs. Ainsi &Kanchow,
ce n'est qu'en janvier que r6sidence et maison des
Sceurs eurent quelques h6tes a heberger. Encore sontils assez disciplines et l'oficier propose-t-il d'6tendre
un voile entre le sanctuaire et le reste de l'Aglise, oi
il donne ses conferences. II pousse la delicatesse
jusqu'a laisser l'idifice entier a la disposition des
missionnaires toute la journme du dimanche. De mime
aYaochow; si M. Sheehan et ses confreres sont contraints de vivre en une 6troite et g^nante cohabitation,
da moins les officiers, leurs h6tes, assurent-ils la discipline des troupiers cantonnes dans les 6coles. Et, le
jour de Noel, quand quelques centaines d'6tudiants
se pr6sentent, banniires dpploytes, criant : ( A bas.
la religion! D6truisons la Mission! ), an officier sort
en hate et ordonne aux manifestants d'aller porter
plus loin 1'expression de leurs sentiments antireligieux.
Alors que la Mission de M. Gonon est, a maintes
reprises, sauvagement pillie, celle de M. Theunissen,
sa proche voisine, b6nbficie de la protection de NotreDame de Lourdes, patronne de 1'Fglise, dont les troupiers sont les h6tes irrespectueux. Le missionnaire,
de son c6t6, jusqu'a hbit fois en d6cembre, h6berge
sous son propre toit officiers de haut grade et conseillers russes. Peu de digits, mais ennuis et humiliations ne lui manquent point. II s'efforce, dit-il, de
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les receyoir avec le plus gracieux sourire. En ces circonstantes, en effet, la moindre parole, le moindre
geste de vivaciti risquent fort de faire jouer baionnette ou revolver. Devant les envahisseurs trop violents, il n'y a qu'une ressource: la fuite. C'est le parti
que durent prendre, A la seconde invasion de la residence 6piscopale, Mgr Clerc-Renaud et M. Verdini.
Ils se r6fugibrent, pour un temps, en un petit village
entiirement chr6tien. M. Hou, jeune lazariste chinois,
se dissimula en ville. Trois jours plus tard, il parvint
de nuit a s'introduire dans la residence et put se
rendre compte que les pertes matirielles n'etaient
pas encore trop graves, mais que les affiches injurieuses et menagantes 6taient r6pandues & profusion.
Ces placards ignobles, il faut les respecter, sous.
peine d'etre accus6 d'imperiahsme et pass6 par les
armes.
Parfois ces menaces sont mises a execution... en
effigie. C'est ainsi que Mgr Fatiguet, M. Sepieter et
M. Kou, du clerg6 indigene, furent solennellement
jetes en prison. La faute A eux reprochie est on ne
peut plus honorable : ils ont Wt6 les ardents propagateurs de la religion dans la contrie.
Plus grave est le chatiment infligi a M. Russo. En
sa localit6 de Wanan on d6cide de c6librer I'heureuse
arriv6e des Sudistes. Villes et campagnes sont convi6es A une seance dite < comedie -). Ce n'est qu'une
manifestation antichr6tienne, pour laquelle, et par
divers moyens, ont ete amasses m6dailles, croix, chapelets, livres religieux. On fabrique aussi un mannequin sur lequel - et ce fut le clou de la fete poings, pieds, et coutelas s'acharnent. M. Russo;
ainsi execute, ne s'en porte pas plus mal, Dieu
merci! Les plus terribles menaces cependant pesent
sur sa personne et celles de ses chretiens. Un orateur

-

38I -

proclame : < Nous sommes dans ce district cent trente
mille freres de sang. Un dixieme a quitt6 la vraie
voie et vraiment le P. Russo pent se flatter de voir
son influence s'6tendre sur toute la contrke. Que chacun soit bien averti : tout chr6tien qui, apris trois
sommations, ns.vient pas a r6sipiscence doit nous etre
denonc6. A faute legere nous r6servons fort chitiment; a faute grave, les-dernieres rigueurs. , Le discours est commenti. Pour tous, le sens est clair : un
jour, qui ne saurait etre lointain, l'£glise catholique
sera un immense abattoir.
D6ja, du reste, on a incarcerb, sous differents pr&textes, les chritiens les plus influents. Leur unique
crime est bien cependant leur profession de foi catholique, puisqu'A plusieurs la libert6 a 6t6 offerte contre
l'apostasie. L'un d'eux eut la faiblesse de se lib6rer
par ce moyen et il dut, sur l'ordre du mandarin, par-.
courr toute la ville en criant : < Si j'ai souffert, c'est
parce .que catholique; aujourd'hui j'apostasie; dor&navant, je suis avec les bolcheviztes pour d6truire la
religion. n D'autres, par contre, tel le jeune lettr6
Joseph Chang, sont le soutien de leurs compagnons
d'infortune, et des modeles de patience et de
courage.
Une mention sp6ciale est.bien due a une admirable
ve.uve, Lai Paula, de ce ramme district. Dans la soir6e
du 3o d6cembre, une centaine de r6volutionnaires
locaux, arm6s.de fusils, se pr6sentent chez elle. Ils
veulent s'emparer de son frere et de son propre fis,
propagateurs zlils de la religion dans cette contrie.
Ceux-ci sont volontairement absents, d'oit fureur des
emissaires qui, par les cheveux, trainent la pauvre.
femme au milieu de la principale salle de la maison.
ccPourquoi es-tu chretienne? dit-on. - Parce que la
religion chr6tienne est ]a seule vraie. - Avant de
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1'embrasser, tu aurais dd avertir les principaux de
l'endroit. - Pour faire une <euvre aussi s6rement
bonne, je n'avais -besoin des conseils de personne. Livre-nous tes objets de pieti. - Je n'ai rien a vous
donner. ),

On fouille alors la maison; on decouvre croix et
images qui, sous les yeux de la veuve, sont profanes,
broyds. La scene continue :
u Tu dois apostasier! - Je ne le puis. Pour nous,
chritiens, l'important est de perseverer jusqu'a la
mort. Vous avez des armes; faites rouler ma tete;
alors nous causerons apostasie. )
La rage de la troupe est A son comble ;onsoufflette,
on frappe h coups de crosses 'heroique femme. Des
paiens voisins ont pitie d'elle; ils tentent de la sauver.
De chez eux ils apportent une idole en papier et un
brile-encens, qu'ils disposent i la place d'honneur
dans la maison chritienne. Les persecuteurs veulent
s'assurer si leur victime est vraiment consentante i
cet acte extirieur d'apostasie : i Renonces-tu de cceur
a la religion chretienne? - De tout coeur je suis
attachie a ma foi. ) A minuit seulement, fatiguee sans
doute, mais simulant une fausse piti6, la bande vaincue
se retire.
I1 est done 6vident que ce mouvement n'est point
simplement antittranger, mais aussi, at plus encore
peut-etre, antireligieux. Les pr&tres indigenes ne
sont pas plus mrnagbs que les 6trangers. Grand est le
nombre de ceux qui, spolis, pourchass6s, vont errant
par monts et par vaux. L'un d'eux, M. Sik, du clergr
seculier de Ki-an, fut, en d6cembre, arr&et et train6
devant le tribunal r6volutionnaire. L'acte d'accusation
formule contre lui le double d6lit d'imperialisme et
d'alliance avec les societ6s secretes de la r.gion :
a Depuis dix ans, dit le PNre, je suis dans catte
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contr6e; mon amour pour mon pays est bien connu
et chacun sait que jamais je n'ai en de rapports avec
ses ennemis. - Frappez, dit le juge. Et M. Si6
Maintiensrecoit soixante-dix coups de bambou. Atu tes dires » demande alors le mandarin. - La
verit6 est one, je l'ai dbjA dite et ne puis varier. Frappez encore! n Cette seconde bastonnade ne produisant pas davantage l'effet escompt6, a je vais
te faire fusiller W, dit l'etrange magistrat. Les
notables, tous amis du pretre, interviennent; ils se
portent garants de sa sincerit6 et de son loyalisme.
La caste l-te des 6tudiants - car elle fait tout, cette
jeunesse, sauf frequenter l'cole - craint que le pretre
ne s'en tire a si bon compte. Elle suggere qu'il soit
frapp- d'une amende. Ioooo piastres sontexigies. Les
notables s'entremettent encore et I'on s'entend sur le
chiffre formidable de 6 ooo dollars. 2 ooo, exig6s de
suite, sont avanc6s par la Chambre de Commerce,
tres bienveillante pour la Mission. Le Pare sera gard6
a vue jusqu'& versement complet de la somme. Admirable mbthode pour garnir les coffres-forts 6puises de
la Revolution! Digne pendant de celle mise en honneur
A Nanchang pour satisfaire la troupe r6clamant de
lointains arrir6s : on excite la populace a la curbe
-des banques; an sortir, les honn&tes soudards
rappellent au peuple les principes de la justice en
transf6rant dans leurs propres poches le contenu de
celles des pillards.
**

Ces vexations, ces humiliations, ces persecutions
qui sont actuellement le lot des missionnaires, tant
indigenes qu'6trangers, sont-elles aussi partagies par
<ces femmes g6n6reuses qui, a press6es par la charith
-dl Christ n, n'ont pas craint d'aller faire rayonner
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aux quatre coins de la province cette divine charit6,
ignoree du monde paien? Le spectacle des malades
soign6s dans les h6pitaux, des malheureux panses
journellement dans les dispensaires, des vieux et
vieilles recueillis, dorlotes jusqu'a la fin de leurs
jours, des infortunies fillettes abandonn6es sauvies
de la mort, des pauvres visit6s, de mille mistres
secourues des lors que connues; ce spectacle du
d&vouement desinteressi de la charite en action seraL-il un barrage a l'humeur farouche des combattants,
i I'audace irreflichie d'une jeunesse sans frein, aux
bas instincts de la lie d'une soci6ti en 6bullition?
En octobre, leur retraite annuelle finie, deux Filles
de la Charit6 ont hate de regagner Nanchang, autour
de laquelle les troupes adverses sont deja concentrees.
A bord d'un petit vapeur, elles quittent Kiukiang
avec plusieurs dames de ministres protestants ou
infirmieres de la Croix-Rouge. Le but du voyage a
travers le lac Poyang va tre atteint quand de Ia berge
partent des coups de feu et apparaissent des soldats
sudistes. Le navire s'arr6te, la fusillade aussi. Sans
crainte, les cornettes se montrent sur le pont et, venant
de la rive, on entend des exclamations d'agreable
surprise: u Les Moumou (Mires), les Moumou chez
qui hier nous avons port6 des malades et des
blesses. , La presence des soeurs rendit, semble-t-il,
moins s6vere la perquisition faite b bord dans le but
de capturer trois officiers nordistes signales. Ils y
6taient, bl&mes de terreur, se dissimulant de. leur
mieux derriere les larges cornettes qui les protegirent.
Par prudence, cependant, le navire rebroussa chemin.
Quelques jours plus tard, les sceurs, suivies de lears
nombreuses caisses d'approvisionnements, prenaient
place dans un train bond6 de soldats en campagne.
Elles furent respectees et leurs encombrants bagages
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aussi. « II faut bien que les Moumou mangent P,
disaient les braves troupiers. De l'h6pital de Nanchang
comme des autres, le fait a 6t6 souvent rapport :
les natures les plus sauvages arrivent, an bout
Meme
W
de queiques jours, a s'impregner de l'atmosphere de
la maison. * La bonte, la douceur, le devouement
touchent les coeurs les plus rebelles, amollissent les
plus rudes des caracteres, disposent de nombreux
moribonds a accepter avec plaisir la grice du bapteme ! C'est la charit6 qui oepre ces merveilles!
Est-ce dire que les soeurs des h6pitaux n'aient-point
des sujets d'6preuves et d'angoisses? A Nanchang, au
ddbut, ce sont les faits de guerre : les balles pleuvent
sur I'h6pital, une bombe sur la pharmacie, autant sur
le dispensaire et le pavilion des pauvres! Grace &Dieu,
jamais un accident. La ville est prise et reprise. Il y a
dans P'h8pital des bless6s des deux partis : le vainqueur ne va-t-il pas achever le vaincu? Les 6preuves
communes vont-elles r6concilier les freres ennemis?
Eh bien! tout ce monde fut sage. Oh! certes, les
oreilles pies furent souvent disagr6ablement frapp6es;
cela isurtout fut sensible aux bonnes soeurs indigenes,
qui saisissaient toutes les nuances de la langue. Ne
furent-elles pas invities a quitter ces Europeennes,
qui les faisaient travailler pour rien! Combien plus
heureuses elles eussent &t6 dans la Croix-Rouge du
parti! Cependant, le sans-gene des militaires, grace a
quelques sages precautions, s'arreta a la porte des
locaux destines aux sceurs. Partout ailleurs, il avait
libre cours. L'entr6e de I'h6pital 6tait libre I Sans avertissement prealable, on apportait un bless6, - un
officier bien souvent, car ces messieurs avaient une
predilection pour l'h6pital francais, - on linstallait
dans une chambre libre, et ii fallait que le docteur,
etft-il les plus pressantes occupations, vint de suite

-

386 -

1'examiner. L'un d'eux mourut d'une pneumonie
double. Le docteur fut declare responsable de ce
d6cis. La soldatesque 1'insulte, le bouscule, le tire
par la blouse, lui enjoignant - en vain naturellement
- de faire, a genoux, amende honorable an defunt
et de l'habiller lui-m&me. Comme le docteur dit ne
point comprendre la. langue : Ah! tu ne comprends
pas! Tu comprendras bieri Ca! , Et poings et piedsd'executer en chceur des mouvements bien trap comprehensibles. Grice au sang-froid du docteur Robin,
la situation fut sauv6e.
Nouvelle alerte : un hospitalis6 durant cinq joursdemande que sa feuille de sortie porte une presence
de trente jours a l'h6pital. II escomptat un petit binifice sur les frais d'hospitalisation, que devait lui rembourser I'administration militaire. Il essuie un refus,
insiste, se fiche, affirme que la chose a 6te faite
ailleurs, en vient aux 6clats, menace de revenir avec
des aides incendier 1'h6pital. Un camarade veut le
calmer : dispute et lutte; deux camps vont se former.
Ce ne fut encore qu'une fausse alerte, unie . bien
d'autres, car les maisons des soeurs font partie de la
Mission et risquent fort d'&tre soumises an m&me
regime que les etablissements de celle-ci.
On l'a bien vu a Kanchow, o4 les semurs furent sur
le point de voir tous leurs locaux occup6s par la
troupe, qui finit cependant par reduire ses pretentions; et. les sceurs purent maintenir leurs oeuvres. A
Yaochow, une s6vere perquisition eut lieu a la maison
de la Misericorde- L'on constata que vraiment il n'y
avait Ui que des ceuvres charitables, et une affiche
appos6e a la porte d'entr6e preserva les sceurs de trop
gros ennuis. Aussi bien, un petit fait banal - mais
combien providentiel! - leur est venu en aide. UnJ
officier de haut grade faisait en ville sa premiere con-
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firence. II parlait religion, venait d'abimer le protestantisme et fonjait sur le catholicisme, quand la tribune qui le portait s'6croula. La diatribe interrompue
ne fat jamais reprise; bien mieux, dans la suite, le
mzme orateur on s'abstint de toucher au catholicisme,
ou fit d'heureuses exceptions en sa faveur.
Priviligiies, si l'on peut dire, furent, -I Kiukiang,
les sceurs de l'h6pital bati sur la concession anglaise.
Alors que des piquets de gr&vistes empecbent la
population europeenne de pinitrer dans la ville chinoise pour se ravitailler, les soeurs ont un laisser
passer leur permettant tous les approvisionnements
d6sirables. Et quand la concession aura 6tC prise
d'assaut par la population, le drapeau de la CroixRouge, hisse par les soins de l'autorit6 locale, les
protbgera. En ville, par contre, en pleine cit6 chinoise,
la maison de la Mis6ricorde est moins favorishe. Que
de tentatives faites pour occuper les locaux des
enfants, des vieillards! Une fois, I'officier bienveillant
s'arrate a la porte, dbs qu'on lui a expose qu'il n'y a 1U
que des euvres charitables. Une autre fois, devant
le danger plus menacant, on prie d'intervenir l'interprAte catholique d'un haut conseiller russe. Cependant,
les perturbateurs s'ktonnent. ( Tant d'immeubles des
Missions ont 6t4 occupes, n'y aura-t-il done pas moyen
de s'emparer de ceux-ci? a Nouvel essai est fait.
Cette fois-ci, l'officier r6quisitionneur troove a la
porte vingt pauvres vieilles, a genoux, frappant la
terre de leurs fronts, en implorant: a Grand homme,
ayez piti6 de nous! Ayez piti:!» Et l'officier, emu,
fait demi-tour, sans mot dire. Si 1'administration militaire a jet6 son d6volu sur les batiments, d'autres ont
des vis6es bien diff6rentes. II y a, dans ce paisible
enclos, des orphelines de tout age. Pauvres enfants!
Les indignes tenanciires de certains etablissements
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ont ravi de pnettrer dans leur asile et d'y faire leur
choix! Munies de cordes pour frapper ou ligoter les
r6calcitrantes, elles se prisentent a la porte. Elles out
compt6 sans d'anciennes orphelines, aujourd'hui
meres de famille, qui font bonne garde. Les m6egres
n'insistent pas. Reconnaissantes pour le passe, confiantes pour l'avenir, les soeurs remercient Marie,
etablie gardienne de leur maison.
Du fond de la province, la m6me action de graces
monte vers Marie, secours des chr6tiens. Les Filles de
la Charit6 ont, a Ki-an, deux maisons : l'une, la plus
importante, dans le faubourg; 1'autre, dans I'enceinte
mur6e. Celle-ci sera la premiere a la peine. Dans la
nuit du 24 septembre, les avant-gardes rouges entrent
dans la place, 6vacuee, le matin m6me, par les Nordistes.
Deux ofEciers se dirigent vers le tribunal, contigu a
la maison des soeurs, pour s'aboucher avec les autorites civiles de 1'endroit. Cette visite ne sourit guere a
deux des plus hauts fonctionnaires, qui franchissent
le mur, peu 6leve en cet endroit, qui-les s6pare de
l'enclos des Soeurs, se mettant ainsi

.

l'abri. Un

voisin, mal intentionn6, rivele la cachette des deux
fugitifs. Aussit6t un piquet de soldats arrive sur les
lieux et les crosses des fusils de battre energiquement
la porte. Reveill6es en sursaut,les sceurs, effrayees, se
.demandent ce-que signifie ce vacarme-t les menaces
prof&ires contre elles! Heureusement, la porte r6sistant, la troupe s'en retourna.
Le matin du 25, les 6tudiants venaient a leur tour
se heurter a une porte qui restait obstin6ment fermre.
Vaines furent leurs tentatives d'invasion, plusieurs
fois r6pitees. Mais celui qui avait trahi les deux fonctionnaires voulut parfaire son ceuvre. II indique aux
soldats et 6tudiants le chemin suivi par ceux qu'ils
recherchaient et bient6t l'6tablissement 6tait envahi.

- 389 Sceurs et vierges purent croire leur derniere heure
arriv6e. La sceur Ly, indigene, fut mise en joue et
sommie d'indiquer la cachette des deux mandarins.
Ces messieurs, fort penauds, finirent par comprendre
qu'il fallait enfin se livrer. Durant cette journ6e, les
soeurs virent a trois reprises leur 6tablissement envahi
et furent victimes de nombreux vols. Au dehors et
dans les rues adjacentes, une foule consid&rable,
dont plusieurs portaient des bidons de p6trole, hurlait : , Tuez ces 6trangers; -arrosez leur maison de
p6trole et mettez le feu! ) Douleur bien sensible aux
soeurs de constater, en cette circonstance, que le coeur
la
de certains manifestants 6tait totalement ferm6
reconnaissance. Cruelle souffrance aussi quand un
soldat, forcant les barreaux d'une fenetre, penitra
dans l'oratoire, monta sur l'autel et s'acharna contre
la porte du tabernacle. Le calme et la fermeti d'une
soeur en imposerent cependant au mauvais dr6le : la
profanation fut evitie.
En meme temps, se tenait en ville un grand conseil
de guerre, oi siegeaient officiers superieurs et principaux civils du parti. On discutait le sort reserv6 aux
soeurs et aux missionnaires. La balance semblait pencher pour l'expulsion immediate et la confiscation des
biens, quand un monsieur (non identifi6) aux manieres
distingu6es, a l''ir imposant, s'introduisit dans 4a
salle des dl6iberations et demanda la parole. a Je ne
suis pas chretien, dit-il, mais j'ai 6t6 plusieurs fois
soign6 par les sceurs et les estime personnes de bien.
Missionnaires et sceurs sont des gens de haute vertu,
vou6s aux bonnes ceuvres. ) II plaida si bien que la
seance fut aussit 6 t levee. Le general diputait un de ses
officiers d'6tat-major, avec ordre de chasser les manifestants et de faire les observations n6cessaires aux
grades subalternes.
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La paix dura jusqu'i la fin d'octobre. Mais, un jour,
un offcier vient la troubler. I1visite l'itablissement,
dtclare la maison riservie aux smurs excellente pour
loger des officiers. La troupe sera au mieux dans les
autres locaux. Galamment il ajoutequeles smurs pourront rester. Et comme celles-ci (pour l'instant toutes
indigenes en cette maison) se r6crient i-la pens6e de
cette cohabitation : E
Eh quoi! dit-il, indign6, ne
sommes-nous pas tous Chinois? Que craignez-vous? n
M. Thieffry, inform6, exprima par 6crit au mandarin
son 6tonnement de voir requisitionner unitablissement
oi il n'y avait que des femmes. Que se passa-t-il? En
tout cas, le lendemain, le meme officier revenait,
s'excusait d'avoir, la veille, d6rang6 les suers et
diclarait avoir trouvi ailleurs le logement d6sire.
Au faubourg, missionnaires et seurs jouissent toujours de la paix, grace a l'intervention des notables
de la Chambre de commerce. Aussi bien, les sceurs
donnent-elles des soins a deux cents bless6s. Tout,
hilas! a une fin. Novembre arrive. II vaut & la ville
-'honneur de recevoir Mine Sun Yatsen, veuve du
fameux revolutionnaire, qui suit le gouvernement
sudiste, transfe6r de Canton a Hankow, sur le Fleuve
Bleu. Pour elle, mieux que jamais, on pavoise, on illumine : cordial pour r6veiller les esprits assoupis! De
vigoureux coups de fouet sont donn6s par des conf6renciers russes : a Attention! peuple de Chine,
s'6criera 'un d'eux, les Europ6ens sont indignes de
votre confiance, ce ne sont que des espions. Toute leur
correspondance n'a qu'un but : informer leurs consuls
respectifs des richesses de votre immense pays! Ces
richesses, ils veulent vous les ravir! Pour masquer
leurs actes de trahison, ils affectent des airs de fausse
humanitY. H6pitaux, orphelinats, 6coles ne sont'qu'un
leurre pour tromper le pauvre peuple! Et le peuple,

-

391 -

celui qui ne pense pas, sans broncher, d6guste cette
litterature, s'assimile cette doctrine semee a tous les
vents. Un peu partout se forment des Soviets agissants.
La fameuse Tch6ka semble en certains endroits s'organiser. Les Unions corporatives se bolchevisent; des
catholiques ont tenti de se faire admettre dans le
conseil de ces Unions pour veiller aux intre&ts de la
communaut6 chr6tienne. Is sont .impitoyablement
repousses, car la condition premiere d'admission est
de n'&tre point chr6tien.
En decembre, la residence, le seminaire de Kian
sont transform6s en caserne; I'6glise, en salle de conferences. Les missionnaires restent i leurs postes,
mais ils sont abreuv6s d'humiliations.

Le ven6rable

eveque lui-meme, Mgr Ciceri, est contraint de subir
les assauts repit6s d'cfhciers qui veulent lui faire
appricier la nouvelle doctrine et obtenir de lui. qu'il
ordonne A ses missionnaires de la pr&cher A leurs
fideles. Eux-memes essaient de I'inculquer aux seminaristes presents, en des conferences spiciales.
Chez les seurs, maintes fois, se prCse=tent des
femmes qui se dicouvrent des- sentiments subits de
tendresse A l'1gard des orphelines. . Nous voudrions
bien voir les gentilles mei-mei (soeurettes) ,, disentelles. Sont-elles les emules de cet officier de Kiukiang,
ze1l defenseur des opprimbs, s'enqu6rant gravement
si la superieure ne faisait pas allaiter deux enfants
par la m me nourrice? Que non, car il revenait aux
sceurs que, de par la ville, jeunesse et soldatesque ont
proclame : 4 Si quelqu'un a besoin de filles, la Mission
en regorge! * L'avertissement est bienvenu. On hite
le mariage des orphelines deja fianc6es. On s'inginie
a mettre en lieu stir les plus grandes.
Noel approche. On promet pour ce jour une surprise
A la Mission. Que sera-ce? Peu a pen le secret se
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divulgue : les maisons seront incedli6es; Mgr Ciceri "
et les missionnaires seront arretis, ligotis et traines
A travers la ville. Vraiment la surprise n'a pas Iem6rite
de l'inedit. Lors de la prise de Nanchang, deux g6enraux nordistes, traitreusement captures, sonta demi
d6vCtus, promen6s par les rues, et durant de longues
heures, mains lies au dos, attaches a une colonne. La
populace a loisir les insulte, les soufflette et, sur la
figure ou le buste nu des malheureux, applique des
cigarettes ailumees.
Les soeurs n'6taient pas oubli6es. (A soeur Leport,
la venerable sup6rieure, on coupera les mains! ) Ces
mains qui, durant vingt ans, ont &t6, en cette ville, si
douces a tant de malheureux I Allait-on ressusciter les
vieilles calomnies qui, jadis, valurent un cruel, mais
glorieux martyre aux dix soeurs de Tientsin? Le penser n'eIt pas et6 le simple effet d'une imagination
affolbe. Les journaux ne racontaient-ils pas, quelques
jours plus tard, qu'a Foochow, province de Fukien,
les soeurs dominicaines avaient-eu leur 6tablissement
envahi, leurs orphelines dispers6es, enlev6es? On les
accusait d'arrarhpr
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de cadavres d6terr6s, ou, dit une rumeur, faits a l'orphelinat lors de l'invasion, et diment exposes, devaient
en 6tre la preuve. Durant de longs jours, les Filles
de la Charit6 de Kian v6curent leur Geths6mani,
attendant avec courage, les yeux sur la croix, leur
calvaire. a Ce matin, pourra 6crire,la veille de Noel,
une sceuramericaine de Kanchow, forc6e d'interrompre
A Kian un voyage p6rilleux; ce matin, j'ai recu la
sainte communion comme un viatique. Je suis heureuse
de subir le martyre avec mes chores compagnes, francaises et chinoises. ,
Et si, au cours de ce long martyre moral, la nature,
comme de juste, avait tendance parfois a r&clamer ses
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droits, alors la foi inergique de la Mbre, a la foi intrepide, & la confiance inibranlable, la voix de la M&re
rip6tait & ses flles les paroles de Marie & leur venerable soeur Catherine Labour : a Un moment viendra
ou le danger sera grand; on croira tout perdu; alors je
serai avec vous; ayez coniance! ' aos reconnaitrez ma
visite, la protection de Dieu et celle de saint Vincent
sur les deux Communaut6s. Ayez confiance, ne vous
decouragez pas, je serai avec vous.)
Elle eut confance, la petite famille perdue bien
loin au fond de la Chine. Elle attendit calme et g6n&reuse.. Aussi bien, la fuite elle-meme, fut-elle envisagie,
6tait impossible. Proclamation avait 6t, faite, au son
du tambour, que tout barquier prenant a son bord les
itrangers ou leurs objets serait puni de mort et sa
barque confisquie.
Marie tint sa promesse. Elle fut la avec ses filles.
La Noel se passa dans le calme. Peu aprbs, un haut
fonctionnaire civil de passage reprochait a la jeunesse
et a la populace sa violence contre la Mission et tempirait leurs terribles ardeurs. Puis arrivait un genaral
qui, soign6 par les sceurs de Nanchang, leur gardait
une grande reconnaissance, reconnaissance dont
parent b6n6ficier leurs compagnes si exposees. Enfin,
le gineralissime prescrivait A tous de protbger les
Missions. Et le mandarin local, bien a contre-coeur,
il faut It dire, 6tait contraint de promulguer un decret
favorable aux soeurs et aux missionnaires. Ce n'est
qu'une faible &claircie dans un ciel qui reste fort
sombre.
Ces quelques traits, exag6r6ment ditaill6s peut- tre,
traits empruntis aux recits, 6crits ou oraux, des int&ressis, des victimes, faudrait-il dire, donneront une
idWe de la situation- religieuse au Kiangsi. N'est-elle
pas encore plus triste qu'il n'y paraitra ?
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A Nanchang, icrit-on ces jours-ci, au siege mime
du gouvernement militaire, d'ou emanent de temps a
autre des ordres de protection du personnel et des
biens des Missions, la belle &glise, depuis des mois
salle des conferences, fut, le 2 fivrier, jour du nouvel
an chinois, transform6e en theatre : le sanctuaire aux
acteurs, les tribunes aux officiers. Le lendemain, les
chanteuses publiques, dans les mmmes conditions,
y faisaient entendre leur r6pertoire. Et, cynique
ironie, les catholiques recevaient des cartes d'invitation
a ces s6ances, alors que, le dimanche, I'accis de
l'4glise leur est interdit. 11 nous revient qu'aillek-s,
au cours d'une manifestation, aux cris de hainecontre
la Mission se melrent les plus affreux blasphimes
contre Dieu et le Christ Jesus.
Ce serait, en quelque sorte, une consolation de penser que le Kiangsi est seul souffrir ainsi. He6as!• son
malheureux sort est plus ou moins partag6 par la
moitie environ du pays. Qui dira le nombre d'6glises
profanies : salles de conferences bolchevistes, temples
d'un homme dont on veut faire un second Ldnine; de
residences saccagtes, d'6coles, de catechum6nats devenus casernes! Qse de religieuses, de Societbs 6trangeres ou indigenes, molestees en leurs maisons de
prihre et de charit6, que parfois elles ont df abandonner! Que de missionnaires, chinois et 6trangers,
menant la plus dure des vies et dont le ministere est
totalement paralyse ! Que de cat&chumenes h6sitants,
que de chretiens ddsorient6s! Aussi monte-t-elle
ardente la priere des fid~les de Chine, qui disent avec
l'fglise : o Seigneur, donnez la paix & notre. poque.
car il n'est personne pour nous venir en aide, si ce
n'est vous, notre Dieu. ,
Humainement:parlant, elle semble encore lointaine,
cette paix si d6sir6e. II n'est pas exag4r6 depenser
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que l'Ere des martyrs n'est peut-4tre pas close.
Terminons par la belle parole d'une humble
paysanne du Kiangsi : c Quoi qu'ils fassent, ils ne le
tueront pas, Lui ! n Oni, an jour prochain, il r6gnera
sur ce vaste pays Ie Roi pacifique. De son divin coeur,
aujourd'hui, comme jadis sur le Calvaire, jaillit, en
faveur d'un boa et grand peuple indignement tromp6,
la sublime priere : u PNre, pardonnez-leur, car ils ne
savent ce qu'ils font!!
Changhal, le 17 f6vrier

1927.

Fete du B. CLET, martyr de Chine.

A NINGPO
JOURNAL D'UN MISSIONNAIRE'(mars I926-d&cembre 1926)
13 dicembre 1926. - Une carte de M. Luc Ting,
envoybe hier de Hangtchdou, annonce la prise de
Kiutch6ou par les troupes de Canton.
Hier, des reuni6ns populaires ont eu° lieu a Ningpo:
Ce matin, quelques affiches, ecrites i la main, sont
appos6es sur le Malou, devant la maison des sceurs.
c Pour d6truire les taxes cruelles, il faut d'abord
abattre Sun Tchuan-fang. n - « Reunissons toutes
nos forces populaires. )
Cela est mauvais et indique que Ningpo n'attendra
pas l'arriv6e des troupes cantonaises pour se mettre
dans le mouvement. D'autres affiches du meme genre
sont placard6es dans tout Kangpo (faubourg de
Ningpo).
Aussi nous reunissons ce que nous avons de plus
pr6cieux : documents, vases sacr6s, reliques, pour les
euvoyer & Changhai. C'est une mesure de prudence.
On dit que Tchiang Ka-za (Schiang Kai-Shek) a promis
de respecter Ningpo, son pays. Si c'est vrai, il y a
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incendies dus a la malveillance.
Samedi nous avons commenc6 une neuvaine Asainte
Thirise de 1'Enfant-Jesus; avec la sainte Vierge,
patronne de la province, elle gardera la Mission.
14 dicembre. -

On dit que M. Ing est arrive de

Shaoshing, qu'il annonce que la chambre de M. Leon
Ting i Kiutch6ou a RtC pillee, que Hangtchiou est
d6ja occup6, que deux missionnaires ont t6 tues au
HIoup6! Qu'en est-il? Heureusement tout cela 6tait
faux.
La nuit, les trains circulent, transportant des troupes.
15 dicembre. - La journ6e est calme. Je vais en
ville confesser les sceurs et rencontre beaucoup de
soldats arrives la nuit; tout un r6giment a atteint
notre ville. Je n'ai entendu aucune parole desobligeante
de la part des soldats; ils passaient indiff6rents.
M. Liiou Ding-pao (m6decin chr&tien) vient nous
voir. I1nous annonce que la d&claration d'ind6pendance et de ralliement a Canton aura lieu ce soir ou
demain. On privoit des combats a Kiashing. Si Canton
est vaincu, nous avons a craindre les fuyards et le
pillage; sinon, la transition se fera tout doucement.
Certains mauvais garnements en veulent a la Mission
catholique a cause des richesses qu'ils croient s'y
trouver.
16 dicembre. - Mokoang (domestique du grand
seminaire) m'annonce que, causant avec une connaissance, celle-ci lui dit : u Cette fois, c'est 4 la Mission
catholique qu'on en veut. On dit que l'on va iuer les
gens qui y sont. )
On annonce que M. Bouillet s'est enfui de Kiutcheou,
(MM. Bouillet et Hinault s'itaient retires a la campagne chez les chrtiens. M. Ting Leon recut les
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soidats; la premiere bande fut polie; malheureusement,
les suivantes ne furent pas pareilles.)
Un tCl6gramme est arrive de Wentchiou, annoncaqt
qu'il y a du danger li-bas.
Un journal de Ningpo, le Che che kong pao, annonce
qu'un bateau de guerre francais va venir avec trois cents
marins, pour protbger les commercants europiens.
18 decembre. - C'est le commandant F6ral, capitaine de corvette A bord du Jules-Mickelet, qui nous
arrive pour deux jours de conge.
20 dicemibre. - Les nouvelles se font - meilleures
pour le moment. Attendons, et que Dieu nous garde !
25 dicembre. - La fete a &t6 c61ebr6e au grand
s6minaire comme les autres annies. A Kangpo et en
ville, pas de messe de minuit. La benedictiondu Saint
Sacrement a lieu le matin, car la Societe antichr6tienne avait annonci des manifestations pour l'apresmidi. De fait, le soir, ii y eut demonstration dans les
rues, mais ce fut plut6t calme. En ville, une d6elgation
de collkgiens se pr6sente a la r6sidence; elle fut bien
reque, selon les ordres donnis par M. Dumortier,
entendit la doctrine du patriotisme, telle que nous la
comprenons, et se retira satisfaite.
Les nouvelles qui nous viennent d'ailleurs ne sont
pas tres rassurantes; mais qui croire? Les journaux
sont A la solde des Sudistes. Il y a cependant de certain
l'occupation desrr6sidences de Yentchiou, Laintchi et
Kiutchoou, dans le vicariat de Mgr Faveau.
Cette nuit, une rencontre faillit se produire entre
soldats, pres de la Creche municipale. On avertit les
seurs de ne pas coucher a l'1tage, par precaution
contre les balles.
Les troupes de Sun Tchuan-fang remontent sur
Fouyan.
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Dans la nuit encore, le regiment qui stationnait a
Ningpo est transporti, par chemin de fer, a Pakouan
pour se rendre de la a Shaoshing et a Siaosain, sur les
bords du fleuve de Hangtcheou. Ce n'est pas bon signe.
26 dicembre. - On nous dit que les troupes qui ont
quitt6 Ningpo, ont pill2 des magasins a Shaoshing.
27 dicembre. - En allant a Kangpo, je rencontrai
M. Vao Fang-ding (pere de M. Luc Yao). Voici ce
qu'il me dit : ( Cela ne va pas. La premiere division
(celle d'ici) va se declarer contre Sun Tchuan-fang
aujourd'hui. Cette nouvelle vient du quartier g6enral.
Des notables demandent un batean francais; je leur
ai dit que surement on ne transmettrait pas leur
demande, si elle n'6tait pas g6nbrale et oficielle. On
va faire une reunion et je viendrai en indiquer le
r6sultat. ,
J'allai en ville pour diner et, en revenant k Kangpo,
j'appris que, de fait, la division avait tourni casaque,
que, du c6t6 de Siaosain, elle avait mis en fuite
quelques soldats rest s fideles a Sun Tchuan-fang,
mais qu'elle s'attendait a etre attaquee par des troupes
plus fortes et a etre vaincue. Mes notables avaient
recu ces nouvelles par le ttlephone. Ceux-ci s'attendent
a recevoir la visite des fuyards et craignent le pillage.
Aussi sont-ils venus demander un refuge a la r6sidence
de Kangpo et un bateau .de guerre, mais, comme la
reunion plkniere des notables n'avait pas en lieu, on
leur dit d'attendre.
Les rumeurs vont leur train diji. M. Maingon(commercant francais de Ningpo), allant a bord du Hsin
Ning-skao, entendit quelqu'un dire que demain matin
le bateau Yongsking arriverait plein de soldats pour
combattre la division rebelle.
M. Lepers m'annonce que le drapeau cantonais a 6t6
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arbori sur le quartier gnaral. II ne reste presque plus
de troupes a Ningpo. Mais les murs sont couverts.
d'inscriptions de ce genre : a A bas Sun Tchuanfang! » et d'autres du m&me acabit. Sur la porte du
grand seminaire, on avait 6crit ces caract&res; un
domestique les effaga; deux heures apres, ils s'y trouvaient de nouveau aveccette autre inscription: t Chr6tiens chinois, allons, vite! 6veillez-vous et levez-vous! n.
3 janvier 1927. - Rien de nouveau, ces jours-ci, i
Ningpo. Le jour de l'an, beaucoup de drapeaux
sudistes sont arborbs; on en avait distribu6 des quantites en papier. II y en a de deux especes : les uns
sont bleus avec un soleil blanc dans le milieu; lesautres portent cela en jack, dans le coin, sur fond
rouge. Chose etonnante, des Sudistes ont fait demander un refuge pour leurs dames chez les sceurs de la
ville en cas de danger. Ce serait une protection pour
nous; mais le meilleur protecteur, c'est le bon Dieu.
A Haimen d6ja, des dames ont 6t6 recues chez les
Vierges du Purgatoire; il yen a des deux partis, sudiste
et nordiste.
5 janvier. - Le commandant Godard, capitaine de
vaisseau, commandant le bateau amiral Jules-Mickelet,
vient passer la fete de l']piphanie avec nous.
6 janvier. -

En conduisant le commandant Godard

a bord du Hsin-Piking, nous rencontrons M. Ling,
ancien pr6fet de police, et, apres notre descente da
bateau, nous apprenons qu'il est... commissaire g6n6ral
des Sudistes a Ningpo.
8 janvier. - La premi&re division, qui avait tourn&
casaque, a df quitter Shaoshing devant les touupes
de Sun Tchuan-fang, command6e par le g66aral de
brigade Deu Zing-dza (Toan Ching-tchai). Voila le
deuxieme jour que les'soldats reviennent par chemin
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de fer. La Chambre de commerce a promis de payer
5oooo piastres pour qu'ils s'en aillent ailleurs sans

piller. II parait qu'ils vont se diriger sur Fonghoa
(sous-prefecture au sud de Ningpo). Que faudra-t-il
payer quand les troupes de Sun Tchuan-fang vont
nous arriver dans quelques jours ?
9 janvier. -

Rien de clair. Les journaux annoncent

que les troupes sudistes de la premiere division n'ont
pas et6 vaincues. Elles continuent cependant a arriver.
Combien devra-t-on paer'' On dit qu'elles ont demande
C3oooo

piastres. Le gouvernement autonome provi-

soire est ktabl h Ningpo avec Tsa Nieu-bei (TsaYuenpei) comme chef. Des trains passent emmenant des
troupes de nouveau vers Hakouan et Shaoshing.
12 janvier, - Tsa Nieu-bei est parti pour Shanghai;
il ~eviendra quand tout sera arrange. C'est bon signe.
Les journaux commencent i rassurer la population,
qui de plus en plus s~affole, lui disant que jamais les
troupes de Sun Tchuan-fang ne pourront venir a
Ningpo. Encore un autre bon signe. Avec cela, les
nouvelles les plus contiadictoires.
13 janvier. -

Les rumeurs continuent. Hier on

disait que, depuis le matin, on se battait du
Pakouan; aujourd'hui les journaux annoncent
troupes nordistes se sont retirees vaincues
Shaoshing, et, une ligne plus bas, on dit que

c&6t de
que les
jusqu'd
le com-

bat a ete ind6cis.

A deux heures, un coup de telephonea annonc6 que
les Sudistes, qui s'itaient fortifiesh Tongkoain,
20 lys a l'ouest de Pakouan, ont 6et vaincus et que les
fuyards se trouvaient deji & Motse, une gare avant
Yuyao. On les attend pour ce soir. Jusqu'a maintenant
(seize heures) on n'a pas encore eu de leurs nouvelles.
Un train est parti d'ici ayec des soldats armis jus-
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qu'aux dents. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les
magasins sont fermis.
En allant a Kangpo, je remarquai que toutes les
inscriptions anti-nordistes avaient disparu des murs.
Au retour, j'avais dit au revoir A M. Buck, qui s'en
allait a Shanghai precher la retraite des soeurs et je
me trouvais avec M. Nugent quand M. Yu Tso-ding,
president de la Chambre de commerce, vint m'accoster,
demandant A me parler A la r6sidence. Je le conduisisi
A Kangpo et lA, d6posant son chapeau sur la table, il
demanda a M. Lepers un asile pour deux ou trois
jours. Voici ce qu'il noss raconte avec beaucoup
d'6motion. Le sous-pr6fet, M. Tchang, a eti changC
par les Sudistes, il y a quelques jours, mais on l'a
retenu comme otage, sous l'accusation d'avoir travaillI
contre les Sudistes. M. Yu s'est fait son r6pondant.
Comme il y a du danger pour la vie de M. Tchang,
le pr6sident de la Chambre de commerce n'a pas voulu
le retenir et I'ancien sous-pr6fet s'est embarquC sur le
Hsin-Piking. Mais M. Yu s'attend maintenant a ce
qu'on aille lui demander compte de ce depart et voilA
pourquoi il se refugie chez nous, jusqu'a ce que les
troupes nordistes soient arriv6es. C'est une question
de deux ou trois jours. M. Yu nous ditque la Chambre
de commerce a dCja pay6 environ i5oooo piastres.
La Croix-Rouge a demand6 que nous ouvrions des
refuges pour les femmes, qui sont affolkes. On a indique le college des filles de Kangpo et celui qui est
ouvert dans la Maison-Mbre des Vierges du Purgatoire, au Malou. Le drapeau de la Croix-Rouge est
sur la porte. Une affiche porte cette inscription en
gros caracteres : ( Refuge pour les femmes : i* seuls
les femmes et les enfants sont admis; 2' ii est d6fendu
d'apporter des caisses; 3"il faut observer le reglement;
4' on peut recevoir 200 personnes au maximum. )

Les directeurs de la prison pr6fectorale ont demand6
aussi aux sceurs de la Creche de permettre A leurs
dames de s'y rifugier. On fait des d6marches pour
avoir un drapeau de la Croix-Rouge.
14 janvier. - Ce matin, grande nouvelle. Nous
sommes d6livr&s des Sudistes. Les vaincus sont arrives la nuit. La Chambre de commerce a encore du
payer loooo piastres, car il a fallu donner une piastre
A chaque soldat, leur fournir &manger et acheter dix
piastres le fusil de ceux qui disiraient s'en debarrasser.
Hier soir, Ie president de la Chambrede commerce,
voyant que les &v6nements prenaient une bonne tournure, sortit de chez nous ef eut plusieurs reunions
avec ses collIgues. Vers sept heures, le Pingyang, qui,
depuis quatre jours, itait retenu par les soldats, est
;parti avec une soixantaine de personnalites, parmi
Ulesquelles le general Zadouo et tout ce qui restait du
fgouvernement provisoire. 11 a et6 impossible de savoir
oi il est parti; on dit m&me que, ce matin, il n'6tait
pas encore sorti do fleuve.
Dans la matinee, comme il n'y avait plus aucun
mandarin ici, des d616gu6s de la Chambre de commerce
sont partis pour f liciteeles vainqueurs et les amener
dans notre bonne ville de Ningpo. A quatre heires,
.un premier train s'arr&tait derriere la Maison-Mare des
_Vierges du Purgatoire. Deux d6tachements de soldats
-eni-escendirent et se mirent a marcher en ordre a la
tete du train, de chaque c6t6 de la voie. C'est ainsi
rque le premier convoi fit son entree en gare. Les deux
Sdktachements continukrent leur route, I'un vers lenTsang-men pour garder le passage du bac sur le fleuve,
I'autre vers Ie pont; et les patrouilles commencerent
aussit 6 t, pendant qu'k la gare on felicitait le gen6ral
Den Zing-dza et les troupes, et qu'on lear offrait du
ath et des gateaux.
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Les environs de la gare 6taient remplis d'une foulecurieuse; les rbflexions sur les derniers -v6nements
etaient plat6t rares; 6tait-ce crainte ou indifference?
Quelques instants avant 1'arriv6e du premier train, un
arc-en-ciel apparut et tout le monde y vit un bon pr6sage. (( Le ciel lui-meme arbore le drapeau aux cinq:
couleurs », disait-on partout.
Quand le train s'arrata derriere la maison des
Vierges du Purgatoire, il y cut une panique au refugedes femmes. Celles-ci croyaient que c'etaient les
soldats vaincus qui descendaient et elles s'imaginaient
leur derniere heure venue. Heureusement les Vierges,.
qui 6taient au courant, purent les calmer et une grande

joie succ6da a la frayeur.
On annonce de source privde qu'& Ninghai les Sudistes ont &t6 battus par les troupes de Tch6ou Yinjen (general vaincu au Fokien, mais rest6 fidele A
Sun Tchuan-fang). Les journaux d'hier, au contraire,
annoncaient la victoire des Sudistes. Mais, a cemoment-li, ils 6taient encore a la solde de ces derniers.
Les bateaux de Shanghai ne sont pas arrives aujourd'hui; sans doute craignaient-ils d'etre r6quisitionndspar les fuyards.
15 janvier. - Les troupes ont continue d'arriver dans
la nuit et dans la journbe. II y a plus dix mille soldatsdans la ville et les faubourgs. Ceux qui sont arriv6s
hier par le premier train sont partis presque aussit6t
pour Tchenghai (sous-pr6fecture de 1'embouchure du
feuve). On dit que l•-bas les troupes sudistes, en par-tant, ont pill le gros bourg de Saiokang.
Ce soir, depart d'une partie de l'armke pour Fonghoua. Rare ginbrale d'hommes de peine pour porter
les impedimenta. Dans la journee, les soldats ont fait
faire de bonnes affaires aux commercants; tous les
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magasins &taientremplis de militaires qui achetaient
et payaient. A signaler en particulier le bon commerce
des marchands de lampes electriques de poche.
16 janvier. - On annonce que les Sudistes, d6faits,
ont pill en grand la ville de Fogghoua. "Ce!e-ci, par
ses attaches avec les Cantonais, ne s'attendait pas a
ce traitement. Tchiang Ka-za est originaire de cette
sous-prefecture.
Un chretien engag6 dans 1'armee sudiste est arrive
a Ningpo. Trois fois soupconni d'etre un fuyard et
meme reconnu comme tel, il a pu se tirer d'affaire, une
premiere fois, en payant Io piastres; une seconde
fois, en donnant sa montre-bracelet; et enfin, sur le
vieux pont de bateaux de Ningpo, en declarant qu'il
allait A la messe catholique. II nous raconte que la
deroute des Sudistes a Nanghai fut terrible. Les
troupes nordistes 6taient retranchees sur les montagnes, et apris avoir attendu que les premieres aient
brfil6 toutes leurs munitions, a coup de mitrailleuses
elles firent un carnage parmi les Sudistes qui montalent A l'assaut. Notre chr6tien se trouvait en arriere.
II s'enfuit avec son g6neral, tout en ayant soin de se
separer de lui ensuite.
Rien d'6tonnant que les Sudistes aient fini leurs
munitions en meme temps; cela concorde avec le r&cit
d'un bless6 de la bataille de Tingkoain. II parait que
les artilleurs sudistes avaient pour leurs pieces dix obus
utilisables, les autres ne pouvant entrer dans les
canons.
Nous commencons une neuvaine d'actions de grIces
A sainte Thbrese de 1'Enfant-J6sus pour la remercier
du secours qu'elle nous a obtenu et. lui demander de
nous le continuer, pour que bient6t toute la province
et la Chine se rejouissent de la paix retrouv6e.
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Depuis ces notes, icrites au jour le jour, le temps a
passe et les evenements se sont succid6 avec des revirements imprivus.
Tandis que se cilbraient les f&tes du jour de l'an
chinois, fetes n6cessairement moias joyeuses que de
coutume, car le commerce, les voyages, done le retour
au pays natal furent terriblement handicap6s par Ies
6vinements militaires des deux derniers mois, durant
ce temps, dis-je, traitreusement, silencieusement la
fortune tournait sa roue.
II est de fait que maintenant le drapeau sudiste flotte
sur Ningpo, ouvertement (faut-il dire d6finitivement?)
depuis le samedi 19 fevrier, quand revinrent en
triomphe, accueillis par une bande d'itudiants ct
d'exaltes, dilirant de joie, nos soldats qui, d'abord
Nordistes, 6taient passes au suddans les premiers jours
de janvier, puis, vaincus dans la bataille de Pakouan,
s'etaient enfuis assez piteusement, le i3 janvier, sur
de# vapeurs chinois, r6quisitionn6s d'avance en cas de
besoin.
Les Nordistes, les vrais, s'etaient alors install6s a
Ningpo le 14 janvier et jusqu'au 16 f6vrier v6curent en
paix et dormirent en gloire sur leurs lauriers; mais,
tout de meme, ils ne dormaient jamais que d'un ceil
et leur paix ne devait pas etre profonde, car 'les
vapeurs qui n'avaient pas disparu dans la debicle des
Sudistes, 6taient sous s6questre, r6serves pour la
chasse aux rebelles, disait-on, des que les fetes du
jour de P'an seraient passes. -Un gros cargo meme,
qui etait venu se fourvoyer dans notre port pour y
prendre un chargement de bambous, s'6tait vu, un
beau matin, d6clare de bonne prise, delest6 de tout
son chargement, qui, maintenant encore, apres un mois,
git lamentablement sur le bund encombr6, puis charge
detous les impedimenta belli, canons, cartouches, mar-

-

406-

mites a riz, bois de chauffage, provisions, barques et

barquiers, coolies porteurs, pauvres diables ramass6s
sur toutes les routes et charges des corvies. Et quand

tout fut pret, le bateau ne partit pas; ii attendait
encore, il attendait toujours... et quoi donc ? Comme
le libvre de la fable, d'oiu vient le vent.
C'est que, pendant ce temps, la partie se jouait
serieuse, dans le sud-ouest de la province, entre les
troupes nationalistes, qui du Kiangsi avaientenvahi le
Chekiang et occupi Chuchow, Kinhowa, Lanki, Yenchow, et les troupes de Sun Chuan-fang, bien armees,
bien disciplin6es et, dit-on, bien payees. Les journaux
annoncaient les gros succes des dernieres, ia diroute
complete du Sud. Tout itait done pour le mieux.
Puis tout d'un coup, le 16 fvrier, Amidi, nous apprenons avec surprise que les deux vapeurs chinois
affectis au service quotidien de Ningpo-Shanghai,
Shanghai-Ningpo venaient d'etre requisitionnes par
la troupe ; et en effet, les passagers, deji installIs,
ivacuaient en hate; le cargo 6tait mis a terre et des
fonctionnaires places aux 6chelles pour en interdire
fentree.
Ce fat de la stupeur. Qu'est-c6 qu'il y a done ? Le
lendemain, des quatre ou cinq mille soldats de la garnison nordiste, plus de traces ; ils avaient dispara. Le
vendredi 18, la vCriti se faisait jour. Sun Chuan-fang
battait pricipitamment en retraite; la trahison one
fois de plus avait joua, contre lui maintenant, comme
il y a deux ans, sur le m&me terrain, elle avait joue
en sa faveur.

Les choses 6tant ainsi, Ningpo redevenait sudiste;
les vaincus devenaient vainqueurs. Ils revinrent, en
effet, bient6t, le soir du samedi ig f•vrier; -c'tait
I'avant-garde. Le lundi 21, deux immenses cargos,
deux canonnieres chinoises, trois ou quatre vapears de
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grandeur moyenne deversaient successivement sur Ie
bund, noir de curieux ou de fervents de la cause, des
milliers et milliers de soldats, cravat6s de rouge et
portant, au bras gauche et au k6pi, I'insigne du parti,
un soleil blanc sur fond bleu. On parlait de dix mille,
de douze mille hommes; a dire vrai, je croirais plut6t
qu'il y en avait tout au plus cinq ou six mille d'assez
bonne apparence. II y eut cohue, encombrement, pas
<de d-sordres regrettables.
Du meme coup, il y eat, pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux arrivants, floraison subite de drapeaux
aux armes de la R6publique du sud, floraison aussi
subite et plus multiple encore d'affiches multicolores,
maudissant en gros caracteres le tyran, exaltant la
cause. Le tyran 6videmment, c'est Sun Chuan-fang,
c'est l'impirialisme 6tranger; la Cause, c'est le Nationalisme, le Kuomintang, dont le champion fut Sen-wen.
Aussi son effigie figure-t-elle en tate des affiches. Au
Kiangsi, en plus d'un endroit, dit-on, il prit, sur l'autel
de nos 6glises,la place du crucifix. Espirons que cette
horreur nous sera 6pargnee. Les affiches en images
sont egalement suggestives de la mentalit6 du parti.
C'est une injection dans une t&te chinoise, injection de
christianisme pour y introduire l'imprialisme. C'est
an pasteur protestant qui, la croix en main, offre sa
Bible au Chinois et, derri&re lui, le Britannique arme
son canon, pret. a bondirýC'est le mar6chal Tchang
Tso-lin qui fait desavances galantes i l'Angleterre, que
repr6sente une lady a ample crinoline, et... les avances
sont accept6es. Un militaire en kaki, a barbe et
moustache, un de ces imp6rialistes qui, depuis des
annses, oppriment la Chine, recule et tombe avec des
gestes d'effroi devant la baionnette, la pique, la iatcille, le marteau (le Sudisme vengeur). Devant des
enfants qui se pament d'admiration, un soldat brandit
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le drapeau oi se lisent ces mots: u Voici le Kuomintang sauveur. , II y a aussi 1'injure pour les Nordistes : un singe, un chien, un lion, Sun Tchuan-fang,
Wu Pei-fu, Tchang Tso-lin. Ces affiches, ces banderoles, ces inscriptions, ces caricatures se voient partout
et retiennent I'attention de la foule. Mais 1'Europ6en
peut circuler, passer au milieu des badauds int'ressis
ou des soldats qui d6ambulent : 'allusion injurieuse
reste sur le papier. Je parle pour Ningpo. Ailleurs,
peut-etre en sera-t-il autrement.
Et nos Missions? Nos residences? Jusqu'i l'heure,
nous sommes relativement .pargnes, tandis que dans
le Kiangsi, h6las! nos confreres ont eu taut a souffrir : occupation des residences et 6glises, injures,
menaces, mauvais traitements, danger reel pour la vie
quelquefois; tandis que dans le Chekiang oriental,
chez Mgr Faveau, a Chuchow, Lanki, Nenchow, des
le debut de I'invasion, fin d6cembre, les Sudistes se
sont itablis dans les residences, d'oi les missionnaires
europ6ens ont di fuir; que plusieurs chapelles de villages par oh passaient les soldats ont 6tC pillbes, le
mobilier bris6 et bri1 ; tandis que le s6minaire SaintVincent, pros de la ligne de feu, est envahi au point
que les s6minaristes et 4tudiants doivent chercher refuge ailleurs, sans pouvoir trouver passage; que les
soeurs de Charite de cette meme ville ont vu leur
h6pital pour les femmes et celui pour. les hommes occupis par les troupes; nous sommes a peu pres indemnes. Ii n'y a jusqu'a present que le district de
Tsucheou qui, chez nous, ait eu a souffrir. Par deux
fois, la r6sidence principale devint un mess d'officiers
et campement de troupes de passage, sans qu'il y ait eu
toutefois grand dommage. Onr signate une chapelle,
celle de M. Serra, qui aurait 6tC saccag6e, tous ses
effets pill6 s. Les missionnaires avaient pris le large hen-
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reusement, car un jour un groupe d'hommes armes,
rev9lver au poing, vint perquisitionner dans toutes les
chambres, & la recherche de I'Europeencache. Ce qui
eut lieu encore &Ninghai ces jours-ci. Wenchow, Haimen sont indemnes, Shao-ling 6galement.
A Ningpo, nous fames tout 6motionnis d'apprendrer
il y a cinq jours, que les militaires s'installaient, sans
crier gare, dans la petite maison isolke qu'occupe notre
confrere M. Lou Vincent, a Pomen, au coin nord de
la ville. Car c'est ainsi qu'ils procedent, ces mes;
sieurs : sans avis prealable, sans billet de r6quisition,
ils prennent possession des locaux, chambres, cuisines, mobilier; et i'occupant 16gitime doit s'estimer
heureux si on veut bien lui laisser sa chambre et respecter ses provisions; encore lui faut-il, pour ses
repas, allerchercher fortune au dehors.
Ils auraient meme voulu, ces messieurs, occuper la
creche municipale, toute petite maison, qu'e dirigent,
depuis un an et demi, une seur europ6enne et quatre
sceurs chinoises. Ils se prisentent done pour voir les
locaux, demandant, insistant du premier coup pour
avoir, chez les b6ýL6s, le rez-de-chauss6e, leur laissant
l'6tage; ils parlaient meme, c'est a ne pas y croire,
d'occuperle rbfectoire des sceurs et la salle de commumunaute. Tout en inspectant, ils ne se firent pas faute
d'etaler aimablement leurs projets. ~cY a-t-il ici des
Europiennes? demanda leur chef, qui, tout le long de
la visite, se montra particulibrement dur et m6prisant.
- Oui, repondit la sup6rieure, moi. -Eh bien ! nous
n'en voulonsplus. Nous allons vous chasser tous. D'ailleurs, qu'est-ce que vous etes venue faire ici? Arracher
les yeux des enfants, n'est-ce pas?
On voit bien que ces hommes venaient du Fokien,
oi les 6tudiants d'Amoy et de Baochow saccageaient
la Sainte-Enfance, il y a un mois et-demi, sous le
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meme pr6texteimb6cile, imbecilement era par la foule,
tme.c Artandis que la troupe laissait faire, aidait m
comsceur
Yao,
racher les yeux des enfants ! dit alors
ment pouvez-vous dire chose pareille! -Oh! pasvous,
je sais; je ne dis pas vous, mais les Europlennes. n Et
pais, avisant le chapelet qui pend au c6t6 de la petite
soeur chinoise: a Qu'est-ce que aa? dit-il d'un air
m6prisant ; nous n'en voulons plus: ii faut que ia disparaisse. , Et apres avoir servi de ces amrnites, ils
allerent chercher fortune ailleurs. Its Pont trouv6e
chez M. Lou Vincent, comme nous 1'avons dit plus
haut.
Heureusement que les troupes sont montees au front;
la maisonnette est de.nouveau rendue libre et propre
jusqu't la prochaine fois; car les soldats continuent
d'affluer : les r6guliers viennent du Fokien, les recrues levees en h&te, de ces maquis de manvaise
renommee que sont les localites de Taichow, Ninghai,
Haimen. A les voir, ces derniers venus, arrivant par
centaines en leur costume civil, dont seule la cravate
rouge fait un uniforme militaire, chauss6s en sandales
de paille, armes de fusils disparates, on de piques
grossierement forgies, on se demande quelle pent bien
etre leur valeur pratique sur un champ de bataille
serieux.
On le saura bient6t, puisque, en ce moment, sur les
limites du Chekiang et de Ngan-hoei, se joue la grande
partie qui d6cidera da sort de Shanghai et de notre
province. Il y a en presence, sur le front du Sung-kiang,
les Sudistes, maitres de Hangchow, la capitale, et de
Kashing, dont ils out fait leur base. Ils se disent forts
de cent mille hommes; les Nordistes, qui comprenaent
l:arm- cde Sun Chuan fang, primitivement desoixante
mille hommes, considerablement amoindrie maintenant
par les combats, les desertions et les defections (le
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Daily Newis 'estimait reduite i trente-cinq mille) et
ParmCe que Tchang Tso-ling jette dans la mel6e sous
le commandement de Tchang Chong-tan, qui prend la
conduite des operations, tandis que Sun Chuan-fang
veillfra, dans Shanghai, au maintien de I'ordre et de
la securiti. Ces troupes nouvelles comprendraient
vingt mille hommes, dont quatre mille Russes.
Les Anglais ont debarqui a Shanghai plusieurs milliers d'hommes; plusieurs milliers d'autres sont en
route ou stationnent a Hong-kong, j'allais dire en expectative d'emploi. Est-ce pour la guerre ? Non, affirmentils; il n'en fut jamais question. Est-ce pour en imposer a la Chine, lui inculquer un peu de cette crainte
qui est le commencement de la sagesse ? Si c'est cela,
il semble que le proc6d nes prend pas. Le ministre
nationaliste, M. Chen, qui traitait, ces jours-ci, a
Hankow avec I'envoy6 de la Grande-Bretagne, n'a
rien rabattu de ses exigences et se fait 6couter. Mais
alors ? C'est uniquement, dit-on, pour la d6fense de
leurs nationaux, pour prot6ger leur vie menacie; c'est
la seule raison avouke de ce branle-bas de combat.
Pendant ce temps, de toutes les provinces soumises
au regime sudiste, les sujets britanniques, sur avis de
leurs consuls respectifs, missionnaires protestants et
commergants, sont rentris en nombre i Shanghai, en
attendant que passe la bourrasque. Les missionnaires
catholiques sont a leur poste. L'Acko de Chine du
5 mars fait justement la mise au point que voici : u Sur

la foi des depeches Reuter, ou, semble-t-il, il n'y ait
a compter que ce qui est protestant ou anglais, on a
dit souvenw que tous les missionnaires de tel ou tel
point ont 6t6 6vacues, alors que seulement les missionnaires protestants sont partis, et que les autres, les
missionnaires catholiques, malgr6 .les 6preuves de
toutes sortes; malgre les humiliations, malgre 1'occu-
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pation des 6glises et des residences, malgr6 parfois les
pillages et les incendies, restaient a leur poste et tenaient, comme autrefois les soldats frantais a Verdun.
Nous savons que dans le Kiangsi, actuellement occup6
par les nationalistes et pi6tine par la guerre, les Filles
de la CharitA elles-memes sont toutes restees a leur
poste. Elles ont souffert, mais, somme toute, elles ont
le plus souvent &t6respectees et se sont imposies a
force de services rendus. Qu'il nous soit permis ici
de les saluer bien bas pour le magnifique exemple
qu'elles ont donn6 en tenant ainsi humblement et bravement. »

Je viens justement de lire avec emotion sur l'histoire de nos Missions du Kiangsi durant ces derniers
mois de bien belles pages, qui complktent, qui commentent les rectifications du journal : histoire de nos
confreres tenant tate a l'orage et intr6pides sous
la menace du revolver et devant le peloton d'execution; de pretres chinois, de vaillants chretiens et
chritiennes, pr6ts an martyre et confessant ginireusement la foi, sans que les menaces et les tortures
aient pu vaincre leur constance, ni obtenir un signe
d'apostasie. Is tiennent bon; mais, a c6t6, que de tristesses! h6las! que de ruines! que de pertes! et parfois
aussi que de d6fections et de faiblesses !
Voici ot nous en sommes a l'heure actuelle. Quand

ces lignes, qui n'ont d'autre but que de donner a nos
lecteurs une id6e de la situation, parviendront aux
destinataires, ou en serons-nous ?
Ace journal d'un professeur du grand smrinaire deNingpo,
publiC dans le Petit Messager de Ningpo, numero de janvierfivrier 1927, ajoutons les lignes suivantes envoyees par un
missionnaire de Wenchow.
28 mars.
Voici les nouvelles qui m" viennent de 'Ningpo.
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Elles resument la situation de la Mission catholique
dans notre province du Tchikiang, situation bien pr6caire, car nous d6pendons du premier caprice des
bolchevistes locaux.
Les pasteurs protestants m6thodistes et autres ont
tous quitt6 le pays de Wenchow. Ils sont allis a Shanghai, oh ils trouvent une securit6 certaine, grace aux
canons, auxnavires de guerre et aux nombreux soldats
britanniques.
Les sceurs et les missionnaires catholiques sont tous
&leur poste de travail et d'apostolat.
Jusqu'ici, ils n'ont pas eu a regretter d'avoir eu
confiance.
MM. Prost et Dontan sont revenus hier d'une longue
tourn6e de missions dans les montagnes du Neutchy,
apris avoir visit6 treize chapelles. Partout, ils ont
trouv6 le pays tranquille, les chretiens fervents et
fideles, les paiens aimables et pacifiques.
Nos pretres chinois visitaient d'autres regions et
ils nous reviennent tenant le meme langage.
Les exercices de la mission ont 6t, aussi bien suivis
que ceux des ann6es pr&cidentes et, en maints endroits, il y ade nombreux catechumenes.
Aucun de nos chritiens n'a subi de persecution ou
de vexations pour sa foi et tous pratiquent en toute
s&curite la religion qu'ils ont embrass6e.
En ville, a Wenchow,'l'6glise est pleine tous les
dimanches, les confessionnaux y sont assieges d&s
l'aurore et les communions y sont tres nombreuses.

C'est la paix et la liberte!
29 mars.

Ici, c'est toujours la paix.
Hier, a l'Aglise de Tiepae, consacrie i saint Michel,
nous avons eu une petite alerte, qui n'a point eu de
cons6quences.
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Une bande de bolchevistes est entree dans notre
6glise et voulut y r6unir le peuple pour lui enseigncr
les vraies doctrines modernes.
Le catechiste, M. Zi-a-zeu, riussit & les en emp&cher; mais ii dut permettre que l'&cole fuit chang6e en
club populaire.
Les braves paysans et ouvriers de Ti6pae entreat
et se pressent dans 1'rcole ; les orateurs leur servent
de belles p&riodes : t Plus de riches, plus de notables,
les champs A tous et pour tous, le peuple roi, etc. ,
Le cat6chiste, lui, dans son parloir, n'a pas la,

langueen poche, il oppose le Decaiogue aux commandements bolchevistes. Tout un groupe l'ecoute attentivement; plusieurs bolchevistes assistent i la conference.
Ceux-ci, furieux, retournent a l'ecole et commencent
a hurler contre les religions chretiennes, catholique
et protestante, qui ruinent et asservissent le peuple, etc.
Un paien aveugle, present a. la reunion et repute
beau parleur, arrete les orateurs et leur dit : a Rien de
plus faux que ce que vous dites. Ici, la religion catholique n'a jamais opprime, ni ruine personne. Les Phres
out achethle terrain de 1'4glise et ils l'ont pays fort
cber, ce qui a W6t
avantageux aux anciens propri6taires.
Ils ont construit 1'6giise avec des ouvriers du pays,
qu'ils ont payis largement. A Wenchow, j'avais mal
aux pieds; les Filles de la Charit6 m'ont soign6 gratuitement; elles m'ont gueri; ce qui m'a et6 tris avantageux, a moi, homme du pays. Vous nous dibitez
des mensonges, vous ne meritezpas qu'oa vous 6coute! i
Les braves paysans et ouvriers de I'assistance approuvent le pauvre aveugle qui ne se doutait guore
qu'il contredisait les puissances du pays. Ceux-ci
d'abord se taisent, interdits de tant d'audace; mais its
reprennent vite leur aplomb et crient : a Voili on des
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fruits du Christianisme! Voyez ce pauvre aveugle, les
P&es lui ont, d.s l'enfance, malax6 le cerveau. II est,
des lors, impuissant a comprendre les lumineuses
clart6s modernes. Le Christianisme-tue le progres et
la libert! a
L'aveugle reprend : ( Mais non, vous vous trompez
d'adresse; je suis paien comme vous; jamais je n'ai
&t6 catholique; mais j'ai du bon sens, et quand vous
dites des sottises, je le vois et je le dis ! ,
Toute I'assistance paienne se mit a rire; les bolchevistes, confus, irrL.es, quittirent la salle et le village.
- Ils s'en allirent, accompagn6s des quolibets et des
moqueries de la population, fibre qu'un homme da
pays ait su fermer la bouche aux brilla=ts orateurs de
la ville.
L'aveugle eut une ovation.
Voici enfin une lettre de M. Legris, visiteur, lettre datde du
19 avril; nous y verrons la tournure que prenaient les evenements I cette date:

Comme je vous le disais dans ma derniere lettre,
nous nous sommes vus dans la necessite de rappeler A
Shanghai nos soeurs et nos confreres de l'interieur, le
maintien des ceuvres devenant impossible, m&me au
prix des plus grands sacrifices.
Mon te•1gramme d'hier vous a appris que l'6vacuation a commenc6. Hangchow et Ningpo pourront, je
I'espere, Avacuer sans incident; mais notre angoisse
est grande pour les Missions du Kiangsi, &cause de la
distance et de l'animosit6 de la population. Que la
Vierge puissante soit leur guide !
Le s6minaire Saint-Vincent est transfere ici, pros de
la procure.
Ici les preparatifs de d6fense sont impressionnants
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et nous iviteront, on le croit, des massacres. Nous
n'aurons sans doute a courir que les dangers du bombardement, s'il y a lutte. Cependant les sceurs de la
Maison centrale ont cru bien faire d'accepter I'offre
d'un refuge a Nagasaki (Japon) et quatre seurs partent
apres-demain pour le preparer, en cas de besoin. J'ai
cru bien faire de leur adjoindre M. Estampe commaum6nier.
Je n'essaierai pas, Monsieur et Tres Honork Ptre,
de vous dire combien est-senti, pour tous vos enfants,
le sacrifice de quitter leurs chires euvres. Beaucoup
ont manifesti le d6sir de les continuer an peril de
leur vie; mais I'obeissance ne les emp&che pas de
vouloir se sacrifier pour elles, et une Fille de la Cbarit*
r6pondait :

<

Malgrb le desir du mairtyre, j'obiis, et,

si Dieu veut me prendre, il saura bien me trouver. ,
Mgr Faveau vient de s'annoncer pour aujourd'hui,
avec M. Chiapetto comme malade, et les quatre soeurs
qui restaient a Hangchow.

AFRIQUE
ORAN
LE TRIDUUM EN L'HONNEUR
DE NOS TROIS XOUVEAUX- BIENHEUREUX (25-27

mars)

Le s6minaire d'Oran a voulu etre un des premiers A
r - -io
rrs
e...o.anBve m, hieizIheureu dent
ceircrr
la Congr6gation de la Mission s'honore. S. G. Mgr Durand ne s'est pas content6 d'approuver et de benir cet
acte de pi6et; ii fut heureux d'y participer pour manifester une fois de plus son estime aux enfants de saint
Vincent de Paul qui forment ses jeunes clercs.
La chapelle avait recu une riche decoration : au
choeur, de grandes tentures rouges, frangees d'or,
avec, ~9 et la, des cartouches au chiffre des Bienheureux, des oriflammes, des palmes, des drapeaux aux
couleurs nationales; face au tr6ne pontifical, le portrait de S. S. Pie XI; A l'autel, un vaste manteau
royal, abritant sons sa couronne, a d6faut de reliques
ou d'images, les noms, en lettres d'or, des trois
martyrs; sous la table du sacrifice, la statue de saint
Vincent, dans l'attitude du repos, associant le Pare a
la gloire de ses fils.
L'occurrence de 1'Annonciation et d'un dimanche
,privil6gie riduisit la part des prieres liturgiques en
l'honneur des Bienheureux; on n'y perdit guere
cependant, car on put c6elbrer en un meme jour le
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mystere de 1'Incarnation et l'un des t6moins de la foi
de 1'1glise en ce mystere; d'autre part, le dimanche
Laetare, avec ses ornements roses et ses invitations a
la joie, n'icartait pas les esprits de la pourpre et da
triomphe des martyrs.
Le premier jour fut consacr6 particulibrement a
Ghkbr6 Michael. Monseigneur inaugura le Triduum.
par la c6elbration de la messe pontificale et par une
allocution prononcee h la reunion qui suivit, en r6ponse
au toast de M. Payen, superieur du s6minaire :
a

Monsieur le Sup6rieur,

u Vous avez deja a votre actif plusieurs initiatives.
Elles ont 6tC heureuses. L'ordre, le silence, l'6tude, la
piet le prouvent 6loquemment dans ce cher siminaire.
a Je ne vous filicite pas moins de celle d'aujourd'hui. Vous aviez convi6 les pr&tres d'Oran, des
pr&tres de la France d'Afrique et d'Europe, a faire,
avec leurs frbres cadets, une couronne d'honneur aux
lazaristes et aux siminaristes qu'a b6atifi6s,en octobre
dernier, le Vicaire de Jesus-Christ.. Des confreres
empressis vous ont aid6 a celibrer le triomphe de ces
Bienheureux : ils ont pr6par6 les enfants A prier et i
chanter avec art; ils ont orne notre sanctuaire avec
goat; et an autre fils de saint Vincent mettra son
talent a montrer l'oeuvre de la grace et de la nature
dans les 6lus de la cour c6leste.
o Vous nous permettez.ainsi, Monsieur le Superieur,
de rendre un hommage de piet6 filiale a ces h6ros de la
foi. Ils ont souffert au point de donner la plus grande
preuve d'amour au Christ Jesus, celle qn'il nous a
donn6e a nous-memes; ils ont vers6 lear sang; its ont
sacrifi&leur vie pour lui rester fidles. Ils ont regu leur
r6compense l-haut, dont aucun bonheur de la terre
ne pent offrir une idee exacte : Non sunt condignae
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passiones kajus temporis ad fturam gloriam... Quod
oculus Ino vidit, xec auis audivit. De cette recompense l'glise militante vent cependant faire entendre
un 6cho qui s'ecbappe du coeur de ses enfants, surtout
de ceux qui ont, avcc les heros AI'honneur, des liens
de famille s'ajoutant a ceux de la communion des
saints.
a Nous le rendons, cet echo, avec toute la joie
qu'6prouvent des ils profond6ment reconnaissants
aux Peres dans la foi que sont, pour eux, ces Lazaristes
et ces seminaristes.
aMais cet hommage de. piet6 filiale, pour monter
vers les cienx, passe par Rome. N. S. Pere le Pape
le premier a entonne le Te Deum d'action de gr&ces.
Ne semblait-il pas que ses accents jaillissaient avec
plus d'emotion encore qu'aux autres beatifications?
N'est-ce pas pour rester plus particulibrement fidbles
au Pape que ces Bienheureux furent martyrises?
Gh6bre Michael etait haletant de verite; il la chercha
dans les principales ecoles d'Abyssinie, d'tthiopie,
d'egypte. Mais ii ne trouva point chez les Eutychiens
la doctrine de 1'criture et des Peres. Dieu, qui facienti

quod in se est xon denegai gratiam, met sur sa route
Justin de Jacobis, et, par ce fils de saint Vincent,
Ghebre est conduit a Rome.
Aux pieds du Vicaire de Jesus, Gregoire XVI, il
decouvre la pensee mnme des ecrivains sacres : Jesus
est vrai Dieu; ii est aussi vrai homme; en lui une
seule personne, mais deux natures distinctes; Verbum
caro factum est. Jean et les Ap6tres, apres l'archange
Gabriel, I'avaient dit; il est doux de le rappeler en
cette fte de la maternite de Marie; LEon 1'a defini;
Gregoire le r6pete. Michael a enin trouvA le depositaire de la v6rite reve61e. A travers les coups de fouet
qui le d6chiquetteront, il s'&criera : Je crois tout ce

-

420 -

que croit I'kglise catholique, apostolique, romaine.
« Michael avait un an quand Lazaristes et s6minaristes et bien d'autres encore mouraient & Paris pour
Rome. Une assemblie en d 4 lire voulait les arracher an
Pape. Vous pouves xons arracherla vie, r6pondirent-ils,
mais ni notre foi ni notre amour du Pape. Le clerge de
France gardera sur les livres, dans la tete et au coeur
la parole de notre divin Maitre : Tit es Petruset portae
inferi nox praevalebunt. Point d'autre constitution,
pour lui, que celle du Christ, baste sur Pierre, toujours vivant dans 1'6v&que de Rome.
t Rendons graces a S. S. Pie XI d'avoir glorifi6 les
hiroiques d6f.enseurs des prerogatives romaines,qui
sont les siennes. Ces grices sont sincires, car, aujourd'hui m&me, notre t&te, notre coeur et nos levres ne
sont ni a I'hirsie ni au schisme; ils ne sont pas a
l'Action franfaise; ils sont tout A notre bien-aim6
Pie XI.
,. Honneur done aux Lazaristes du ciel et de la terre!
Honneur a Notre Saint-Pere le Pape S. S. Pie XI! ,
Nous regrettons de ne pouvoir que consigner en
quelques mots les autres souvenirs de ces jours de
pi&t6. Mais le souci de la brievet6 ne nous autoriserait
pas a passer sous silence les solides instructions que,
pendant les trois jours, Monsieur Auvinet, supirieur
des missionnaires dioc6sains d'Alger, a consacries
aux Bienheureux que l'on fetait. L'ascension de
Gh6br6 Michael A la verit~ et les legons que les

s6minaristes y dcivent trouver pour.la culture ardente
de la science sacree; l'h6roisme de MM. Francois
et Gruyer, qui leur fit donner au Christ-Roi la preuve
la plus indiscutable de leur amour; la gloire que
les uns et les autres, les martyrs francais et le martyr
6thiopien, ont rdpandue sur le sacerdoce catholique ;
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tels furent les sujets que M. Auvinet traita successivement, et toujours avec cette l!oquence qui a pour
caractere principal d'entrainer au bien.
La partie musicale du programme fut aussi, de tous
points, digne d'l6oges. Le Te Deum cl6tura le Triduum
le dimanche, aprbs les vepres, que Sa Grandeur daigna
encore presider, voulaut donner ainsi un dernier
timoignage de son attachement aux s6minaristes et A
leurs maitres, et de sa v6neration pour des saints
h6roiquement fid&les A l'uaite romaine.
(Extrait de la Semaine religieused'Oran, 9 avril 1927.)

AMERIQUE
BRESIL
Lettre de SCEUR LEVADOUX A M. CAZOT
Buenos-Aires, x5 mars l927.

MON RESPECTABLE PtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Pour vous donner une idee de ma vie depuis six mois,
je vais tacher de vous montrer un aperqu de mes perip6ties a travers le Br6sil et de mon passage en Uruguay.
Je quittai Paris le 6 septembre de I'ann6e derniere
et m'embarquai le lendemain a Bordeaux sur le Mosella.
Quelques jours apres, je descendis a Lisbonne pour
visiter nos chores Sceurs de l'h6pital Saint-Louis-desFranqais. Le voyage se poursuivit sans incident et
nous arrivames i Pernambuco le 27 du meme mois.
Nos Steurs attendaient. Elles ont ici cinq maisons :
an grand h6pital, un etablissement des Enfants-Trouves
et trois orphelinats, avec patronage, bonne garde,
ouvroir; tout a la meme administration de la Santa
Casa.

Ici rien d'extraordinaire, si ce n'est les nombreux
bras de mer qui traversent la belle ville de Recife,
sous forme de larges rivibres, qui montent ou descen-
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dent suivant le flux ou reflux. II y a beaucoup de
marais sales aux environs; ainsi, pour aller a Olinda,
A une heure de la capitale, on ne voit que marais
boueux; ce n'est pas malsain; c'est sal(; mais ce n'est
pas beau.
De la, accompagnae par une sceur servante, j'allai
plus au nord,au Ceara, sur un 1ateau c6tier, qui remue
fortement. Apres trois jours, nous voilb Fortaleza, oi
le port est primitif. Nos Sceurs ont trois maisons : un
immense collUge libre, ou sont riunies toutes les
oeuvres de jeunesse, bien prosperes, et que frequentent
mille enfants; un h6pital, qui marche bien, et un asile
d'alien6s. En ce moment s'achhve la construction d'un
ouvroir et bonne garde, ce qui fera quatre maisons.
C'est du Ceara qu'arrivent a Rio le plus grand nombre
de vocations. A Fortaleza et aux environs, le terrain
est plat, mais plus 6leve qu'a Pernambuco. II n'y a pas
de marais; tout est sable blanc; an soleil on est ebloui.
Nous attendons le bateau quelques jours, car ici ce
n'est pas bien commercant. Nous allons jusqu'a Bahia
en cinq jours; nous ne fimes pas grands frais a table.
Enfin nous sommes dans ce joli port. Bient6t nous
oublions nos fatigues. Nos Sceurs avaient a Bahia
quatre maisons de bienfaisance. L'une d'elles, par les
exigences de l'administration, me laisse un souvenir
6pineux; mais, graces &Dieu, nos Sceurs etaient bien a
leur devoir; ce qui est I'essentiel. Ma Sceur econome
de la province vint m'y rencohtrer. Nous visitimes la
mendicit6, les orphelinats et le college; puis, nous
primes un petit vapeur jusqu'a Victoria. Ce voyage
fut le plus dur de tous. Je m'en souviendrai. Nous
ffmes si bouscul6es que nous ne puimes sortir de la
cabine durant les deux jours : nous Ations d6molies!
A Victoria, deux maisons :collUge et h6pital, qui
marchent bien. Au college, la bonne sceur servante
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6tait d6c6d6e depuis plusieurs mois. Ma Sceur visitatrice d6signa une compagne pour lui succider et,
en passant, j'eus a faire l'installation, au contentement
g6ndral.
De Victoria a Rio on arrive par le train en vingtdeux heures. C'est p6nible, mais pas autant que les
bateaux c6tiers. J'itais contente d'etre a Rio rien que
pour eviter la mer.
A la gare de Nicteroy nous attendaient ma Sceur
visitatrice, ma Soeur assistante et quelques Soeurs servantes les plus proches. Mais nous n'6tions pas a Rio.
Nous eumes a prendre une auto, puis une jolie barque,
pour traverser la magnifique baie. Enfin 'auto de ma
Soeur Paule 6tait Ml.Du clocher de la maison centrale,
on guettait I'arriv6e. A peine entr6es dans le parc, les
cloches sonn&rent; tout le personnel, pr&t d'avance,
entre a la chapelle. M. le Visiteur resta debout pour
nous recevoir et de suite commena le Magnificat.
C'6tait neuf heures du matin. J'etais a jeun, ainsi que
ma Soeur 6conome. Nous eimes le bonheur de faire la
saimte communion.
Apres, nous vimes nos Smeurs, le s6minaire nombreux
(3o petites soeurs), les enfants du coll&ge et del'orphelinat. Nous admirimes la belle situation sur la montagne, entour6e de bois, de jardins;- la campagne au
milieu de la ville! Etla belle vue!
Mais je ne m'arretai pas a Rio; je me bornai a faire
les visites indispensables, entre autres l'installation
d'une Seur servante a Saint-Corneille, afin que ma
Sceur assistante fit libre pour m'accompagner dans
l'interieur.
Le 14 novembre, deux jours aprbs I'arrivie a Rio,
oi je fus tres bien impressionnee, ayant pu voir toutes
les Sceurs servantes r6unies, je quittais cette cite int6ressante pour aller i P6tropolis, ville pittoresque situde
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i 80 kilometres de Rio. Le chemin de fer traverse une
plaine, au bord de l'immense baie; puis nous voila au
pied d'une chaine de montagne de 8oo metres et plus
de hauteur. La on d6tache les vagons; on met a chacun
sa locomotive, qui le pousse, en montant, soutenu par
une forte crimaillere. La montie dure trois quarts
d'heure. C'est magnifique, pittoresque, indescriptible.
Rio et ses montagnes, I'Oc6an au deli nous r6apparaissent tandis que nous montons au-dessus des precipices, des cascades, des torrents, sans fatigue aucune.
La temp&rature se trouve si chang6e qu'il est necessaire de prendre des pr6cautions. Pendant 1't6. c'est
ici la villigiature des bourgeois de Rio; c'est le repos
du dimanche des employes de la grande ville. Vous le
voyez, Petropolis est bati en haut de la chaine de montagnes, oui le terrain devient un haut plateau trbs fertile, une ville treS populeuse.
La,nos Soeurs ont une maison des plus prosperes:
college, 6cole normale, orphelinat, externat, dispensaire. Elles y font un bien incalculable sous la conduite de ma sceur Mahieu.
Nous redescendimes bien 6difiCes a la maison centrale, pour reprendre le train, le 18, pour la direction
de Minas, etat tres &tendu, oui nos Sceurs out dix
maisons dispersses. Parahyba, sur la route, est encore
de 1'~tat de Rio : c'est h6pital, orphelinat, externat
reunis. Ensuite Barbacena, avec ces m&mes oeuvres et
un college; trois maisons. Saint-Jean d'El Rei, memes
ceuvres r6unies, tres florissantes. Marianna de m6me,
mais plus modeste. C'est ici le berceau de la communaut6 au Br6sil. La pauvret6 et 1'esprit primitif y sont
encore-; mais nos Soeurs ont la consolation d'avoir de
beaux offices, parce qu'il y a des Lazaristes au s6minaire dioc6sain, comme a Bahia et au Ceara. Toutes les maisons que je viens de nommer out
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occup6 mon temps jusqu'i la fin du mois de novembre,
6tant & Marianna pour le 27, o6, en plein &t6,
j'entendis chanter: a Novembre jette son manteau
noir. > Le soleil 6tait 6blouissant. Que de beaux
paysages traverses en allant d'une maison a l'autre,
revenant sur ses pas, et aussi que de nuits perdues,
que Dieu compte! II y a des sites curieux, des beautes
naturelles que personne n'a touch6es, des merveilles
qui ellvent 1'Ame au Createur. Mais autour de Marianna,
le sol a ete fouill, est encore fouill pour trouver de
l'or. Quel contraste ! Dans ce pays, ou nos Soeurs sont
si pauvres, on trouve de l'or! C'est qu'on l'emporte a
la ville, ou meme a l'Ftranger.
C'est ici, Marianna, que j'ai fait mon apprentissage
a cheval, triste apprentissage, dont je me souviendrai
toujours.
Je terminal le mois de novembre a la maison apostolique du Caraca. Du Caraca, nous allimes a Diamantina; puis nouveau voyage pour aller au Serro.
Quelle joie pour les chores Sceurs du Serro et aussi
quelle consolation pour moi de trouver ici quinze Sceurs
heureuses, bien i leur devoir, qui font le bonheur
d'une r6gion avec l'h6pital, le college avec &cole normale, orphelinat, externat, etc.! Toutes lesjeunes filles
sont Enfants de Marie. Iln'y a ici ni danse, ni cin6ma;
tout est pour le bon Dieu. Cest un des meilleurs foyers
de vocations.
J'ai joui ici vraiment. Notons que toutes ces ceuvres
sont dues a un bon pr&tre siculier, qui, apres avoir 6t6
fondateur, est encore proveedor et directeur. Sa charit6
et sa piete, ainsi que sa pauvret6, le font comparer au
saint cure d'Ars.
Le retour fut a peu pres comme l'aller, avec le
tonnerre en plus et le manque de provisions. Nous
revinmes k Diamantina, puis nous partimes le len-
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demain pour Bello Horizonte, capitale de Minas, oi
ma Sceur visitatrice m'avait pride d'aller voir un petit
h6pital, leq'iel va s'ouvrir prochainement. Nous avons
visit6 et recu les meilleurs renseignements.
Nous avons dd changer de train a Corintha. En
attendant, nous descendimes dans une maison recommandee. La, nous vimes une personne si disolke pour
1'6loignement d'un proche, que nous lui donnAmes un
scapulaire vert, lui disant de prier avec confiance,
qu'elle 1'appliquerait et qu'elle serait consolee. Nous
venons d'apprendre qu'en effet le retour a eu lieu,
puis la conversion.
De Bello Horizonte nous sommes parties vers Rio,
ne voulant pourtant pas y aller encore, ayant averti
Campanba. Mais nous manquimes la correspondance
des trains et ffmes oblig6es d'aller & Cascaduraj dans
la banlieue, sans etre attendues. Nos sceurs allaient a
la lecture; me voyant arriver, elles coururent le dire a
la soeur servante, tandis que les autres allaient A la
chapelle, oui j'entrai au chant du Magnificat.
Tout fut bien. Nous allAmes & Campanha, apprenant
que les trains avaient et6 arret6s a cause des pluies.
Done notre contrari6et servait pour notre bien. C'est
ainsi quand on travaille pour. le bon Maitre. Nous
arrivAmes & Campanha, avant la derniere depeche. II

6tait pris de minuit. Pauvres soeurs! ni lit, ni rien de
pret. Quelle confusion! II y avait plut6t de quoi rire :
mais elles 6taient si en peine, si ennuy6es, qu'elles
n'arrivaient pas A s'habiller. Au reste, tout alla bien
dans le petit h6pital, que nous quittames pour un
autre, aussi isol.

Maintenant nous allions dans 1'1tat de San Paulo,
oI le climat est plus temp6er, la terre plus fertile.
Apres douze heures de train, nous

eimes

& etre

secouees dans une auto, au milieu des montagnes,
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sur une route remplie d'orni&res, sur un parcours de
40 kilometres, surprises par la nuit. Nous regrettions
nos mules, oubliant leurs caprices.
Nous arrivimes a neuf heures. Parahybuna, avec
ses quatre sceurs, etait visitS. Les visites rares sont
plus appricixes. Quelle joie, quelle consolation pour
ces bonnes et chires filles!
Depart le 24 d&cembre au matin. L'express nous
conduisit a Rio, a onze heures da soir, juste pour la
belle messe de minuit.
Les fatigues se r6parent; le devoir accompli reste;
je ne regrette rien, ayant fait mon devoir.
M1ais ce n'6tait pas fini au Brisil. Restait Rio avec
seize maisons. J'eus du travail jusqu'au 4 fevrier.

En ce jour, je partis pour Montevideo sur le Luletia,
avec ma compagne, seur assistante. L'Uruguay depend
de la province de I'Argentine. La seur visitatrice se
trouvait a mon arriv&e. Tout se passa aussi bien que
possible, car c'itait 'a nuit. Nous n'6tions pas fati-

gubes, grice a Dieu. Des le iendemain matin, toutes
les soeurs servantes vinrent et me renouvelIrent la
meme bonne impression qu'I Rio. Ensuite je me suis
mise au travail bien activement; le temps passe si vite!
J'eus aussi, comme au Br6sil, la consolation de
rencontrer des oeuvres vivantes, belles, mais h6las!
manquant d'ouvrieres. Les vocations sent trop rares ici!
Je pus me rendre compte, en passant, que l'Uruguay
est prospere. Montevideo est une belle ville, tr&s
htendue, bord6e aux trois quarts par la mer. La campagne, sans accidents de terrain, est cultivie, parait
fertile.
Le 26 fevrier, nous quittames Montevideo pour
Buenos-Aires. La travers&e par le Rio de la Plata dura
neuf heures. La encore nous 6tions attendues. La digne
seur Mondange et son conseil 6taient sur le quai.
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A six heures, se faisait l'entr6e dans la belle 6glise
de la maison centrale, oi une btn6diction solennelle,
demandee expres a Mgr l'archeveque par M. Bauden,
le digne visiteur, fut donn6e, presage des grices
c6lestes pour ce nouveau champ. Le lendemain,toutes
les soeurs servantes reunies m'inspirerent la m6me
confiance que dans les villes prec6dentes. Dieu soit
beni!
Le travail est commenc6 en Argentine. Avec le
Paraguay, qui en d6pend aussi, j'en ai sfrement
jusqu'i Paques.
Ce qui fait peine ici, c'est lapenurie d'ouvribres; il
n'y a que sept sceurs au s6minaire; ce n'est rien pour
une belle province.

Par ici et meme au Chili, les moyens de transport
sont assez faciles et rapides. En Colombie, c'est autre
chose. On dit qu'il faudra peut-etre que j'aille en
avion. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas banal; mais on
dit que c'est tres sir, pas du tout dangereux, et c'est
pour gagner du temps et 6viter plusieurs jours de
monture pen commode. II parait que les gens du pays
s'en servent tres facilement. Je ne voudrais pas priver
nos chires sceurs iloignbes de la visite qui leur fait
tant plaisir et qu'elles attendent avec impatience. Elles
sentent'la communauti se rapprocher d'elles; c'est-un
encouragement et un reconfort pour ces cceurs de
Filles de la Charit6. Cela ne vaut-il pas la peine de se
gener pour leur procurer ce bien?
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DOCUMENTS

TRIDUUMS EN L'HONNEUR DES BIENHEUREUX
FRANCOIS ET GRUYER
BEATISSIME PATER,

Franciscus Verdier, Superior generalis Congregationis Missionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime postulat ut,in Ecclesia seu Oratorio
principali cuiusque domus tum Congregatioms Missionis turn Instituti Puellarum a Caritate, celebrari possint triduana solemnia, cum privilegiis tur Missae
de Communi Plurimorum Martyrum in honorem Beatorum Ludovici losephi Francois et loannis Henrici
Gruyer, sacerdotum Missionis, nuperrime inter Beatos
Martyres Causae Parisiensis relatorum, turn Indulgen-

tiae Plenariae et Partialis a Fidelibus in forma Ecclesiae consueta lucrandae.
Et Deus, etc...
CONGREGATIONIS MISSIONIS

Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi
specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI
tributarum, attentis expositis, petitum Indultum
celebrandi triduana solemnia in honorem praedictorum Martyrum, intra annum, a die solemnis horum
beatificationis computandum, cum enunciatis privilegiis, benigne concessit; servata tamen instructione
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Sacrae Rituum Congregationis quae huic Rescripto
adiicitur. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die o1februarii 1927.
A. Card. Vico, Ep. Portuen. Praef.
Angelus MARIANI, S. R. C. Secietarius.
Le Rescrit annexe n'est autre que 'Instruction ddji publie

a la page 1029 du tome precedent.
On dit la messe Ingret, du Commun de plusieurs martyrs,
sans oraison propre.

TRIDUUMS EN L'HONNEUR DE GHEBREI MICHAEL
Messe In virtute da Commun d'un martyr, sauf l'oraison
suivante :
Deus, qui Beatum Gkebre Mickaelem, martyrem tuum,
ad agnitionem verae fidei misericorditeradduxisti : ejus
meritis et precibus concede, ut omnes gentes cognoscant
te solum verum Deum et quem misisti Jesum Christum
Dominum Nostrum. Qui tecum vivit et regnat...
LA FETE DE LA TRANSLATION DE SAINT VINCENT

DE PAUL
FIXEE AU 20 AVRIL

CONGREGATIONIS MISSIONIS
Revmus D. Franciscus Verdier, Superior generalis
Congregationis Missionis, Sanctissimo Domino nostro
Pio Papae XI humiliter exposuit quod, in Kalendario
perpetuo ad usum eiusdem Congregationis rite approbato, recolitur, die 27 Aprilis (ex 25 eiusdem mensis
assignata), Festum Translationis S. Viacentii a Paulo,
Confessoris. Quum vero haec dies, quasi natalitia, in
Kalendario Ecclesiae Universalis, habendasittamquam
propria novi Festi S. Petri Canisii, Confessoris et
Ecclesiae Doctoris, idem Orator implorat, pro Con-
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gregatione Missionis, ut Festum Translationis S. Vincentii a Paulo, antiquum et proprium, a propria die
vigesima quinta aprilis perpetuo reponatur et anticipetur die vigesima eiusdem mensis tamquam die propria.
Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab Ipso Sanctissimo Domino
nostro tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces,
servatis Rubricis, contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 18 februarii 1927.

A. Card. Vico, Ep. Portuex. Praef.
Angelus MARIANI, S. R. C. Secrelarius.
FACULT] ACCORDIE AUX FILLES DE LA CHARITf
POUR LES C#RtMONIES DE LA CHANDELEUR, DES CENDRES,
DES RAMEAUX ET DE LA SEMAINE SAINTE

BEATISSIME PATER,

Superior Generalis Congregationis Missionis, ad
pedes S. V. humillime provolutus, imploratfacultatem
qua, in Oratoriis domorum Puellarum a Charitate,
benedictio Candelarum in festo Purificationis B. M. V.
et Cinerum die prima Quadragesimae, necnon sacrae
functiones Dominicare Palmarum et Majoris Hebdomadae peragi queant juxta Memoriale Rituum Benedicti Papae XIII.
Et Deus, etc...
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi
specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI
tributis, preces remisit prudenti arbitrio Rmi Ordinarii
cujuscumque loci; ut, nomine et auctoritate Sanctae
Sedis, permittat, ad proximum quinquennium, sacras
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suprascriptas Functiones in Oratoriis domorum Puellarum a Charitate peragi, juxta memoriale Rituum sa.
me. Benedicti Papae XIII jussu editum,anno 1725, pro
Ecclesiis minoribus; dummodo tamen certo constet in
dictis Oratoriis decori ac reverentiae sacrorum Mysteriorum satis esse consultum. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die

22

martii

1927.

A. Card. Vico, Ep. Portuex. Praef.
Angelus MARIANI, S. R. C. Secretarius.
Nous attirons I'attention sur ces mots de 1'indult : a La
Sacrie Congregation des Rites... s'en remet A la sagesse de
1'Ordinaire de chaque diocese pour autoriser, an nom et de
l'autoritd du Saint-Siege, les fonctions susdites dans les
Oratoires des filles de la Charit6, pendant les cinq ans qui
vont suivre. ,
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Mai-juin. - Maison-MŽre des seers de la SainteAgonie. - Le bon larron (suite), par M. Neveut.
Sint Vincentius a Paulo. - Janvier 1927. - Nos
missions d'Indiens en Amerique. - Croquis ckinois : le
mtdecin de la campagne. - Pied levi et sa bande. La persecution.au Mexique. - Nouvelles de Chine.
Mars. - La rivolution en Chine. - Sons la bannikre
de la Croix du Sud. Croquis chinois : le midecin de la
campagne (suite). - La Mission du Congo. - Les
Missions du Brisil et de Java.
Nos nouveaux Bienkeureux. - Des noces
Mai. d'argent : l'tablissement des Filles de la Chariti en
Hollande en 1902. - Le culte de Sun Yat-Sen parmi
les nationalisteschinois. - Les Missions catholiques et
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M. Wollgarten. - Fondationde la province allemande
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Mai-juin. - Matkieu Rignard aide fdble de saint
Vincent. - Nouvelles de la Mission du Honduras. Mariage de paysans en Palestine.
La
Annali della Missione. - 28 fevrier 1927. cause de la vienrable sawr Labouri. - Les funerailles
solennelles de saur Fassino c Sant' Arcangelo de Romagne. - Les eviques chinois 4 Udine et 4 Turin. Le transfert de la dipouille mortelle de Marc-Antoine
Durando, par M. Cervia. - Une mission 4 Piadena,
par M. Fazio.
30 avril. - Le baptime d'un soldat a fkhpital militaire de Chieti. - Une midaille d'or d Saur Barbagli,
de Volterra. - Les nouvelles chapelles de saint Vincent
et de la Midaille Miraculeuse au collge lionien, par
Une mission a Ia Maddalena, par
M. Cassinari. M. Mollo. r- A travers les 4staassi de Sardaigne, par
M. Martinoli. - Triompae de la grdce 4 Parme, par
Sceur Bauchiero. - L'associationu Louise de Marillac,
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I" f6vrier 1927.
Le Missioni Estere Vincenziane. Journal de finvasion bolcheviste dans le vicariat de
Voyage de six Filles de la
Kian, par M. Barbato. de M. Canduglia
idifjantes
Lettres
Chine.
Charitg en
sasasurFille de la Ckariti (suite), - Pat monts et par
vaux (suite), parM. Bonanate.
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I" avril. - Journal de l'invasion bolcheviste dans le
Exposde
vicariat de Kian (suite), par M. Barbato.. hydrod'un
Baptime
deux fois, par M. Bonanate.
phobe, par M. Watth6. - Sur Andreoni (suite). Lettres idifiantes de M. Canduglia. - La ftvre dite de
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luo-tsi, par M. Rossi. - Ce que m'a dit mon catelciste,
par M. Aroud.
l" mai. - Les Missions catholiques et la chariti, par
Manzella. - Journal de l'invasion bolckeviste dans le
vicariat de Kian (suite), par M. Barbato. - Lettres
idifiantes de M. Canduglia i sa saur Fille de la Charite (suite). -Saur Andreoni (suite). - Parmiles AzoboGalla d'Abyssinie, par M. Baeteman. - Lettre d'un
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Anales de la Congregacion de la Mision y de las
Hijas de la Caridad. - Ier f6vrier 1927. - Les Filles
de la Chariti de la province d'Espagne et ses vice-proImpressionsd'un
vinces d'outre-mer, par M. Atienza.nouveau missionnaire de la maison de Teruel, par
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Travaux de la maison d'Orotava, par
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M. Villagra. - Une excursion a travers les montagnes
de Surada, par M. Llamas.'- Les travaux de M. Jean
Stella en Abyssinie (suite), par M. Herrera.
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i" mai. - M. Barona et les Filles de la Chariti de
Valdemoro. - Mort de M. Manuel Vasques.
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par M. Moso. - Le Bienkeureux Ghebra Mickael (suite).
- La divotion a la midaille miraculeuse dans lInde,
SN'ew-York, en Espagne.
I" mars. - Symbolisme de la midaille miraculeuse
Le Bienkeureux Gkebra
(suite), par M. Moso. Michael (suite). - La divotion a la midaille miraculeuse dans l'lde, 4 New-York, en Espagne.

1"' avril. - Symbolisme de la midaille miraculeuse
(suite), par M. Moso. -

Les martyrs de la Revolution

franfaise.
Germanor. Janvier-fivrier-mars 1927. - La
maison de Bellpuig pendant I'annde 1926, par M. Padros. - Nouvelles des maisons du Honduras, du Pirou
et des Atats-Unis.
La Milagrosa. - Janvier 1927. - Le cardinalde Rets
et saint Vincent de Paul pendant la Fronde (suite), par
M. Sainz.
F6vrier. - Le cardinal de Rets et saint Vincent de
Paul pendant la Fronde (suite), par M. Sainz.
Le Bulletin Catholique de P6kin. - Janvier 1927. La Trappe de votre-Dame de la.Consolation.
Fevrier. Seur Fraisse, dicorie de la Legion
Le frkre Barrikre. - Mgr Defebvre,
d'konneur. vicaire apostolique. - La Trappe de Notre-Dame de la
Consolation (suite).
Mars. - Swour Fraisse dicoree de la Ligion d'konneur.
- Les Missions du Ktangsi sous Is rigime dit nationaliste.
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Avril. - Les ivgques chinois a Pikin et t Ckala. Les vexations des troupes sudistes.

Le Petit Nessager de Ningpo. -

Janvier-fevrier

1927. - Mgr Defebvre, vicaire apostolique. - Ningpo
du '3 dicembre 1926 i fwvrier 1927. - Le frkre Barriere.
LIVRES
Vade mecum, nouv. ed.
C'est pour repondre i de nombreuses

demandes qu'on a riimprim6

1'ancien Vade mecum de M. Eugene Bodin, oh l'on trouve, en latin, le
Nouveau Testament, I'rmitation de Jksus-Christ, le danueldes ckrAtiens,
de M. Aubry, et les prieres usuelles de la Congregation. Les exemplaires qu'offre la procuse ginerale sont relies en chagrin noir avec
tranches dordes.

Cantuale, nouv. 6d.
L'ouvrage ne paraitra que dans un ou deux mois. L'ancenne edition
a eti revisie et heureusement enrichie, soit de nouveaux motets, soit
de chants imposes par nos ricentes beatifications. II est strictement
rservL aux deux families religieuses de saint Vincent. Les confurres et
les sceurs qui le deuirent peuvent, ds maintenant, en faire la commande
i notre procure generale.
L'accompugnemeni de ce nouveau Cansuale sera mis & l'impression
des qu'un chiffre suffisant de souscriptions sera parnenu. Prier de faire
connaltre au plus t6t I la procure generale le nombre d'exemplaires
que Pon desirerait recevoir.

J. BAETEMAN. - Courtes m uditations sur la doctrine
ckritienne,
l'usage des jeunes fdles. Premier
semestre. Paris, Haton, 1927, in-l2, XL-689 pages.
Les meditations que nous donne M. Baeteman dans ce premier
volume sont courtes, comme ii le dit, et,de plus, substantielles et praiques. Elles portent sur les articles du Credo et les sacrementa
s Deux
supplements en ajoutent quelques autres pourfetes fixes et fetesmobiles.
On Eprouve quelqueotonnement i trouver le 29 fivrier au nombre
des fetes fixes et & ne pas voir la Fete-Dieu parin les fetes mobiles. On
croit deviner les motifs qui out porte M. Baeteman i ces deax anomalies : le 29 f6vrier ne revient que tous les quatre ans; d'autre part,
son livre coatient quarante mEditations sur le sacrement de 1'Euchaxistie. Malgre ces raisons, nous pensons qu'il aurait ete mieux inspir6
en mettant le 29 feyrier dans la premikre partie, h la suite du 2afgrrier,
et en ajoutant une meditation spiciale pour la Fete-Dieu.
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On s'etonnera peut-6tre que nous nous arretions t rclever ces vetilles;
la faute en cat & M. Baeteman lui-meme, qui ne nous a pas laiss6 Voccasion de lui faire de critique plus importante.

Francois HEBERT. - Mimoires da curi de Versailles,
Franfois Hibert (1686-1704). Paris, libr. des Editions
de France, 1927, xxvIlI-33o pages.
Ces mimoires soat preckdes d'une preface de Henri. Bremond, de
1'Academie francaise, et d'une introduction de l'edieur, M. Georges
Girard, archiviste au ministere des Affaires itrangeres.
Francois Hebert, pretre de la Mission, 6tait de ces hommes qui
savent observer, sentir at raconter. A Versailles, il 6tait en bonne place
pour connaitre les personnages les plus eminents de son temps. 11 a eth
en relations avec Louis XIV, Mie de Montespan, Mme de Maintenon,
Bossuet, Finelon, le cardinal de Noailles.
Son rCcit a etd divis6 en chapitres par M. Girard et ces chapitres ont
pour titre : la Cour et le Roi, les Protestants, le Pape, les Jansenistes
et Jesuites, les Qui6tistes, la bataille Bossuet-Finelon. La partie consacrde au qui6tisme aclaire d'un nouveau jour cette question historique,
ainsi que I'ont deji remarqu* diverses revues.

Louis BATIFFOL. - Le Cardinal de Retz.
Hachette. In-8, 240 pages.

Paris,

Nous nous en voudrionsde ne pas signaler 1'apparition de cetouvzage;
car le cardinal de Retz, son pere, Philippe-Emmanuel de Gondi, et sa
mbre, Mine de Gondi, tiennent une place importante dans la vie de
saint Vincent de Paul.
Cet ouvrage nous apprend un detail inconnu jusquici et d'un certain
intiret pour nous, menbres de la Mission : c'est que les 450oo livres
donnees par nos fondateurs pour la fondatton de notre Compagnie provenaient des revenus de 'abbaye de Buzay. Henri, second fils de
M. et Mme de Gondi, reut, presque au.berceau, les abbayes de Buzay,
pres de Machecoul, au diocese de Nantes, et de Quimperlt en Bretagne; la premiere, d'un revenu annuel de z5 coo livres, la deuxieme
rapportant 8ooo livres. Quand Henri, encore enfant de douze ans, fut
enleve a l'affection dessiens en 1622, les deux abbayes pass&rent a son
fiere cadet Paul, de trois ans moins &g6 que lui. C'est done avec
'argent de Paul de Gondi, le futur cardinal de Retz, que fat fondee
la congregation de la Mission.
On trouve dans 1'excellent ouvrage de M. Batiffol des eclaircissements nouveaux sur un atttre point: I'hospitalit6 donnee au cardinal de
Retz par M. Berthe, superieur de.notre maison de Rome, et sur les
suites de cet acte de charit6 et d'obeissance au Pape.

Alphonse HUBRECHT. - Exercitia latina. Versiones.
Pekin, imp. du Petang. 2 vol. in-16; le premier
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(Textus latinus) de 120 pages, le second (Lexicon) de
152 pages.
Voici comment I'auteur annonce lui-meme son ou rage :
Quelle que soit Plimportance des exercices inseres dans notre Gram.
maire laline, le nombre n'en paraft pas suffisant pour fournir aux
besoins de 1'enseignement complet du latin. Leur but 6tait de s'assurer
que les eltvea out bien appris et compris les rgles essentielles de Ia
grammaire.
Voici un recueil d'exercices plus varies. Nous n'avons pas craint de
lea multiplier, car c'est leseul moyen d'habituer les eives i utiliser les
declinaisons, les conjugaisons et les regles.
En tout ce Recueil, nous avons t&che de mettre en pratique le judi.
cieux prEcepte de Lhomond : a Faire sentisl & 'eufant P'usage des pre.
mieres legons et dissiper 'ennui qui les accompagne. a
Dis les premieres pages, l'elrve trouvera des phrases courtes, mais
compiktes, a operations, dit encore Ie Vieux Maitre, qui concourent
egalement 6graver la rbgie dans la memoire de l'enfant et qui ne peu.
vent manquer de e flatter agr6ablement par la pensie qu'il est d-jk
capable d'operer dans one langue qu'il ne connaissait pas encore peu de
jours auparavant a.
Pour rendre Ia serie des devoirs moins monotone, nous avons intercale de distance en distance, entre lea exercices, en phrases detachies,
des ricits, des anecdotes et des fables, capables d'iu•iresser Fielve et
de lui inspirer Ie gout du travail.
Ces derniers textes, de nature a entretenir en classe une gaitl de boa
aloi, pourront encore, si Ie professeur le juge i propos, servir de levons
i apprendre par caur.
Un Lexique, compos6 en vue de la traduction de nos Exercilialaisa,
Versiones, en contient tons les mdts, avec leur sens obvie. A dessem,
nous avons l6agui lea acceptions capables de derouter 1'eleve, et, de
fait, ce Lexique sera d'un maniement plus facile qu'un gros dictionnaire.

Mgr DELAPLACE. - De eloquentiaSacri Concionaloris
ad usum Seminarii Pekinensis. - 3* 6d. corrigCe et

accrue, par M. Hubrecht. Pekin, impr. du Ptang,
XIX-123 pages.
Depuis quelques annees, il s'est 6tabli dans la plupart des seminaires
de Chine un cours special de prddication. On a compris que i'education
cliricale manquerait son but si elle negligeait d'initier au ministhre de
la parole, par lequel Ie pretre dispense aux fid&les les trdsors de la
doctrine.
Toutefois, une chaire d'iloquence sacrie ne saurait obtenir un plein
siccis sans un livre contenant les regles de l'art
auquel on vent initier.
Aide par un manuel, 1'4l6ve pourra mrditer I loisir les principes de la
predication, en saisir l'esprit, en deviner Ia portte.
II. faut un livre.., Ce lirre n'est plus - composer; ii existe, dcrit de
main de maltre par un ancien di&que de Pd6in, Mgr Delaplace, specia-
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lement destine aux .dlves de son seminaire, utilisable dans tous les
seminaires de Chine. Par son style 6elgant et sa forme didactique, il
presente comme l'ideal du genre, assez developpC pour trailer le sujet
dans son ensemble, asses reduit pour rester facile 1 analyser, apprendre
et retenir.

L'empressement qu'ont mis les directeurs de s6minaires & adopter ce
manuel, montre mieux que tout discours son utilit6 et sa perfection.
Cette troisitme idition ajoute aux pricidentes une Introduction pour
signaler les sources les plus utilisables, et un Appendice pour rappeler
les rigles canoniques au sujet de la predication.
(Note de fedileur.)

J.-M. PLANCHET. Les Missions de Chine et du
Japon, 1927, 7* ann6e. Pekin, impr. du P&tang. 2 vol.
in-8. Le I' vol. a xvin-536 pages; le 2*, 231.
Fidi l - notaire des Missions de Chine, M. Planchet poursuit,
depuis 1916, la publication de cc qu'on appelle desormais I'Annuaire
des Missions de Chine.
L'auteur donne, dans la preface, l'avis suivant : K Le d6veloppement
continu des Missions et l'abondance de la documentation sont cause que,
cette annie, il m'a ,et impossible de faire entrer dans le cadre d'un
seal volume les statistiques et les documents prepares. La premiere
partie parait done seule; la partie documentaire suivra, et, avec les
nombreux hors-texte qu'elle contiendra, formera un ouvrage aussi
copieux que la premiere. a
Le resume des statistiques etablit qu'il y a en Chine 2240250 catho-

liques, et an Japon, avec la Coree, 171689.
En Chine, le nombre des pr&tres etrangers est de 723 et celui des
pretres chinois de x 184; les fr&res chinois, 271; les religieuses etrangeres, zo88; les religieuses chinoises, 2830.
Nous avons compte un total d'eveques, prAtres, freres, religicuses, tant
o .
indigines qu'6trangers, de 7 400

On trouve, au long de ces pages, tout le detail du personnel, des residences, des adresses, des euvres de toutes sortes, dont l'ensemble
constitue les Missions de Chine et du Japon.
Ce n'est pas encore tout ce qu'il faudrait pour I'immensit dc la
t&che k accomplir, mais c'est du moins un ensemble imposant et qui est
en pleine croissance, h tel point que, nocessairement, ces statistiques
faites depuis quelques mois devraient etre augment~es encore pour
correspondre I la r6alit6 pr6sente.
La seule liste alphabetique des noms de pietres, freres et religieuses
ne comprend pat moins de 70 pages.
(Extrait du Bulletin catholique de Pikin, janv. 1927, p. Sa.)

FranSois VILANOVA. - El devoto de Jestis Agonizante o sea Manual de pricticaspiadosas de la Cofradia
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de la Santa Agonia de Nuestro Seior Jesucristo. celone, Jose Vilamala, 1927, in-16.

Bar-

Recueil de pri:res i 'usage des membres de la Sainte-Agonie, precedees de renseignements utiles sur I'objet, let fins et I'organisation de
'Association.

Jose HERRERA et. Vicente MONTE. - Tres Mdrtires
de la Congregacion .de la Misidn beatificados. 1927.

3oo pages.
Cet ouvrage nous est connu par lea Annales espaguoles, qui en font
F'iloge.

Album conmemorativo de las fiestas celebradas en la
Basilica de la Virgen Milagrosay San Vicente de Paril,
con motivo del tercer centenario de la Congregacion de
la Mision, elevaci.n de dicka iglesia a la dignidad de
Basilica y visita de los Reyes, 3oo pages.
Almanack des Missions des Lazaristes franfais four
fannie 1928.

Etampes, 1927. In-4", 96 pages.

L'Almapach des Missions de x198 est sons presse, de sorte qu'il
paraitra, an plus tard, des lea premiers jours du mois d'aoft.
L'Almanach a pour but de faire connaitre la double Famille de saint
Vincent avec ses oeuvres charitables dans les Missions. 11 a, cette fois.
ci, quatre-vingt-seiez pages, un papier superieur i celui de 1927, une
impression soignie, de nombreuses gravures et dessins artistiques, ainsi
qu'un superbe chromo representant la Vierge de la Midaille mitaculeuse.
Le prix est de a'fr. So, par unit6; mais lea plus larges remises possibles sont faites pour les commandes par quantit6. A partir de cent
exemplaires, franco gare pour la France; pour cinq cents exemplaires,
remise de so p. soo. En toute occurrence, nous adopterons le mode
d'expedition le plus 6conomique. Lea maisons dont quelque Sceut ou
Confrere serait de passage & Paris, pourront faire prendre leur commande an 95, rue de Sevres.
M. Notre Tres Honore Ptre a vivement encourage les ridacteurs, en
ajoutant : a Je serai reconnaissant aus Confrtres et aux Seurs de vouloir faire bon accueil & cette publication et de s'int6resser de tout leur
coeu i sa propagation. Les aum6nes recueillies par ce moyen soot destinees a secourir nos diverses missions. a Tres nombreuses deji nous
sont parrenues les commandes, de sorte que la moiti• des exemplaires
sont places des maintenantj dont un bon nombre nous a ete pays
d'avance, ce qui nous est d'un grand secours. Qu'il nous soit permis
d'adressez ici un chaleureux merci & tous ceux qui ont contribu itcette
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bonne oeuvre par leurs pribres, leurs offrandes, leur collaboration, 'envoi de croquis et de documents. On recevra avec reconnaissance toutes
communications, lettres, rzcits de missions et photographies en vue des
Almanachs de 1929 et 9g3o; pritre de les adresser i M. Bouclet,
95, rue de Sevres, Paris.

Vie illustrie de Jeax Le Vacher. Abbeville, libr.
Paillart, 1927. In-32, 32 pages.
Edition de propagande destinde i faire connaitre 1'hdroique ap6tre
qui, aprts avoir v6cu au milieu des esclaves, pour les soulager et sontenir leur foi, a pr6f~rd la mort i 1'apostasie. Sa vie est racontee de.
deux manieres : par le texte et par les images.

Louis LESAGE. - Une martyre de la Mission de TienTsin : Snou Viollet. Paris, 1927. In-8, 96 pages, 7 ggvures hors texte.
Le but de cette notice est d'honorer la memoire d'une martyre; c'est
aussi de faire connaltre les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, surtout i
la jeunesse, sous la forme concrete d'un rlcit. L'hEroine est prise dans
le rang; ce n'est pas une exception brillante, ni une mystique, une seur
Rosalie ou une soeur Apolline. Simple compagne dans les emplois subal.
ternes des maisons de charit6, elle reprtsente la presque totalitM des
Seeurs par sa situation comme par ses vertus. Sa carrire donne une
idle d'ensemble de la vocation : postulat, s6minaire, sejour en trois
maisons fort diffrentes, en France, en Orient, en Chine; contact avec
de nombreuses soeurs, avec les missionnaires, avec les pauvres: enfants,
indigents, malades. Elle porte la marque de la famille par son devoucment actif et ingenieux, la simplicit6, la franche rondeur du langage.
Et son histoire est vkridique, nullement idealise, pas meme enjoliv6e,
puisqu'elle est, en somme, composee de ses lettres.

Directoire de Comptabiliti al'usage des procueurs
locaux. Paris, 1927. In-8, 139 pages.
Ce guide pratique des procurers 6tait atlendu depuis longtemps; il
repond i un besoin et sera recu de tous avec satisfaction. L'auteur
connait bien sa mati&re, pour I'avoir enseignue et longtemps pratiquie.
C'est un maitre qui parle. Nous donnerons une idee suffisante de
l'ouvrage en dnuminant les titres des chapitres. Notions preliminaircs;
teaue matdrielle de la caisse; ecritures de caisse : inscriptions, comptes
de maison; caisse : comptes des correspondants, pikces justificatives;
comptabilitd des dettes actives et passives; comptabilit6 du magasin;
mobilier et productions; comptabilit6 des valeurs mobiliires; compte
rendu annuel; effets de commerce; renseignements divers.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
g. OuatLas (Joseph), pretre, I"' fevrier 1927, Tripoli; 57 ans d'age et 38 ans de vocation.
io. Diez (Tobie),coadjuteur, 6'f6vrier, Teruel; 36, ig.
I 1. Barona (Denis), pr&tre, 7 fCvrier, Valdemoro;

81, 47.

12. Denant 'Oscar), pretre, 19 f6vrier, Maison-Mere;
81, 58.
13. Martorelli (Ange), pr&tre, 18 f6vrier, Rome;
86, 68.
14. Facon (Emile), coadjuteur, 22 fevrier, MaisonMere 54,,3o.
15. Gavin (Thomas), pr&tre, 27 f6vrier, Dublin; 61, 37.
16. Sullivan (Jacques), pretre, 28 fevrier, Saint-Louis;
72, 52.
17. Vasquez (Manuel), pr6tre, 3 mars, Paredes; 42, 15.
18. Delafosse (Etienne), pr&tre, 12 mars, Lille; 44, 24.
19. Sola (Quentin), pr&tre, 16 mars, Ecija; 6o, 44.
20. Tan (Joseph), coadjuteur, mars, Kashing; 23, 2.
21. Goudy (Francois), prAtre, 3o mars, Le Bouscat;
72, 54.
22. Downey (Jacques), 6veque, 6 avril, Dublin; 53, 31.
23. Rocha (Pierre), pr&tre, 14 avrl, Bahia; 69, 3i.
24. Krusnik (Antoine), coadjuteur, I avril, Graz;
74, S .
25. Ferrigno (Alphonse), pr&tre, 26 mars, Naples
(Chiaja); 76, 36.
26 Kitak (Francois), pr&tre, 4 avril, Celje; 77, 37.
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27. Chiapetto (Jacques), pretre, 27 avril, Hangchow;
61, 29.
28. Chemeli (Habil), coadjuteur, 28 avril, Antoura;
56, 36.
29. Dages (Jean), pr&tre, 27 mars, Barcelone; 56, 38.
NOS

CHERES S(EURS

Antoinette Soula, a Paris; 87 ans d',ge et 68 ans de vocation.
Clotilde Bidaud, i Montolieu; 3o, 9.
Henriette Maissin, & Nogent-les-Vierges; 91, 58.
Rose Blandin, k Grisolles; 82, 6t.
Claire Dufoss6, I Chateau-Pl'veque; 46, tI.
Catherine Boisseau, a Barbacena (Bresil); 81, 57.
Irene Vadon, a Catane (Italie) ; oo, 79.
Antonio Cesarani, A Carignan (Italie); 66, 45.
Maddalena Fassino, a Saint-Arcangelo (Italie); 83, 62.
Elvira Giannini, I Sienne; 78, 59.
EuplEmie Viejeleyska, i Varsovie; 76, 45.
Stanislas Drozdzewska, k Lwow (Pologne); 54, 27.
Henriette-Gabrielle Dupont, a Paris; 82, 6o.
Rosalie Gavroy, a Clichy; 79, 6o.
Anna Bare, a Boulay; 41, 21.
Marie Emy, a Nogent-sur-Seine; 91, 71.
Marie Beaufils, A ilancourt; 74, 54.
Marie Le Solleux, a Rio de Janeiro; 92, 67.
Marie Sorin, a Paris; 70, 43.
Marie Cattet, a Lisbonne; 72, 45.
Mathilde Ondra, a Kamaraerdo (Hongrie); 41, 13.
Anne Mooslechner, A Salzburg; 75749.
Marie Rietzler, a Schwarzach (Autriche); 34, 12.
Mary Burns, A Emmitsburg; 78, 57.
Catherine Maher, a Mill-Hill; 77, 5I.
Mary Condon, A Brentwoed (Angleterre); 37, II.
Rose Giannotti, a Bologne (Italie); 45, 06.
Antonia Tutone, a Palerme (Italie); 58, 26.
Ladislas Zawadzka, tVarsovie; 70, 44.
Berthe Hebert, a Thibouville; 68, 38.
Marie Agnan, a Gradignan; 28, 7.
Rosalie Born, a Chateau-l'tveque; 89, 58.
Marie Paret, a Paris; 64,42.
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Marie Gillis, & Paris; 56, 28.

Marie de Marcellus, a Mill-Hill; g7 , 6o.
Marie Sirven, & Saint-Maurice; 68, 46.
Marie Cisar, a Soria (Espagne); 6o, 38.
Emma Sang, a Mill-Hill; 85, 53.
Caroline Doliva, a Chelmno (Pologne); 82, 63.
Marie Hribernik, A Graz; 36, i5.
o5,
38.
Ellen Keoe, A Nashville (Etats-Unis);
Teresa Keller, A Boston (Atats-Unis); 48, 29.
Clotilde Vera, A Vina del Mar (Chili); 61, 20.
Catherine Muller, i Aix-la-Chapelle; 5i, 22.
Thirese Sulotto, A Brescia (Italie); 47, 27.

Marie Nieszler, A Budapest; 5o, 3i.
Elisabeth Hegedus, A Budapest; 34, 16.
Maria Varona, A Montdro (Esgagne); 68, 43.
Maria Iglesias, A Valdemoro (Espagne); 32, 2 mois.
Justa Gomer, a Valdemoro (Espagne) ; 83, 52.
Maria Pigrau, a Plasencia-(Espagne); 63, 40.
Maria Balague, A Jerez (Espagne); 70, 47.Antonia Camazpn, A Siguenza (Espagne); 84, 59.

Florentina Saenz, A Luarca (Espagne); 61, 41.
Rosa Gochicoa, A Seville (Espagne); 61, 34.
Dolores Font, A Seville (Espagne); 59, 34.
Casilda Fernandez, & Cadiz (Espagne); 49, 25.
Josefa Sospedra, A Toro (Espagne); 72, 45.
Rosa Matores, A Valencia (Espagne); 64, 44.
Maria Cadinach, A Valencia (Espagne); 60, 40.
Rose Veyrat, A Mouzon; 63, 40.
Marie Berthois, A Andrimont (Belgique); 82, 55.
Louise Boiron, A Paris; 62, 39.
Eugdnie NoE, A Arcachon; 74. 46.
Marie Chapelet, A Clermont-Ferrand; 69, 5o.
Georgette Duvivier, A Aveugles (Clermont-Ferrand); 64, 38.
Estelle Nolin, A Armentieres; 87, 64.
" H6' ne Borione, a Maontpellier; 63, 39.
Marta Sebo, i Ladge (Yougo-Slavie); 2t, 3.
Maria Longoni, A Strada (Italic); 79, 56.
Mary Seery, a Baltimore; 74, 46. .
Agnes O'Hanlon, a Eastcote (Angleterre); 26, 2.
Raimunda Iribarrem, A Vergana (Espagne) ; 37, 7.
Maria Arias, A Santander (Espagne) 45, i8.
Ascension. Beruete, a Medina Sidonia (Espagne); 63, 45.
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Francoise Uria, AS6ville (Espagne); 73, 5r.
Francisca Willagrana, a Sevilla, 5a, 32.
Raiaela Macedo, Madrid; 83, 47.
Marie Sceti, a Jerusalem, 64, 44.
Adelaide Leroy, A Saint-Brieuc; 5o, 25.
Marie Rabany, a Rennes; 78, 58.
Rose Quesada, k Santander; 86, 67.
Flore Hugon, k Clermont-Ferrand; 62, 28.
Marie lcochard, k Paris; 71, 44.
Marie Milcent, a Paris; 72, 44.
Marie Brun, a Clarens; 29, 6.

Marie Lecorne, a G6zaincourt; 59, 33.
Concetta Nicolosi, a Catane (Italie); 32, 7.
Ibel Sibilla, &Derendorf (Allemagne); 47, 2o.
Marie Saurbier, a Hardt (Allemagne); 65, 41.
Anna Seiner, b Graz (Autriche); 74, 40.

Berthe Haase, A Lankowitz (Autriche); 62, 3o.
Jeanne O'Connor,. &Dublin; 82, 62.
Marcelle Wiart, I Royaa; 28, 6.
Mariana Quentella, a Gandarinha (Portugal); 7t, 52.
Marie Koehler, A Varsovie; 65, 36.
Alexandrine Ferro, a Parme (Italie); 34, 12,
Marie Martin, a Lyon; 35, 8.
Blanche Juglar, a Chiteau-ftveque; 6o, 36.
Jeanne Barbier, a Paris; 55, 32.
Marie Reid, a Baltimore (-tats-Unis); So, 58.
Climentine Sweeny, a Nouvelle-Orleans (Itats-Uais); 79, 53Elvira Garcia, i Valdemoro (Espagne); 5o, 27.
Josefa Campos, a Valdemoro (Espagne); 91, 65.
Josefa Cervera, a Madrid(Espagne; 71, 5I.
Maria Ugarte, a Bermeo (Espagne); 76, 56.
Madeleine Gallo, Andria (Italic) ; 76, 53.
Maria Berrini, A Campomorone (Italie); 39, i5.
Antonia Ballatore, A Sommariva (Italie); 71, 48.
Maria Cortose, a Turin; 84, 59.
Louise Machado, ' Rio de Janeiro; 5o, 18.
Marie Boisseaux, & Shanghai(Chine) ; 42, 2.

Anne Mirau, A Montpellier; 62, 46.
Thfrýse Erber, a Graz; 27, 2.

Antoinette Saccomiani, A Turin; 28, 6.
Caroline Franzini, a Turin; 9i, 63.
Rose Proserpio, A Turin; 42, 16.
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Marie Carassa, a Lima; 96,,69.
Sophie Adamietz, a Budapest; 37, 18.
Esther Williams, a Saginaw (Etats-Unis); 81, 54.
Maria Pozun, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 27, 5.
Antoinette Vergne, a Dourdan; 75, 46.
Alexandrine Kotonska, h Varsovie; 53, 32.
Emilie Pampuri, a Turin; 28, 3.
Suzanne Bazin, a Clichy; 39, 15.
Rosa Closa, a Manille (Philippines); 74, 5o.
Sofia Sagredo, a Leganes (Espagne); 56, 34.
Ciriaca Goni, a Cadix; 84. 6o.
Celediona Gutierrez, a Orense (Espagne) ;6o, Jo.
Micaela Idigoras, a Pontevedra (Espagne); 71, 44.
Maria Milagros de las Heras, k La Havane (Cuba); 45, 21.
Marie Cettier, a Shanghai (Chine); 74, 53.
Catherine Gallagher, a laNouvelle-Orleans (Itars-Unis);73, 46.
Sophie Toussaint, h Casteljaloux; 97, 73.
H6loise Dehove, a la Maison-Mare; 75, 52.
Marie Schlichting, a Graz (Autriche); 44, 24.
Ldonie Remise, a Avignon; 72, 25.
Sara Kabis, a Constantinople; 39, 71.
Jeanne Laporte, a Auch; 63, 43.
Marguerite de Ginoux, a Pise (Italie); 81, 59.
Catherine Harper, a Mill-Hill (Angleterre); 78, 56.
Marie Planche, h Lodbve; 81, 53..
Marie Pinto-Coelho, a Clarens; 39, z3.
Henriette Gourbaud, a Clichy; 54, 33.
Marie Favier, a Mont-de-Marsan; 75, 53.
Maria Godeliez, a Lille; 83, 6o.
Maria Martin, a Bagneres-de-Bigorre ; 75, 33.
Augustine Ancel, ' Aurillac ; 48, 23.
Marguerite Pietrasanta, a Turin; 24, 2.
Anna Cancelli, h Naples; 79, 57.
Philomene Cuadra, .a Ceuta (Espagne); 61, 18.
Salvadora Lozavo, a Ceuta (Espagne); 39, io.
Maria Abad, a Avila (Espagne); 27, 8.
Maria Rivero, a Carrejo (Espagne); go, 67.
Dorotea Soria, i Palencia iEspagne); 8o, 6o.
Nicolsas Pobes, a Pamplona (Espagne); 71, 44.
Victoire Sobieray, a Varsovie; 24, 4.
Louise Bernier, at Maotolieu; 69, 39.
Louise Blanc, a Montolieu; 57, 37.
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Marie Picot, A Paris; 68, 41.
Marie Durou, & Fontainebleau; 56, 37.
C6linaDufresop, a Lima (Perou); 71, 5 .
Marguerite Boireau, a Chiteau-l'iveque; 44, 19.
L6onie Waltzer, a Chiteau-l'-veque; 49, 25.
Jeanne Soueix, k Gimont; 82, 59.
Bascuala Najera, a Guatemala; 85, 6o.
Ida Oblak, a Graz (Autriche); 48, 29.
Pauline Movacek, a Dult (Autriche); 66, 48.
Agnes Call, a Seckau (Autriche); 73, 47.
Marie Byrne, a Baltimore (itats-Unis); 84, 64.
Mary Brady, a Santa Barbara (Californie); 70, 71.

Rose Parate, a Vannes ; 88, 62.
Marie Millet, a Montolieu; 57, 33.
Pauline Helluid, a Chaumont ; 54, 26.
Marie Rousselot, a El Biar ; 76, 53.
Garlota Bernaldez, a Pekin; 78, 57.
Marie Andronico, a Syracuse; 48, 26.
Antonio Koschinski, a Cologne; 22, 10 mois.
Reine Denechbre, a Frevent, 35, 7.
Marie Schleich, & Paris; 57, 26.
Paula Schadulz, a Budapest; 62, 45.
Beatrix Rosenbaum, h Vienne (Autriche); 3t, 12,
Marie Staffa, a Palo del Colle (Italie); 73, 53.
Christine Caccioppoli, a Aversa; 77, 49.
Maria Morrillo, a Naples; 34, 9.
Augustine Chassagne, a Bazas; 48, 27.
Marie Lessourd, A Chteau-l'tveque; 78, 54.
Marguerite Courgquleix, a Perpignan; 50, 29.
Marie Vidal, a Tourcoing; 8o, 57.
Marie Saint-Raymond, X Montolieu; 69, 47.
Constance Beaumont, a Domagne; 64, 40.

Victorine Menard, a Pau; 78, Si.
Camille d'Halluin, a Zeitenlick; 71, 5o.
Jeanne Vandenbossche, a Louvain; 38, i8.
Adolphine Jankowska, N Poniec; 51, 3o.
Jeanne Czajkowska, a Varsovie; 78, 58.
Antonia Jimenez, I Santiago de Cuba; 77, 41.
Petra Urrutia, & Toldde; 70, 40.
Juana Arrayas, 1 Aranjuez ; 27,6.
Catherine Ottone, a Virle (Italie); 69, 45.
Rafaela Hernandez, & Babahoyo (Equateur); 89, 59.
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Mathilde Hernandcz, A Sainte-Rose, Lima (Pirou); 78, 55.
Rosalie Gajsek, a Ljubljiana; 3t, s4.
Marie Plevcak, & Ljubljiana; 59, 35.
Marie Schlechter, a Salzbourg; 56, 38.
Catherine Lindenthaler, a Salzbourg; 67, 42.
Louise Ebersh, a Salzbourg; 58, 37.
Adele Horner, a Lagny; 55, 28.
Aline Colins, a Louvain ; 6x, 38.
Helen M. Dermott, a Baltimore; 39, 17.
Marthe Zielinska, a Koscian (Pologne); 24, 3.
Anna de Carli, A Dult (Autriche); 69, 33.
Anna Festag, k Lankowitz (Autriche); 75, 47.
Alice Mullanny, a Philadelphie; 73, 57.
Adele Canali, a Turin; 33, 7.
Francoise Godard, k Troyes; 67, 37.
Marie Rives, an Havre; 75, 5i.
Apollonie Justamond, a Quito; 83, 55.
Marie Tarpin, a Chateau-l'Pveque 76,44.
Elisabeth Oberto, a Turin; 51, 28.
Anne Nora, a Turin; 57, 31.
Marie Fontayne, i Rome; 75, 52.
LAonie Massis, a Moulins; 84, 6i.
Constance Flint, a Wardour (Angleterre) ; 73 39.
Donatine Renaud Goud, a Les Marches; 45, 21.
Leonie Soulier, a Bordeaux; 81, 6o.
Marie Gu•don, a Toulon; 68, 48.
Berthe Bretey, a Fontainebleau; 66, 42.
Alice Lacy, a Nouvelle-Orlians; 73, 56.
Ellen Sullivan, a Buffalo ; 73, 38.
Jos6phine Haas, a Tavel; 29, 3.
Anna Novotny, a Ladce (Tchecoslovaquie); 34, 5.
Francoise Wojciechowska, a Chelmno; 84, 64.
Claire Baud, a Paris; 23, 5.mois.
Marie Souque, Beaucaire; 73, 5i.
Camille Cavigliasso, a Turin; 5i, 3i;
Vincent Gambino, k Turin ; 7o , 44.
Therise Vimercati, a Turin; 27, 8.
Marianna Cauni, A Naples ; 84, 55.
Le Grat : Ch. ScaMlYMti
Imprimerie J. DUoocuLs, & Paris. -

6.27.

Reprenant la direction des Annales aprks une. interruplion de huit mois, occasionnepar une visite a Madagascar, je tiens i remercierpubliquement M. Coste qui a
bien voulu assumer, en plus de ses fonctions, la charge
de ridiger les trois numiros pricedents et qui la fait
E. R.
supirieurement.

ANCIENNES ANNALES

1628
Au commencement de cette annie, nous trouvons
saint Vincent pr&chant une mission a Joigny. II est en
relations avec Ia bienheureuse Louise de Marillac qui
lui parle de son fils, le petit Micbel. Celui-ci est
toujours un sujet d'inquidtude pour sa mere qui 6crit,
le 13 janvier 1628 : a Soit que Dieu ne le veuille pas
tout pr6sentement en la r6solution de se faire eccl6siastique ou que le monde s'y soit oppose, ses ferveurs
sont de beaucoup diminu6es; et lui trouvant un si
grand changementen l'esprit, j'en ai parlk librement
a la mere sup6rieure qui m'a conseill- de le mettre
simplement pensionnaire avec ces bons eccl6siastiques ) au s6minaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
Saint Vincent lui r6pond, le 17 du m&me mois: a Que
vous dirai-je maintenant de votre fils, sinon que, comme
il ne fallait pas se beaucoup assurer sur le sentiment
qu'il avait de la communaut6, qu'aussi il ne faut pas se
mettre en peine pour le dissentiment qu'il en a main-
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tenant. Laissez-le done et le livrez entirement as
vouloir et non vouloir de Notre-Seigneer. It n'appartient qu'i Ivi a diriger ccs petites et tendres ames. 1U
y a aussi plus d'intB6rt que voos pour ce qu'il lai
appartient plus qu'a vous. n
Dans cette m6me lettre datee de Joigny, saint Vincent demande a la bienheureuse Louise de Marillac
de ( se disposer a faire une charite A deux panvres
filles » qu'il vajlui envoyer pour qu'elle les place cher.
quelque honnete dame. II termine en disant : Nous
aurons encore ici de l'emploi pour environ six
semaines. n
Cet kloignement de saint Vincent affligeait beaucoup
sa flle spirituelle qui lui 6crivait : a Certainement
votre absence ne me fut jamais plus sensible pour les
besoins que j'ai eus depuis; en quoi il faut que j'avoue
ma faiblesse, vous assurant, mon PNre, que si Dieu
me fait la grace me souvenir da passe, je a'aurai pas
sajet de me glorifier. )
Saint Vincent lui r4pond avec bonot et fermett. It
lai recommande de rester bien tranquille, dans la disposition de vouloir tout ce que Dien veut, de se tenir
bien gaie; il la f licite de ce qu'elle s'est digagie da
trop grand attachement qu'elle avait pour son ils et
if ia remercie de ce qu'elle lai a envoya douze chemises qu'il avait demandtes dans une lettre pr6-

c6dente.
Par la correspondance de saint Vincent etdelabienheureuse Louise de Marillac. on voit que cette derniire
est an pen trop preoccupee de son fils, qu'elle s'inquiete
trop de sa propre faiblesse, qu'elle rentre trop en
elle-meme et que son sage directeur s'efforce de la
rendre plus calme et de la sortir de ses inquietudes,
en l'appliquant an service des pauvres et aux cauvres
de charit6. Aissi n'est-it pas ktonnant que, cette as-
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nke 1628, la bienheurense Louise de Marillac, sur les
invitations discretes de son directeur et par la grice
de Dieu, ait pris la resolutioa de s'adonner au service
des pauvres. Lorsque saint Vincent eut appris de la
bienheureuse Louise cette consolante nouvelle, il lui
4crivit une lettre touchante poor approuver entierement sonprojet. Ala in de cette lettre, le saint, faisant
allusion ; i'6vangile du septiime dimanche apres la
Pentec6te qui parle du bon arbre, dit a sa fille spirituelle : Oh! quel arbre vous avez pare aujourd'hui
aux yeux de Diea, paisque vous avez produit un tel
fruit. A jamais puissiez-vous tre un bel arbre de vie! a)
La bienheureuse Louise n'6tait pas encore appliquie

a la visite des confrdries; ce n'est qa'en 1629 qu'elle
commencera ce minist6re; mais elle vient de faire, en
cette annie 1628, un pas dcisif dans sa carriire de.
charit6.
A cette epoque de la vie de saint Vincent, il est
souvent question de Mile da Fay. Elle nous apparait
comme tres bonne, adonne- aux ceuvres de charite,
mais en meme temps tonjours malade. Saint Vincent est
toujours tres affectneua quand il parle de Mile du Fay.

11 4crit Ie 17 janvier 1628, a la bienheureuse Louise:
o Apres cela je serai tout a vous et a Mile du Fay
laquelie je salue de toute 1'etendue de mon corur. )

Quelques jours plus tard, donnant la mission sur les
terres de M. de Vincy, fr&re de Mile da Fay, il &crit
ces lignes A la bienheureuse Louise : a Certes, il me
semble, confessant ces bonnes geas, que je vois devant

moi leur bonne Mademoiselle qu'ils aiment tant. n
Le commencement de l'ann6e 1628 nous a montr6

saint Vincent occupi i donner des missions; nous le
retrouvons encore dans le m&me apostolat a la in de
<ette mrme ann6e, A Beauvais oi l'Cveque, ayant d4termin6 qu'on devait commencer la mission n sondiocese
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au mois d'octobre, a voulu que saint Vincent fit de
cette premiere.
Saint Vincent a des succes dans ses predications;
il 1'avoue simplement dans une lettre du 15 septembre
1628: ( 11 a plu a Dieu de se servir de ce mis6rable &
la conversion de trois personnes... mais il faut que
j'avoue que la douceur, I'humilit6 et la patience en
traitant avec ces pauvres divoyes est l'ame de ce bien.
Les deux premieres personnes ne m'ont guere cotW,
parce qu'elles avaient disposition; mais il m'a falls
employer deux jours avec la troisieme. J'ai bien voula
vous dire cela a ma confusion afin que la compagnie
voie que, s'il a plu a Dieu de se servir du plus ignorant
et miserable, qu'il se servira plus efficacement de

ladite compagnie. a
A l'ceuvre des missions qui jusqu'ici avait&et la seule
du saint fondateur et de ses compagnons, allait
s'ajouter, en cette ann6e 1628, l'ceuvre des exercices
des ordinands. Saint Vincent &tait prkoccupe depuis
longtemps de 1'Ftat du clerg6; il cherchait les moyens
d'y.rembdier; il en parlait aux personnages de son
temps. Or, en juillet 1628, faisant voyage avec l'eveque
de Beauvais, Mgr Potier, ce dernier emit l'idie qu'on
pourrait faire venir aupres de iv&eque pendant quelques jours ceux qui se destineraient a recevoir les
ordres, leur faisaut des conferences doctrinales et
pieases qui les prkpareraient a bien exercer les fonctions du ministere. a C'est une penshe de Dieu ",
reprit le saint. On resolut de la mettre & extcution
sans tarder. Mgr Potier chargea saint Vincent de pr6parer le rgglement de ces exercices qui furent fixes au
mois de septembre suivant. Le saint se mit a I'oevre,
et quatre ou cinq -jours avant les exercices, il se
rendit k Beauvais. On commenca par I'examen des
ordinands, et le 17 septembre 1628, Mgr Potier fit
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I'ouverture de la retraite. Celle-ci fut prachee par
saint Vincent, par Louis Messier, archipretre de Beauvais et docteur de Sorbonne, par J6r6me Duchesne,
6galement docteur. Les ceremonies 6taient enseign6es par Bernard Duchesne et par un autre bachelier, cure du diocese de Beauvais. Saint Vincent
expliqua le Decalogue; ii le fit avec nettet6, force et
onction; beaucoup voulurent lui faire une confession
generale; Jer6me Duchesne fut de ce nombre.
Pendant que saint Vincent exerce son apostolat en
divers lieux, il ne se desint6resse pas du college des
Bons-Enfants; il s'informe de ce que l'on y fait et une
lettre qu'il adresse, le I5 septembre 1628, a Francois
du Coudray nous donne des details interessants sur la
vie qu'on menait a la maison de la Mission. Il y. avait
dija de petits rgglements, prelude des regles communes qui ne seront codifiees que trente ans plus tard.
La communaut6 se pr6parait aux missions par l'6tude
des livres d, controverse et en particulier de celui que
saint Vincent appelle le petit B6can. Non seulement
on 6tudiait th6oriquement la controverse, mais encore
on s'y exercait pratiquement. I1 y avait des conferences de temps en temps. Un ouvrier qui n'appartenait pas a la Congregation faisait l'office de tailleur
an logis. Saint Vincent voulait qu'au college des Bons-.
Enfants chacun fat bien gai.
La petite compagnie fondee par saint Vincent marchait done d'un bon pas, elle faisait du bien par les
missions; elle allait en faire par les exercices des ordinands, les conferences et les seminaires; saint Vincent
voulut assurer la perpetuit6 de ce bien par l'approbation de sa soci6t6 en cours de Rome. II adressa
done une supplique en latin an pape Urbain VIII.
Cette piece commence par l'ennmnration de ceux qui
font partie de la soci&te. C'est d'abord Vincentius de
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Paulo, superior ; remarquons en passant cette traduction dn mot Depaul, en un mot, par de Paulo, ea
deux mots. Pourquoi saint Vincent. ne met-il pas
Vincentius Depaul en an seul mot? Huit. noms saivent celui de saint Vincent : Maitre Louis Callon,
docteur de Sorbonne; Antoine Portail; Francois da
Cpudray; Jean de la Salle; Jean Becu; Antoine
Lucas; Joseph Brunet; Jean Deborgny.
La supplique rappelle que Philippe-Emmanuel de
Gondy et son 6pouse Frantoise-Marguerite de Silly,
consid6rant 1'abandon dans lequel se trouvait le
peuple des campagnes, avait 6tabli une fondation
de 4500ooo francs pour fonder une congregation vouie
spicialement aux dits habitants des champs. Quelques
eccl6siastiques se sont group6s, renoniant aux benfices; le peuple les appelle Missionnaires; ils prechent, confessent, -tablissent la confr6rie de la
Charite, soit sur les terres des fondateurs, soit dans les
dioceses de Sens, Chilons, Troyes, Soissons, Beaavais, Amiens et Chartres; le tout a la satisfaction des
eveques, a l'1dification incroyable des peuples; ils
font toutes ces fonctions gratuitement. Les dits pretres
de la Mission demandent done au Pape d'approuver
leur institut, de lui accorder les privileges dont
jouissent les congr6gations semblables; ils demandent
que les autres maisons qu'on ouvrira dependent de
celle de Paris; qu'ils soient dblivr6s de la juridiction
des 1veques et qu'ils ne d6pendent que du Siege
Apostolique; ils ne seront soumis aux evlqaes que
pour aller aux missions, a moins que leur sant6 ou la
fatigue ne le leur permettent pas; ils demandent permission de recevoir les biens temporels qu'on leur
offrira et ils sollicitent les facultes que I'on accorde
aux pr6tres s6culiers qi vont chez les infidies, savoir:
d'absoudre de toutes les censures, de dispenser des

-

459 -

irrigularitis occultes, de commuer les voeux et d'absoudre des cas reservds par la Bulle Coexae Domini..
Cette lettre fut envoyee le 21 juin par le nonce, qui
1'accompagna d'une lettre de recommandation au
cardinal Ludovisi, prEfet de la Propagande. ,4Je puis
en toute s6curit6, disait le nonce, vous informer que
les personnes de missionnaires sont d'excellente conduite, que leur institut est tres n6cessaire et sera tres
fructueux pour les dioceses de ce royaume ou ils travailleront. , La lettre est dat6e du camp sous
La Rochelle o Ile nonce avait accompagne Louis XIII,
Richelieu et la cour. Ce fut cette ann6e 1628, le
29 octobre, que le roi prit La Rochelle apris un siege
de quinze mois. La meme annee, du mrme lieu, le
nonce envoya, le 23 juillet, a Mgr Ingoli, secr6taire
de la Propagande, des lettres du roi de France otu
itait appuyde la requete des Missionnaires.
Il y eut conseil a la Propagande pour examiner la
supplique. Le rapporteur fit valoir les raisons pour et
contre et conclut a I'approbation, avec cette condition
que ladite congregation ne depasserait pas vingt ou
vingt cinq membres. II se tint, le 22 aoit, une congregation des cardinaux devant le pape Urbain VIII. Le
rapport fut fait par le cardinal Bentivoglio; on d4cida.
d'ecarter la supplique; on repondit au nonce de persuader B saint Vincent de s'en tenir an simple terme
de. Mission, sans y ajouter celui de Congregation ou
de Confrerie et qu'alors on lui donnerait l'approbatioa
et les facult6s demandies.
Avant que sa premiere supplique eut 6teainsi rejetie,
saint Vincent avait decid6 d'en envoyer une autre qui
fut expediee, le 15 aout 1628, au cardinal Ludovisi
par le nonce de Paris. Elle est a pen pres la meme que
la supplique priecdente; il est marque cependant
avec precision dans la nouvelle que le cboix de ceux
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qui seront envoyes en mission dependra du Superieur
general, que c'est lui qui instituera et d6posera les
superieurs, chassera les inhabiles et transf6rera les
confreres d'une maison a r'autre. En somme, l'indkpendance vis-a-vis des eveques y est plus accentuee.
Cette seconde demarche n'eut pas plus de succis que
la pr6ecdente; la supplique fut rejetee le 25 septembre.
Nous verrons que saint Vincent ne se decouragea
pas de ces insucces et que, par sa pers6evrance, il
aboutit quelques annees plus tard & obtenir ce qu'il
demandait.

- Cette mlme annie et les annies precedentes et suivantes, nous voyons saint Vincent sujet i ce qu'il
appelle ses petits frissons. II 6crit vers cette 6poque.
i la bienheureuse Louise qu'on le presse d'aller i
Forges-les-Eaux faire une saison et que le medecin
la lui conseille. a Certes, ecrit-il, cela me pese plus
que je ne saurais vous exprimer qu'il faille tant faire
pour une pauvre carcasse. Mais si je ne le fais, nos
messieurs se plaindront de moi, qui m'en pressent
fort, pour ce qu'on lear a dit que ces eaux minirales
m'ont profit6 les annees passies en pareilles maladies.
Enfin, je me suis propose de me laisser faire en la
maniere qu'il me semble que notre bienheureux Pbre
(Frangois de Sales) le ferait. » Ce petit passage nous
peint an vif le bon saint Vincent: sa mortification,
son obeissance aux conseils du medecin, son souci
de ne pas d6plaire a ses confreres. Sa vertu n'est
pas exageree; elle tient le juste milieu entre un rigorisme qui s'abstiendrait absolument de toute saison
sous pretexte que c'est une immortification et d'un;
laxisme quf abuserait de ces saisons : saint Vincent
n'y va que sur le conseil du medecin et sur la recommandation de ses confreres.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITI
par M. MILON (Suite)

CHAPITRE IV

-

LES PREMIERS £TABLISSEMENTS.
LA MORT DES FONDATEURS (1660)
SOMMAIRE: I. Itablissements en France. - 2. Etablissements hors de France. - 3. Mort de Louise de Marillac
(mars 1660). - 4. Mort de saint Vincent de Paul (septembre x660). - 5. Le r61e compar6 de Vincent de Paul et
de Louise de Marillac dans 'institution des Filles de la
Chariti.

Dans une de ses conferences, saint Vincent expliquait aux sceurs la diversit6 de leurs aeuvres : visite
des malades, soin des enfants abandonnis, etc. Et,
comme dans un tableau raccourci, il leur en montrait
ainsi familiirementia genese :
( Or, disait-il, il faut que vous sachiez, mes Filles,
qu'entre toutes les compagnies qui servent Dieu plus
particuliErement, chacune a sa fin principale, comme
dans un royaume chaque profession a son office particulier.
u Les chartreux, par exemple, ont pour fin principale une grande solitude... une continuelle prison
pour I'amour de J6sus-Christ; les capucins, la pauvret6 de Notre-Seigneur qu'ils pratiquent dans leurs
habits, leur chaussure et le reste; les carmelites, une
grande mortification, pour plaire & Dieu, pour faire
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penitence et pour prier pour I'Eglise; les Filles de
l'H6tel-Dieu, le salut des pauvres malades.
a Vous, mes Filles, vous vous 6tes donnees a Dies
principalement pour 6tre bonnes chr6tiennes, pour
etre bonnes Filles de la Charit6, pour assister les
pauvres malades, non quelques-uns et en une maison
seulement, comme celles de 1'H6tel-Dieu, mais les
allant trouver en leur maison et les assistant tous avec
grand soin, comme faisait Notre-Seigneur, sans exception, car il assistait tous ceux qui avaient recours
lui. Ce que Dieu voyant, il a dit : u Ces filles me
a plaisent, elles se sont bien acquitties de cet emploi,
< je veux leur en donner un second >, et c'est ceiui de
ces pauvres enfants abandonnes, qui n'avaient personne pour prendre soin d'eux. Et comme ii a vu que
vous aviez embrass6 ce second emploi avec charit6, it
a dit : , Je veux leur en donner -encore un autre ,;
oui, mes Filles, et Dieu vous l'a donn6 sans que vous
y eussiez pens6, ni Mile Le Gras, non plus que moi.
Mais quel est cet autre emploi? C'est 1'assistance des
pauvres forqats. 0 mes Filles, quel bonheur pour vous
de les servir, eux qui sont abandonn6s entre les mains
de personnes qui n'en ont aucune piti6 ! Je les ai vus,
ces pauvres gens, trait6s comme des btes. Un autre
emploi qu'il a voulu vous donner encore est celai
d'assister ces pauvres vieillads du Nom de jesus et
-ces pauvres gens qui ont perdu 1'esprit. Quel bonheur
*etquelle grande faveur! Vous savez, mes Filles, que
Notre-Seigneur a voulu 6prouver en sa personne toutes
les miseres imaginables : car l'icriture dit qu'il a
voulu passer pour scandale aux juifs et folie aux
gentils, afin de vous montrer que vous le pouvez servir
dans tous les pauvres affligis. II faut done que vous
sachiez qu'il est en ces pauvres ext6nu6s, priv6s de la
raison, comme en tous les autres pauvres, et que vous
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vous disiez, quand vous les allez voir : . Je vais a ces
cc pauvres pour honorer en eux la sagesse-incr6e d'un
. Dieu qui a voulu 6tre trait6 d'insens6. )
A VoilU donc vos fins, mes Filles, jusqu'i present.
Nous ne savons pas si nous vivrons assez longtemps
pour voir si Dieu donne de nouveaux emplois i la Compagnie; mais nous savons bien que, si vous vivez conformiment a la fin que Notre-Seigneur demande de
vous, si vous vous acquittez comme il faut de vos obli-

gations, tant pour le service des pauvres que pour la
pratique de vos regles, oh! Dieu b&nira de plus en
plus vos exercices et vous conservera.
u Pour arriver a votre fin, il faut vous demander
souvent a vous-m&mes, A l'exemple de saint Bernard :
c Pourquoi Dieua-t-il institue la Compagnie des Filles
a de la Charit6? Pourquoi m'y a-t-il appele ? )) Et
puis vous repondre : (<Pour honorer Notre-Seigneur,
ic pour lui rendre service en la personne des pauvres,.
cet pour faire tout ce A quoi Dieu a r6solu de
im'employer ).
a C'est ainsi qu'il faut vous comporter pour etre
bonnes Filles de la Charite, et pour aller partout oil
Dieu voudra, et partout oa l'on vous demande, soit en
Afrique, soit aux Indes, soit aux armies. Humiliezvous devant Dieu, et soyez pr&tes a embrasser tous les
emplois que sa divine Providence vous donnera : c'est
ce que je ne puis trop vous recommander, puisque tele
est la fin de votre Compagnie, et que, lorsque vous y
manquerez, adieu la charit6. )
Ainsi s'exprimait saint Vincent de Paul .
a Soyez pr&tes A embrasser tous les emplois que la
divine Providence vous donnera i, voila le programme
trac6 par Vincent k ses Files. II 6tait vaste.
i. Conf6rence du 18 octobre z655.
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En outre des services que les Filles de la Charit6
rendirent dans diverses paroisses de. Paris, il faut
mentionner ce qu'elles accomplirent dans les h6pitaux
de Paris, et d'abord a I'H6tel-Dieu aupres duquel,
bient6t, elles s'etablirent et dans lequel elles vinrent
aider les Dames de la Charit6 et les religieuses
vivant sous la rggle de saint Augustin qui y servaient
les malades.
Dans cet imipense 6tablissement, bien des choses
laissaient a desirer. Une femme tres charitable, la
pr6sidente Goussault, vint prier Vincent de I'aider &
y introduire les Dames de la Charit6 pour suppleer a
l'insuffisance du service. Vincent d'abord ne se hata
pas d'acquiescer aux d6sirs de la pieuse pr6sidente. II
ne put s'empecher de reconnaitre. la justesse de ses
observations et la 16gitimiti de ses plaintes. u Mais,
lui r6pondit-il, il est des maux qu'il faut souffrir, surtout si le remade en devait amener de pires. D'ailleurs, il ne saurait me convenir de mettre la faux en la
moisson d'autrui. L'H6tel-Dieu est gouvernt, au spirituel et au temporel, par des directeurs et des administrateurs que j'estime tres sages. Je n'ai ni caractere
ni autorit6 pour empacher les abus qui peuvent se
trouver IAcomme partout ailleurs. 11 faut esplrer que
ceux qui sont charges du gouvernement de cette grande
maison y apporteront les remades n6cessaires. ,
Quelque sage que fit ce discours, la presidente fut
loin d'en etre satisfaite. Elle insista; Vincent dut
s'entremettre, et bient6t plus de deux cents dames tres
distingutes s'enr61erent, pour aller, par groupes successifs, chaque jour, aider au soin des malades. Et
Vincent de Paul A leur demande leur r6digea un reglement qui a 6et conserve.

-- 465 Mais il advint que, pour les raisons exposees plus
haut en parlant des Dames de la Charit6, ces vertueuses Dames ne suffirent pas a se maintenir dans la
ponctualit6, l'exactitude et la perseverance que r6clame
ce service. Et,alors Vincent eut recours pour les aider
a ses Filles de la Charit6. Des le d6but, il en envoya
quelques-unes, et, etant absent, il 6crivait A Mile Le
Gras : " Dieu vous benisse, Mademoiselle, de ce que
vous &tesallke mettre vos filles en faction a l'H6telDieu, et de tout ce qui s'en est suivi! M6nagez votre
sante, car vous voyez le besoin qu'on a de vous. n
Les Dames se rendaient ordinairement k I'H6*elDieu a une heure de l'apres-midi et y restaient jusqu'a
quatre heures. Apres une visite au Saint-Sacrement,
elles passaient dans une chambre oh les religieuses
les ceignaient d'un tablier blanc. Chacune prenait
alors les dons et les armes de la charit6, elles se partageaient les salles, et accompagn6es de Filles de la
Charit6, passaient d'un lit a l'autre, prisentaient a
chaque malade ce qu'il d6sirait.
Des la seconde Assembl6e des Dames de la Charite,
il fut axret6, s6ance tenante, qu'on louerait une maison
pros de l'H6tel-Dieu, et qu'on y &tablirait des Filles
de la Charite pour preparer le dejeuner et la collation
d'un millier de malades. Les Filles de la Charite
achetaient la matibre premiere, et les Dames tenaient
a honneur de les aider soit dans la confection, soit
dans la distribution de ces douceurs.
Ce que nous venons de dire concerne l'H6telDieu.
Une autre ceuvre a laquelle le nom de saint Vincent
de Paul et le souvenir des Filles de la Charit6 est plus
intimement attache, c'est l'oeuvre des enfants trouv6s'.
i. Maynard, III, 328.

On sait le mbpris que l'antiquite faisait de l'enfance,
le droit de vie et de mort qu'elle s'arrogeait sur elle,
et la. cruaut6 avec laquelle ce droit 6tait exerce :
tous les 6crivains de la Grkce et de Rome en temoignent.
An moment oi saint Vincent porta de ce c6t{ sa tendre
sollicitude, les pauvres enfants trotuvs itaient traitis
la faCon paienne. On raconte qu'un
trop soovent
soir, an retour d'une de ses missions, il trouva, sous
les murs de Paris, un mendiant occupe A deformer les
membres d'un de ces enfants, qui devait servir ensuite
a exciter la compassion publique. Saisi d'horreur, il
accourt: Ah! barbare, s'&crie-t-il, vous m'avez bien
trompe : de loin je vous avais pris pour un homme! ,
II lui arrache sa victime, I'emporte dans ses bras, traverse Paris en invoquant la charit&de tout, assemble
la foule autour de lui, raconte ce qn'il vient de voir,
et, entourk de ce peuple, il se rend dans la rue SaintLandry.
C'est la, chez une veuve, dans une maison dite de
la Couche, qu'on entassait ces malheureuses victimes.
Les rapports du lieutenant du Chatelet constatent
qu'il 6tait alors expose de trois a quatre cents enfants
par ann&e dans la ville et les faubourgs de Paris, que
la police faisait porter t la maison dela Couche.
Toute l'administration de cette maison consistait en
one veuve et deux servantes. Celles-ci, incapables de
suffire a la tacbe et n'ayant pas de quoi entretenir des
nourrices, laissaient mourir de faim ces pauvres
enfants. Fatigu6es, pour endormir leurs cris et goiter elles-memes du repos, elles les plongeaient, a
1'aide de drogues sopori.queas,dans un sommeil dont
ils ne sortaient plus. Quand elles ne les donnaient pas
t des femmes de manvaise vie, elles en faisaient un
commerce scandaleux.
Vincent aurait voulu tirer de 1 tous ces orphelius.
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Ne le pouvant pas, il en prit douze que le sort d6signa, les bdnit et les remit aux mains de Mile Le Gras
et des Filles dela Charite.
C'&tait en i638. Les douze petits ehls de la Providence furent transportes dans une maison voisine de
l'6glise Saint-Landry, et bientdt pris la porte Saint-

Victor. On essaya d'abord de les elever avec du lait
de chevre ou de vache; mais, leur sante souffrant, on
leur donna ensnite des nourrices.
Leur nombre s'accrut avec les ressources. Mais
quoique l'on fit aide par les aum6nes des Dames de la
Charit6 et le devouement des scenrs, i an moment les
ressources allaient manquer- Que ferait-on? L'enuvre
-serait-elle abandonnee?
C'est alors que, effray6 d'une telle resolution, Vincent de Panlrecourut d'abord A la charit6 de Mile Le
Gras et de es Filles, qui consentirent a prendre
quelque temps sur elles tout le poids de la dipense.
Mile Le Gras rappela a ses Filles le coaseil de 'Ap6tre
(Eph., IV, 28) : a Travaillet de vos mains A quelque
chose d'utile pour avoir A donner A qui souffre du
besoin. , Ensuite elle emprunta de l'argent qui fut
employ6 A faire du pain et A pr6parer d'aatres vivres,
si rares et si nacessaires en ces temps de calamit6 et
de disette. Le tout ktait venda an profit de 1'b6pital des

Enfants-Trouvis. Allant plus loin dans leur divouement, les Filles de la Charit6 voulurent s'imposer les
plus dures privations, et elles s'accordhrent A ne
prendre qu'une fois le jour une noarriture grossiere.
Ce ne fut pas assez encore. Un jour que les pauvres
enfants 6taient dans one n6cessit6 extrme., Mile Le
Gras, du consentement de ses Filles, lear donna tout
I'argent de sa maison, moins deux pistoles. C'6tait tout
<ce qu'elle se reservait pour un mois, car elle ne devait
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rien recevoir avant ce terme. La Providence ktait pride
de faire le reste'.
Un tel etat de choses ne pouvait durer. C'est pourquoi Vincent convoqua les Dames en une assembl6e
generale qui est devenue c6lbre par I'emouvante conclusion qui termina le discours du saint.
Les Dames rkunies, Vincent proposa l'ordre du
jour : c'6tait la deliberation sur l'oeuvre commenc6e;
fallait-il la poursuivre ou l'abandonner? u Vous 6tes
libres, Mesdames, leur dit-il. N'ayant contract- aucun
engagement, vous pouvez vous retirer d6s aujourd'hui.
Mais, avant.de prendre une resolution, veuillez r6fikchir . ce que vous avez fait, a ce que vous allez faire.
Par vos charitables soins, vous avez jusqu'ici conserve
la vie & un tris grand nombre d'enfants qui, sans ce
secours, l'auraient perdue pour le temps et peut-etre
pour l'6ternit6. Ces innocents, en apprenant i parler,
ont appris a connaitre et k servir Dieu. Quelques-uns
d'entre eux commencent a travailler et a se mettre en
etat de n'etre plus a charge i personne. De si heureux
commencements ne presagent-ils pas des suites plus
heureuses encore ? n
Et alors le saint, ne pouvant plus contenir les elans
de son coeur, les laissa 6clater en la peroraison c6libre :
a Or sus, Mesdames, la compassion et la charit6 vous
ont fait adopter ces petites creatures pour vos enfants.
Vous avez 6tC leurs meres scion la grace, depuis que
leurs mkres selon la nature les ont abandonnis. Voyez
maintenant si vous voulez aussi les abandonner. Cesser
d'etre leurs mbres, pour devenir i present leurs juges:
leur vie et leur mort sont entre vos mains. Je m'en
vais prendre les voix et les suffrages : ii est temps de
prononcer leur arret, et de savoir si vous ne voulez
r. Maynard, IIT, 335.
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plus avoir de misericorde pour eux. Ils vivront, si vous
continuez d'en prendre un charitable soin; et, au contraire, ils mourront et piriront infailliblement, si vous
les abandonnez : I'expirience ne vous permet pas d'en
douter.
L'assemble ne r6pondit d'abord que par des larmes,
et, revenue a elle-meme, elle dicida tout d'une voix
que la bonne aeuvre serait continuie.
On transporta d'abord les enfants A Bicetre, mais
l'air trop vif leur fut fatal, et il fallut bient6t les
ramener a Paris. On les logea dans le faubourg SaintLazare, ou dix ou douze Filles de la CharitA prirent
soin de leur education. Ils y 6taient soignes par des
nourrices r6sidentes, en attendant que des nourrices
de la campagne vinssent les prendre pour les 6lever
jusqu'a leur sevrage. Ils 6taient ensuite ramenss A
l'hospice et demeuraient sous la direction exclusive
des Filles de la Charit6. Ces saintes filles leur apprenaient A parler et a prier Dieu. Puis on leur enseignait
quelques petits ouvrages, et on les mettait peu a peu
en 6taL de subsister par leur travail et leur industrie.
Les Filles de la Charit6 etaient dirig6es dans leur
ceuvre par les visites et les-conseils de Vincent. c Oh!
mres sceurs, leur dit-il un jour, vous devez craindre
par-dessus toutes choses de rien faire et de rien dire,
en presence de ces pauvres petits enfants, qui les
puisse scandaliser; et si Mile Le Gras avait des anges,
il faudrait qu'elle les donnat pour servir ces innocents.,
Vincent confiait A la sollicitude des Filles de la
Charit6 non seulement les enfants trouv6s de Paris,
mais ceux qui etaient plac6s A la campagne; il les
faisait visiter chez leurs nourrices par les Soeurs. Enfin,
le roi Louis XIV ayant fonde l'b6pital des EnfantsTrouv6s par un acte oi ii mentionne le devouement
de Vincent de Paul et des Filles dela Charit6, l'oeuvre
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se maintient ainsi jusqu'a 1'6poque de la Revolution.

Mentionnons ici un etablissement que les Filles de
la Charite accepterent a Paris, parce qu'il timoigne
de leur d6vouement et de leur courage constant, c'est

celui des Petites-Maisons : elles ne reculirent pas
devant le service rebutant et dangereux des fous. En
1645, a la priere du grand bureau des pauvres, elles
entrerent a l'h6pital des Petites-Maisons, oh, avec les
alien6s, elles soignirent encore dans leurs maladies
les nombreux vieillards qui y ttaient entretenus'.
Elles accepterent successivement de desservir plusieurs des h6pitaux de Paris. L'un de ces h6pitaux,
celui du Nom-de-Jesus, donne 1'id6e de la maniere dont
Vincent de Paul concevait ces asiles des deshbritss,
et du genre de service qu'y rendaient les Filles de la
Charite. II s'agissait d'un h6pital pour la creation
duquel an bourgeois de Paris, qui voulait que son nom
restit inconnu, avait donn6 une somme considerable.
Vincent de Paul et les Filles de la Charit6 en devaient

avoir la direction 2.
Sur cette somme, 1oooo livres etaient destinies a
acheter une maison, dite du Nom-de-fJsus, sise au deli

du regard de la iontaine'dn faubourg Saint-Martin,
et d6ji acquise par la Mission, le 28 septembre 1647,
d'un nommi
Bonhomme, pour Ie mnme prix; " pour
.tre ladite maison employ6e 1 retirer, noarrir et vetir
quarante pauvres de l'un et de l'autre sexe, et leur
enseigner les choses n6cessaires a salut, lear administrer les saints sacrements, et tAcher par ce moyen de
les faire vivre en la crainte de Dieu et en son amour,
co-mme aussi pour les occuper a quelque travail, pour

-viter la mendicitC et l'oisivet6 qui sent la mere de
tous les vices w.
i. Maynard, III, 258.
2. Maynard, III, 348.
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La maison du Nom-de-J6sus fut accommodde et
meublie avec une rapidit6 extraordinaire, et d&s 1653
elle reCut ses quarante h6tes des deux sexes. Vincent
les logea en deux corps de batiments s6parhs l'un de
1'autre, mais si bien dispos6s qu'hommes et femmes
pouvaient entendre la mime messe et la meme lecture
de table sans se parler ni se voir. II leur donna un de
ses pretres et des seurs de la Charit6 pour leur service spirituel et corporel. Lui-m&me se r6serva de
venir souvent les instruire, et de les pr6parer a paraitre
devant Dieu par la reconnaissance envers sa mis6ricorde et le sacrifice de leurs derniers jours. Puis il
leur traca des regles, chef-d'oeuvre de foi et de
sagesse. Tout leur temps devait etre partag6 entre la
pi6et et le travail. 11 fit done acheter des mgtiers et
des outils pour les occuper selon leurs forces et leur
industrie. Nul, mieux que Vincent de Paul, ne connut
la moralit6 du travail ; aussi il.le prescrivait toujours
dans tous les reglements qu'il faisait pour les associations de pauvres. A 1'hospice du Nom-de-J6sus, tout
le monde 6tait astreint an travail, tout le monde travaillait. C'itait une image, disent les annales de la
maison, de la vie des premiers disciples de Jesus-Christ,
un atelier chretien, une communautb religieuse plut6t
qu'un h6pital. C'est pourquoi il n'excita pas parmi les
pauvres l'aversion qui s'attache a tous les asiles de ce
nom. Les places y 6taient brigudes longtemps a
1'avance, et des personnes dignes, ce semble, d'un
meilleur sort se trouvaient heureuses d'y etre admises.
On voit par cet expost comment Vincent de Paul
entendait l'hospitalisation et comment les Filles de la
Charit6 s'exerqaient
la pratiquer.
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Plusieurs villes de France -demanderent des Sceurs
a leur saint instituteur. Malgr6 sa p6nurie de sujets,
Vincent put, de son vivant, faire, en dehors de Paris,
vingt-huit etablissements de seurs : h6pitaux, maisons
d'&cole ou de chariti. Voici quelques indications a ce
sujet 1 .
Leur premier 6tablissement hors de la capitale fut
a Saint-Jean d'Angers, un des trois h6pitaux superbes
bUtis par Henri II en expiation do meurtre de saint
Thomas de Cantorbery. Mile Le Gras y fit '&tablissement de ses Filles en 164o, suivant la forme que le
saint venait de lui prescrire. Puis, elle proposa aux
Dames, assembles a cet effet, la m6thode et les rgglements suivis a l'H6tel-Dieu par les Dames de l'assembl6e de Paris, et les exhorta d'en introduire la
pratique dans 1'hbpital d'Angers.
En 1646, Nantes, apprenant les services qu'elles
rendaient & Angers, en demanda pour son h6pital, et
Mile Le Gras dut se remettre en route pour y conduire
huit de ses sceurs. Aprbs avoir pris, comme toujours,
les instructions de Vincent, qui ne manquait jamais,
en pareil cas, de riunir la petite colonie et de lui
adresser une touchante allocution, elle partit le 26 juillet et arriva a Nantes le 8 aout.
Commenc6 sons de si heureux auspices, l'6tablissement de Nantes eut ndanmoins & souffrir des tracasseries des administrateurs. Au moyen de sours nouvelles qui furent envoy-es en 1653, 'etablissement se
puL soutenir. II n'en fut pas ainsi de 1'h6pital du Mans,
dont les Filles de la Chariti avaient pris possession
vers 1645 : il les fallut retirer au bout de quelques jours,
x. Maynard, III, a58-27o.
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pour les arracher aux tracasseriesd'une administration
pen bienveillante.
Du reste, outre que Vincent avait pour principe de
ne chercher aucun 6tablissement pour ses filles comme
pour ses missionnaires, et de ne contester jamais pour
les maintenir la ou on les avait plac6es, il les rappelait
d'autant plus volontiers qu'il ne pouvait suffire aux
demandes qui lui en 6taient faites de toutes parts.
Ce serait ne pas etre conforme a la veritA historique
de laisser croire que le d6vouement des Filles de la
Charit6 ne se developpait qu'au milieu des succes et
des felicitations. Pour des raisons naturelles et pour
des raisons surnaturelles, il ne saurait en etre ainsi,
et le m6rite en serait diminue.
*

Pour les Filles de la Charit6 ce n'itait pas assez
de leurs h6pitaux, de leurs ecoles, de leurs maisons
paroissiales : en 1654, 1656 et 1658, la reine les appela
pour soigner les soldats bless6s et malades. L'annie
1658 fut particulirement m6morable. Aprbs la.prise
de Dunkerque et la bataille des Dunes qui I'avait
amen6e, on transporta &Calais six 4 sept cents soldats,
les uns couverts de blessures, les autres 6puis6s par
les travaux du siege et les 6manations f6tides qu'ils
avaient respirees. Louis XIV lui-meme, post6 k Mardick pour veiller sur les op6rations militaires, avait
contract6, en visitant les fortifications de cette place,
une maladie dangereuse. Anne d'Autriche, qui 6tait
sur les licux, eut pitie de ces braves soldats, dont la
victoire mettait fin en m&me temps A la guerre de la
Fronde et a la guerre avec sa chbre Espagne, et, pour
leur conserver la vie, elle demanda a Vincent des
Filles de la Charite. Vincent en choisit quatre, et, au
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moment de leur depart, il lear adressa ces paroles:
o Voila que la reine vo.us demande pour aller i Calais
panser les pauvres soldats blesses. Eh! quel sujet de
vous humilier, mes seurs, voyant que Dieu vent se
servir de vous pour de si grandes choses. n
Au bout de quelques jours, deux avaient succombh
a d'excessives fatigues. A la priere du cur6 et aux
frais de la reine, une tombe leur fut elevee, sur
laquelle on inscrivit leur nom et celui de Vincent de
Paul, leur pare, pour &trelunet l'autre en perp6tuelle
memoire.
Deux venaient de mourir sur la brche; a la voix de
la reine et de Vincent de Paul, vingt se pr6sent&rent
pour les remplacer. Touchk de tant d'heroisme, Vincent, a la prochaine conference, dit & ses pretres :
SJe recommande a vos prieres les Filles de la Charite
que nous avons envoyies & Calais pour assister les
pauvres soldats bless6s. De quatre qu'elles 6taientb il
y en a deux decidees, qui &taientdes plus fortes et
robustes de lear compagnie ;cependant les voilA qui
ont succomb6 sous le faix. Imaginez-vous, Messieurs,
ce' que c'est quatre pauvres flles &1'entour de cinq on
six cents soldats blesses et malades. Voyez an peu la
conduite et la bont6 de Dieu, de s'6tre suscit6 en ce
temps une compagnie de la sorte. n
*

Des le temps de lear fondateur les Filles de la
Charit6 inaugurbrent leur apostolat de la charit6 hors
de la France.
Dans 1'allocution adress6e par Vincent aux sours
partant pour Calais, se trouvait une allusion aux soeurs
de Pologne. En effet, la reine Louise, qui avait fait
partie, i Paris, de 'assembl6e des Dames, qui ayvit
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vu & l''muvre Mile Le Gras et ses filles, en demanda
d&s 1'annCe 1652. Trois partirent d'abord avec une
commission de Vincent du 6 septembre. Elles traverserent 1'Allemagne et les pays protestants, respect6es partout dans leur vertu, leur courage et leur
habit. La reine les accueillit avec joie. Elle les laissa
quelques jours prendre Fair du pays et 6tudier un
peu la langue, puis elle leur dit : < Allons, mes
Sceurs, il est temps de commencer a travailler. Vous
voil& trois; i'en veux retenir une aupres de moi, et
c'est vous, ma sceur Marguerite; les deux autres iront.
SCracovie servir les pauvres. - Ah! Madame, r6pondit
la sceur, que dites-vous? Nous ne sommes que trois
pour servir les pauvres, et vous avez dans votre
royaume tant d'autres personnes plus capables que
nous pour servir Votre Majeste! Permettez-nous,
Madame, de faire ici ce que Dieu demande de nous,
et ce que nous faisons ailleurs. )La reine insista; la
sceur ne r6pondit cette fois que par ses larmes; ce que
voyant la reine : a Quoi, ma sceur, dit-elle, vous
Pardonnez-moi,
refusez done de me servir! Madame, mais c'est que nous nous sommes donnees'
& Dieu pour le service des pauvres. »
La seur Marguerite Moreau et ses deux compagnes
avaient mieux a faire qu'a servir la reine: elles avaient
a servir les malades de la peste qui desolait alors
Varsovie, et la soeur Marguerite avait a mourir dans
cette oeuvre d'hbroique charit6. La reine Louise fut
entrain-e par leur exemple. Elle visita les h6pitaux,
soig.a les malades de ses mains, et paya de ses
aum6nes quand elle ne pouvait payer de sa personne.
Sur sa demande, trois nouvelles sceurs partirent deFrance, munies d'une lettre de Mile Le Gras pour
leurs sceurs de Pologne.
Ces nouvelles sceurs durent interrompre leur voyage
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et retourner en France, a la nouvelle que la reine

avait etC obiigee de chercher contre la guerre un
refuge en Allemagne avec les soeurs polonaises. Dans
cet exil, la reine employa les Filles de la Charit6 au
service des soldats malades. De retour i Varsovie, elle
les mit a la tete d'un h6pital d'orphelines, aupris
duquel elle minagea un bitiment pour les serviteurs
malades et les pauvres passagers'
Tels furent du vivant de Vincent de Paul et de
Mile Le Gras les premiers itablissements des Filles
de la CharitA, germes b6nis qui devaient se multiplier d'une maniere merveilleuse pendant les siecles
suivants.
*

Ce recit nous a men6s jusqu'i l'annie x66o oia Mile Le
Gras et Vincent de Paul devaient aller recevoir dans la
paix du ciel la r6compense de leurs travauxi accomplis
en vue de Dieu durant leur longue carriere ici-bas.
Au dire de saint Vincent, ii y avait plus de vingt ans
que la sainte femme ne vivait que par miracle, car il
icrivait & Blatiron, superieur de Ia Mission de Genes,
dbs le 13 decembre 1647 : t II en va presque de vous
comme de Mile Le Gras, laquelle je considere comme
morte naturellement depuis dix ans; et, a la voir, on
dirait qu'elle sort du tombeau, tant son corps est faible
et son visage pAle. Mais Dieu salt quelle force d'esprit
elle n'a pas. It n'y a pas longtemps qu'elle a fait-un
voyage de cent lieues, et, sans les maladies fr6quentes
qu'elle a et le respect qu'elle porte a l'ob6issance, elle
irait souvent d'un c6t6 et d'autre visiter ses filles et
travailler avec elles, quoiqu'elle n'ait de vie que celle
qu'elle reqoit de la grace. n
x. Maynard,

III, 276.
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Quand, deux ou trois jouri avant sa mort, Mile Le
Gras lui fit demander, a defaut de sa visite, quelques
paroles de consolation ecrites de sa main, Vincent s'y
refusa, et il se contenta de lui envoyer, comme lettre
vivante, un de ses pr&tres, charg6 de lui dire de sa
part : u Vous partez devant, Mademoiselle; j'espire
qu'en peu je vous reverrai au ciel. » Quelques jours
apres, le 15 mars 1660, la sainte femme 6tait retourn6e
au Dieu qui s'est defini Charit6.
Vincent supporta cette perte, la plus cruelle qu'il
ait jamais 6prouvee, non seulement avec l'allegement
qu'il puisait dans l'espoir d'une prochaine et 6ternelle
reunion, mais avec sa soumission ordinaire a l'adorable volont6 de Dieu. Des le lendemain, 16 mars, il
adressa a toutes ses maisons une lettre-circulaire pour
leur faire part d'une mort si pr6cieuse devant Dieu,
mais si douloureuse a sa double famille.
Quatre mois s'6coulkrent avant que Vincent pit
r6unir les Filles de la Charite pour les consoler de la
mort de leur fondatrice et s'entretenir avec elles de
ses vertus. Malade lui-meme, avons-nous dit, il ne
l'avait pa ni pendant la longue agonie ni depuis la
mort qui les avait faites orphelines. Dieu l'avait
permis, croyait-il, pour sa plus grande perfection.
Enfin, en juillet, il se sentit assez fort pour les
convoquer en conf6rence, et il en readit grices &
Dieu. II y eut quelque chose de solennel et de touchant
dans ces deux reunions. C'etait le plus vener6 et le
plus tendre des pares qui eritretenait pour la derniire
fois la famille d'une mere qu'il allait evidemment
bient6t rejoindre.
Mile Le Gras fut ensevelie, suivant sa demande,
comme une simple Fille de la Charite, dans l'eglise
de Saint-Laurent, a Paris, au milieu de cette paroisse
et des pauvres dont elle avait e6t la mire.
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Vincent, que la mort de Mile Le Gras avait surcharg6, dans 1'aniantissement dernier de ses forces,
de la conduite A peu pres entiere des Filles de la
Charit6, v6cut assez pour choisir la seconde sup6rieure, qui fut la scear Marguerite Chitif, alors
employ6e a Arras.
*

La m&me annee, 1660, quelques mois seulement
apres la mort de Mile Le Gras, allait survenir celle
de Vincent de Paul lui-meme dont les forces 6taient
6puis6es.
Le bruit de la maladie et de la mort imminente du
saint pr&tre se ripandit en France et en Italie.
Aussit6t, Alexandre VII, connaissant combien sa.
conservation importait A l'Pglise, lui fit exp6dier un
bref pour le dispenser de 1'office divin, qu'il s'obstinait saintement a reciter. Les cardinaux Durazzo,
archeveque de Genes, Ludovisio, grand penitencier
de Rome, et Bagni, autrefois nonce en France, lui
&crivirent sipar6ment pour l'inviter a m6nager des
jours si pr&cieux A la gloire de Dieu et an bien des
peuples.
Ces lettres ne purent arriver a Paris qu'apres la
mort du serviteur de Dieu. A 1'ipoque ou elles furent
-crites, la faiblesse habituelle et croissante, l'insomnie

des nuits, lui causaient un assoupissement contre
lequel il ne pouvait plus latter. II y voyait 'image
et l'avant-coureur de la mort prochaine. a C'est le
frbre, disait-il en souriant, qui vient en attendant la
sceur. a

Enfin, le 27 septembre 1660, epuis6, sans convulx. Maynard, IV, ao.
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peu plus de quatre heures du matin.
Le saint resta expos le mardi 28 septembre jusqu'i
midi, partie dans une salle, partie dans 1'6glise de
Saint-Larare, dans la chapelle dldibe & saint Pierre.
Pendant toute cette matinee, les Missionnaires firent
de vains efforts pour 6carter la foule. Enfin commencerent les funfrailles, qui furent honor6es de la presence du prince de Conti, de Piccolomini, archeveque
de C6sar6e, nonce du pape, de six 6veques, des presidents de Nesmond et de Mesmes, de plusieurs cures
de Paris,' d'un grand nombre d'eccl6siastiques et de
membres 'des divers ordres religieux. Lk itaient
encore la princesse de Conti, la duchesse d'Aignillon,
une foule f de dames de qualitA, de celles, particulibrement, que M. Vincent avait, depuis tant de
temps, assemblies, les mercredis, pour l'assistance
des malades de I'H6tel-Dien et des pauvres des
provinces desoles par des fliaux publics n. C'est ce
que Bossuet nous apprend, comme temoin oculaire,
dans son t6moignage de 1702 sur les vertus 6minentes
de Vincent de Paul. Bossuet assistait done lui-meme
a la funibre c6r6monie et 6tait venu, avec presque tons
les ecclesiastiques de la conference des mardis, rendre
ses derniers devoirs an saint pretre auquel il aimait
A faire hommage de son esprit sacerdotal. Le peuple
et les pauvres, les privilegi6s du charitable defunt,
ne se pouvaient compter. Le corps, mis dans un cercueil de plomb, enferm6 lui-m&me dans un cercueil
de bois, fut inhume dans l'6glise de Saint-Lazare.
Sur le cercueil de plomb on mit. une plaque de
cuivre destin6e a recevoir cette inscription qui rappelait les deux oeuvres par lesquelles Vincent avait pense
qu'il continuerait le bien accompli par hli pendant sa
vie, a savoir la fondation de ses deux communautis,
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celle des Pr&tres de la Congregation de la Mission et

celle des Filles de la Charit6.
Hic jacet venerabilis vir Vincentius a Paulo, prasbyter, fundator, seu institutor, el primus superior generalis congregationis Missionis, necnon Puellarum Charitatis. Obiit die 27 septembris anni i660, cewlis vero sau
85. Prefuit annis 35.
L'inhumation 6tait faite, mais le tombeau non encore
fermi, lorsque de Montmorin, archeveque de Vienne,
demanda la consolation de contempler le saint une
derniere fois, et, l'ayant obtenue, il lui baisa les mains.
On comprend bien que, dans cette assemblee
funtbre, les Filles de la Charite itaient- en grand
nombre, elles l'objet privil6gi6 des soins et des pures

affections de Vincent de Paul, et, par consequent, se
sentant plus orphelines que le reste de sa famille.
**

Au moment oh venaient de disparaitre presque
simultanement Vincent de Paul et Mile Le Gras,
laissant prospere l'oeuvre , laquelle ils avaient travaill6 ensemble, les Filles de la Charite, on demandera peut-etre quelle part revient a chacun d'eux dans
cette heureuse entreprise. Un historien autoris6, l'abb6
Maynard, a fait de la creation de cet Institut, surtout
l'ceuvre de Vincent de Paul; il ne laisse & Louise de
Marillac ou Mile Le Gras, vu son caractere, dovoui
sans doute, mais timide aussi, qu'un r6le de second
plan. Cette appreciation parait conforme a la r6alit6.
Voici ses paroles : u Notons bien, dit-il, car ceci
est caractiristique, que Mile Le 6ras n'etait bonne
qu'& commander en second. Elle 6crivait a saint Vincent : < 11 ne faut s'attendre de moi & rien du tout,
a que de ce que vous me ferez l'honneur de me com-
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a mander. ) Telle fut bien, en effet, par nature et par
education; Mile Le Gras : non pas comme sainte
Chantal, une de ces femmes prime-sautieres et maitresses, capables de fonder, de diriger seulesun Ordre,
et de transmettre apres elles, a une sup6rieure gneirale qui les remplacerait, leur esprit de conduite et
d'autorit6, mais une femme souple et flexible a tout
bien, instrument intelligent et docile dans une main
plus forte que la sienne. Dans quelques graves circonstances, elle eut aupres de 1'humble Vincent le don
d'initiative; mais, en general, elle attendit toujours
une impulsion itrangere et ne sz• agir que 'dans la
ligne et la mesure de ce qui lui itait ordonni. Vertu
et qualiti providentielles chez la cofondatrice et la
premiere Superieure des Filles de la Charit6. )
MAYNARD, t. III, p. 248, edition de 1886.
MILON.
(A suivre.)

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

De 1874 a 1918

CHAPITRE IV

M. BoRE, superieur general (Suite).
SOMMAIRE. -

11 est nomm4 visiteur de la province de Cons-

tantinople. - II visite les maisons de Saint-Benoit, SaintVincent d'Asie, Gallipoli, Brousse, Scutari, Salonique,
Monastir, Saint-Vincent de Macidoine, Smyrne, Naxie,

Santorin. -

Le prdfet apostolique. Son rl6e vis,-vis des

Musulmans, des Grecs, des Armdniens, des Bulgares, des.

Persans, etc. -

Son role pendant la guerre de Crimee.

Nous avons vu, dans le chapitre pricedent, M. BorC
remplissant les fonctions de supprieur du collkge de
B6beck; ce ne furent pas ses seules occupations pendant son skjour a Constantinople; il fut encore visiteur des missionnaires, prefet apostolique et directeur
des sceurs; suivons-le sur ce vaste terrain oi son
grand zele put se diployer hason aise et oi il fit beaucoup de bien et fit preuve d'une vertu solide.
Sa nomination de visiteur date du 6 septembre i85 1;
voici comment M. Etienne, superieur general, la lui
annonait :
a MONSIEUR ET TReS. CHER CONFRERE,
<c La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
.u Ma derniere lettre a du vous faire pressentir la
nouvelle que je viens vous annoncer aujourd'hui; je
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suis bien aise m&me qu'elle vous arrive avant que j'aie
reiu les renseignements que je vous ai demandis;
vous serez bien assur6 de n'avoir particip6 en rien a
la mesure que je prends aujourd'hui; je vous adresse
sous ce pli la patente de visiteur de la province, et en
le faisant, je remplis, je n'en doute pas, Le voeu de
tous les confreres. Du moins, je remplis une intention
que j'avais congue ds. I'instant que j'ai appris votre
r6solution d'entrerdans la Compagnie. Votre r6solution
prise auprns do lit de mort de M. Leleu, 6tait pour
moi le signe qui m'indiquait le dessein de la Providence de vous appeler a lui succfder et. continuer
le grand bien qu'il a commence dans le Levant. Si j'ai
tant teaw a ce que vous vinssiez passer quelque temps
dans notre maison de Paris, c'6tait parce que je voulais que vous pussiez bien vous instruire dans tout ce
qui regarde l'esprit de la Compagnie, et que vous pussiez vous rendre capable de lui rendre les services
qu'elle attend de vous.
.... Vous connaissez mon coeur, mon cher M. Bor6,
vous savez quelle est la place que vous y occupezVous pouvez done compter sur un entier divouement
de ma part pour vous aider a rialiser les desseins
de Dieu sur vous. Un bel avenir s'ouvre devant vous;
il sera riche en bonnes ceuvres, si vous savez toujours
puiser vos inspirations dans les maximes de saint Vincent et observer fiddlement les rggles qu'il nous a.
trac6es.
' Je prie Notre-Seigneur d'etre votre lumiere et
votre guide, et je suis'en son amour, etc.
»
]TIrENNE.
t
M. Bor6 recoit cette lettre le 24 septembre et ii
note dans son journal intime les sentiments qu'il
6prouve i cette nomination. Nous en donnons un
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extrait, car ce n'a pas kt6 un de ces mouvements passagers que ressentent naturellement ceux qui se trouvent pour la premiere fois en presence d'une responsabilit6,"mouvements qui sont exposes a s'affaiblir et
a disparaitre. M. Bore a garde, tout le temps de sa
charge, ce sentiment tres vif de sa responsabiliti,
cette conviction de son incapacitY, ce recours a Diea
et ce souci de remplir aussi surnaturellement que possible la fonction qui iui itait confie :
C24-25 septembre. - Ces deux jours sont consacres i
la sainte Vierge, sous les noms de Notre-Dame de la
Merci et le saint Nom de Marie. Le premier jour, je
reqois d'une facon inattendue de M. le Superieur
general ma lettre de Visiteur de la province de Constantinople. Pauvre miserable, moi qui, il y a deux ans
'encore, n'6tais pas rev&tu du caractere sacerdotal ni
li iala Congregation par les vceux et par l'6preuve da
noviciat, me voici charg6 de la direction de tous les
autres missionnaires! Oh I mon Dieu ! Si je considere
ma misere, mele a ce fond corrompu d'orgueil qui
subsiste toujours en moi, combien ne dois-je pas
craindre que cet avancement extbrieur et honorable
aux yeux du monde, ne soit une punition de ma
malice passee et pr6sente, et peut-6tre, comme pour
Saiil, un commencement de r6probation. Mon doyxJ6sus! vous voyez le fond des cceurs et do mien,
puissiez-vous y d6couvrir des sentiments reels de
m6pris de moi-meme, de defiance, de d6sir nouveau
de travailler a ma sanctification! Oui, ce premier
devoir qui nous est impos6 par notre saint Fondateur
devient plus imperieux pour moi. Si noblesse oblige,
a plus forte raison sup6riorite! II faut donc necessairement que je veille sur toutes mes pensees, sur mes
paroles et sur mes actes, pour ne jamais scandaliser
ceux qui m'entourent, mais, au contraire, pour les 6di-
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fier, pour les animer au service de Dieu, pour entretenir parmi eux l'esprit de r6gularite, de charit6, de
d6vouement et d'abjection Puisse-je, pendant .les
jours que vous m'accordez encore, contribuer a vous
faire glorifier, Seigneur, et connaitre des infideles!
Puiss6-je aussi r6pandre parmi les schismatiques et les
h6ritiques les lumiires de la vraie foi ! C'est ce a quoi
je dois travailler de toutes mes forces, trop heureux
si je succombe , la tiche. O sainte Vierge, jetez do
ciel un regard de compassion sur moi; je m'abandonne a votre protection maternelle; j'espere en vbus;
tant de fois deja vous m'avez prouv6 que vous 6tiez
v6ritablement ma Mere; faites que je sois v6ritablement aussi votre fils et digne serviteur du v6tre! n
M. Bore est visiteur; il va remplir consciencieusement son office; ii va visiter; visiter, non en tonriste pour voir du pays, mais visiter pour faire r&gner
dans toutes les maisons de la Compagnie l'observance
de nos saintes regles; visiter, non avec le confort des
chemins de fer et des bateaux actuels, mais visiter
dans des conditions qui lui feront pratiquer la pauvret6, la mortification, en sorte que les exemples parfois heroiques qu'il donnera A ses confreres pour les
visiter feront plus de bien encore que ses paroles et
ses ordonnances.
11 commence par la maison la plus proche :SaintBenoit de Constantinople. Il note dans son journal
Je reviens de Saint-Benoit
z
an 23 septenmbre I852,:
oii je suis rest6 sik jours entiers, occupe a faire la
visite, op6ration nouvelle, longue, difficile, importante. » Les aeuvres de la maison etaient : le ministere
dans la vieille 6glise publique; la direction des Filles
de la Chariti de Constantinople et de leurs oeuvres :
icoles, Enfants de Marie; la direction spirituelle des
6coles des Freres; celle des conferences de Saint-Vin-
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cent de Paul; le catchamniat, une imprimerie, etc.
Le supIriear ktait aloxs M. Gamba a qui devait sacceder, en 186o, M. Rhgnier. H dira de ses visites dans
cette maison : u

Je d4couvre toujouar dans la famill

de saint Vincent de nouvelles vertas.
A partir de 1863, nous voyoas que M. Bore, visiteur, s'efforce d'etablir i Saint-Benot an petit seminaire. I1 eat quelques difficalt6s avec les seurs ce
na orphelinat.
sujet; celles-ci prf6raient avoir
M. Etienne donna raison &M. Bore et il fut decid,#
en 1865, que le petit s6minaire remplacerait l'orphelinat, qu'il serait appele maitrise de Saint-Benoit, qu'il
se composerait de quarante enfants an phis, qu'on n'y
admettrait pas les enfants an-dessous de dix ans,
que les enfants devraient aspirer A I'etat eccl&siastique, que six d'entre eux seraient pris parmi les
enfants bulgares, etc. Cette decision combla de joie
M. Bore qti comprenait la ncessit6 de recruter des
prktres pour lea peuples de l'Orient. Mais 1'ex6cution
de ce projet ft encore eatrav-e, puisque, en avril 1866,
M. Bor6 se rvjoait de ce que M. Devia, envoy comme
commissaire extraordinaire, vient de fermer a le pensionnat substitua par nos smeurs a la maitrise on petit
s6minaire m. M. Bor. ne put coop6rcr an develop-

pement de cette oeuvre, car, cette meme anase r866, it
itait plac a Paris comme secretaire g6aual.
La seconde maison que porte lecatalogue de 1x53
eat celle de BWbeck. Nous n'y reviendrons pas, en
ayant parll suffisaament an chapitre pr6c6dent, dans
lequel nous avons montr6 le r6le que. M. Borv y a
jouo comme sup6riewr. Ajoutons seulement an dbtail.
En I859, les Frres des 6coles chrvtiennes d6siraieut
avoir, non pas seulemaet des 4coles primaires, mais
un colkge pour F'enseignement secondaire. M. Bor&
fut, a cette occasion, en correspondance avec le car-
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dansun rapport que Ie collegede Bebeck serait menac6
dans son existence si lea Freres obtenaient la permission qu'ils sollicitaient; cependant, il proposait A
la f&n de c6der aax Frhres le collge de Bebeck plut6t
que de voir deux itabissements se combattre et se
d6truire l'uan 'antre. Cette proposition 4ut co•ter
beaucoup & M. Bore, car il aimait extremement son
coliegede Bbbeck; mais ii aimait plus-encore la gloire
de Dieu et le salut des Ames et toute sa vie est remplie de sacrifices g6n6reux pour cette double in.
La maison de la province qui iai fat la plus chbre
apres celle de Bebeck fat la maison dite -KSaint-Vincent d'Asie ; c'itait us vaste ktablissement, de
1'autre c6ti du Bosphore, sur la terre d'Asie; M. Leles,
qui avait fond6 cette maison, la destinait a recevoir
des orphelins recueillis dans Constantinople et des
hiritiques on infddles convertis qui auraient a
redouter la pers6cation de lears anciens coceligionnaires. M. Bore, encore laique, avait 6th charg& de
cette oeauve; i y avait fait construire i ses frais u•e
petite maison oi il faisait ses delices d'habiter et sur
la porte de laquelle il avait grav6 ces mots : 0 beate
solitudo! 0 sola bealitudo! A la mort de M. Leleu,
I'uvie fat abazdona6e plus on moins. Quaad M. Bore

fut nomm6 visiteur, il reprit cette ceuvre et, le io novembre z85z, il y rkinstalla des orphelins avec trois
samrs et un missionnaire, M. Bonniseu Le joar de la
rinstallation, on chanta ua service fun~hre poor t'ne
de M. Leleu. M. Bore allait tons les ans faire sa
zetraite dans cette Thkbalde asiatique. II s'intressait
vivement aa dwveioppement de cette oeuvre. 11 faisait
employer les orphelins aux travaux des champs onu
quelqaes industries suivant lear ige et leurs capacites.
11 leur faisait apprendre te cat&chisme et les principes
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de la lecture, de l'6criture, du calcul. II conduisait i
Saint-Vincent d'Asie les personnages qui venaient Ie
voir ~ Constantinople et il note av.c satisfaction les

6loges qu'ils en font.
L'oeuvre fut gravement compromise par Ie d6part
des soeurs en 1860. On voit d&s cette annee M. Bor6
se pr6occuper beaucoup des ressources et du personnel
n6cessaires pour faire vivre un 6tablissement de cette
sorte. Le catalogue de 1862 ne le mentionne pas;
c'est qu'en effet, M. Etienne 6tait d'avis de se defaire
de cette maison u qui n'a point d'utilit6 r6elle o, dit le
compte rendu du conseil de la Congregation, et de le
c6der a la colonie polonaise de Constantinople.
M. Salvayre, procureur general, fut charge d'exicuter
cette decision. Sur ces entrefaites, M. Bore ecrivit

des lettres suppliantes contre la vente de Saint-Vincent
d'Asie. M. Etienne decida qu'on ne vendrait que la
partie dont la colonie polonaise avait I'usufruit, c'esta-dire un tiers de la propriet6. Saint-Vincent d'Asie
reparut au catalogue de la Congregation an 1864 avec
des confreres polonais. En i865, il fut decid6e Paris
que les orphelins de Saint-Benoit seraient transferes
& Saint-Vincent d'Asie et que les seurs en reprendraient la direction. Mais ce fut pour pen de temps.
Voici comment M. Bore raconte. la chose dans une
lettre du 27 fevrier 1866 :
a Le careme commence bien. Les 6preuves continuent, et toujours pour mon plus grand bien, si Dieu
m'accorde la grace de le comprendre. J'ai done appris
que toutes les ordonnances reglees par le T. H. P.,
dans son -Conseil, an sujet d'ceuvres mixtes avec nos
soeurs, itaient d6jj annulbes et revoqubes sur leurs
reclamations et objections. C'est pour la seconde fois,
puisqu'en 1863, quand le Pbre vint a Constantinople,
il ordonna, dans le meme sens, plusieurs mesures qui,
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comme une punition de Dieu dans le terrible incendie
qui a ruin6 leur maison, il y a une annee. Qu'arrivera-t-il done disormais! Puisse sa misericorde-nous
ipargner!
o Le r6sultat principal de ces changements a eti la
suppression de notre orphelinat de Saint-Vincent
d'Asie. Nos sceurs y etaient revenues au mois de mai
passe, et si elles n'y etaient point installies, comme nous
le disirions, la chose tenait a un obstacle qui vient
d'etre aussi-lev6. Mais pricisiment, comme elles n'ont
pas voulu dissoudre les pensionnats payants qu'elles
tiennent a Galata et a l'Hbpital de la Paix, sous le
faux nom d'Orphelinats, le Pere a d6cid6 que nos
orphelins de Saint-Vincent seraient rkunis a ceux
qu'elles conservent, dans le dernier endroit, avec
beaucoup d'autres simples pensionnaires. Cette decision est parfaitement juste, parce que le malbeur de
nos oeuvres, ici, c'est de les avoir 6parpill6es et morcelees. Je demandais l'unit6 & Paris; on l'avait compris. Mais des lors qu'elle ne peut etre & Saint-Vincent
d'Asie, il vaut mieux qu'elle soit ailleurs.
(( Toutefois, la maison constitute de missionnaires&
Saint-Vincent est supprimbe, et je suis de nouveau
charge de cette ceuvre qui fut boulevers6e de fond en
comble, il y a deux ans, et oia I'on ne me laisse que
des dettes a payer. Je la reprends de bon coeur, comprenant que, dans un avenir prochain, cette vaste possession peut etre utilisbe par des ceuvres de charit&.
J'y maintiens deux missiennaires, dent l'un polonais
pour la colonie de ses compatriotes, et l'autre francais,
puis trois freres. Nous gardons les six orphelins les
plus forts que nous avons 6lev6s et les plus capables
de se livrer aux travaux de la terre. Voyons ce qui en
sortira. Je n'aspire en premier lieu qu'i conserver. a

M. Bor6 ne put rialiser ce qu'il se proposait, ca
quelques mois plus tard, il tait change, et voici ce qu'i
&cmivait de Paris le i4 septembre t866 : " Des lettes
qui m'arrivent de li-bas m'appcenaent i chaque fois
les changements qui out suivi mon d6part. S'il m'avait
falls exn tre temois on m'y pr&ter, le sacrifice eit
t& bien pius peaible, parce que ma conscience anrait
resist& a qaelques-uns. Tel est 1'abaadoa complet da
cher Saint-Vincent d'Asie dent on a tout vendu, .vii
prix sans doute, les troupeatx, les chevaux et tout
ce que ma prevoyance, tromp.e, reservait pour l'aveir
de rEtvre des orphelins. II n'y a ga•re de mati&re
sar laquelle j'aie ete aussi contredit,contsari6, attaqs
et condamnd. Que le Seigneur rende en bnidicties
toas les assauts que j'ai eus a sapporter. v
La maison de Smyrne fut souvent visit&, par M. Bore.
II y avait i Smyrne deux cenvres distinctes : la Mission, dite Sacr6-Cceur, qui remontait - 1784 et le coll
lbge, dit de la Propagande, doat noes avions pris
i•-2;
en
lieu
eat
visite
premiere
La
1845.
en
direction
M. Bor. constata l'tat florissant du colfge qui
comptait 179 il&ves. Le supirieur en itait M. Fougeray. La Mission remplissait ses fonctions a la satisfaction de tous sous la direction de M. Lechartier.
Nous retrovons M. Bore a Smyrne,en 1857, et sn
lettre de llii a M. Salvayre, procureur g6neral centiaet cette phrase : " Le college de Smuyrae a d&
latter contre aae opposition terrible de laquelle it
commence a triompher heureusement. w

Ean iSg, M. Bor6 fait encore la visite de Smyrne.
It reconnait que I'enseignement et tes 6tudes sont
dans an 6tat satisfaisant; il soahaitait seulemeat
quclques rkformes au point de vae de 1'osdee et de la
discipline: aiforme,.vestiaire,gymBastique.politesse.
civilit, propret6. Le stpirieur pria M. Bore d'intro--
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duire lui-mime ces zeformes et, pour qae la chose sefit plus facilement, il fut couvenu que le supqrieur
irait se reposer quelques mois A B6beck ou ii tiendrait
la place de M. Bore, tandis que celui-ci ferait provisoircment fonction de suprieur & Smyrne. Dis que
cet arrangement fat connu i Paris, M. Ie Superiear
general adressa une admonestation a M. Bort et lei
reprocha d'avoir outvepasse ses droits de visiteur en
changeant les sup6riewrs de sa province; il lni enjoignait de rester desormais a Smyrae et d• ae plus.
remplir les fonctions-de sup6ieur de Bebeck. M. Ber&
repondit a M. 1tienae la ettre suivante:
Smyrne, 9 janvier x86o.
( MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
( Votre kd~idiclion, s'il vous ,latt!
a Je regois vas i6tremnes spiritoelles de 1i86oi Jevous en remercie, elles me seroat proitables .a•c la.
grice de Diea. Le matin mzme, an brave Albanais
venait de m'offrinla weli.ne insigP e d';n mooreaa de
la viaie Croix, long et large de plusicars centimbtres,
avec quatre epines de la Sainte Couronne dont demx
sont encoze teintes du pricieux sang. (Par pareathise, je destine ce trbsor A otre chapelle de la Passion, attendant seulement one lettre de Mgr l'6vmque
de Scutari d'Albanie qui coafirme Jeur authenticitk.)
Mais je me disais : Le Tris Honeri PEre y agoote
aussi son Apine et nse epine poigaante. Allons c'est
hon signe, Dien se .veut plus me giter, mais me
mettre an pain sc et mer an me retirant ce qui achkre
de soutenir encore humainement le missionnaire, je
veux dire 1'appsobation de san chef et Pkre. f y a
plus, il te condam e et t nme dois pas te justifier ;
mIontre-toi toujours en cela fils veritable de ton pre-
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mier pere saint Vincent. Oui, et je remets la cause
entre les mains du Pere Celeste...
a Mais c'est dbja trop,. trs cher Pere, je m'arrete;
je n'ai qu'A ob6ir et i m'incliner devant vos volont6s.
Je viens de tel6graphier la decision de la prolongation de mon sejour "a'M.Fougeray, de peur qu'il
ne partit plus t6t par hasard, et ii la connait actuellement. Tant que vous voudrez, je resterai a Smyrne,
et a tout emploi que vous m'y appliquerez. Malgr6
tous les appels qui m'arrivent de Constantinople, plus
pressants les uns que les autres, le sacrifice n'a pas
6t6 long et j'ai remis a Dieu toutes les affa.res dont
Lui et Vous ne pouvez plus desormais me demander
compte.
i BORE. )
M. Bore demeura done a Smyrne l'ann6e scolaire
1859-186o. I1 y etablit les riformes d6sirees. Dans le
courant de cette annie, comme ii jugeait sa presence
necessaire a Constantinople pour les affaires de la
province, il proposa t M. le Suphrieur general de
demeurer six mois a Smyrne et six mois a Bebeck, eant
sup&rieur des deux maisons, mais se faisant aider en
son absence par un assistant ayant pleins pouvoirs.
M. le Superieur g6n6ral rejeta cette proposition comme
itant inusit6e dans la Congregation.
Pendant un voyage que M. Bore fit a cette 6poque
pour visiter les maisons de Naxie et Santorin, une
nouvelle tempete s'eleva contre le college. La fermeture en fut, parait-il, d6cidke; du moins on le
comprit ainsi et alors le mobilier, les livres furent
distribu6s aux soeurs et a la maison du SacrC-Cceur.
On s'6tait trop press6; il n'y avait rien de decid6.
M. Bor6, qui se trouvait alors a Bebeck avec permission du Superieur g6enral 6crit aussit6t A M. 9tienne
l'embarras dans lequel ii se trouve: tc D'une part
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M. Frontigny m'a dit, de votre part, que vous disapprouvez l'existence du college; d'autre part, vous me
dites d'attendre au printemps et voici que les confreres de Smyrne me tel6graphient qu'ils vont rouvrir
le 8 septembre, d'apres les directions donn6es par
M. Salvayre, procureur general. n Et M. Bor' ajoute :
( C'est a n'y rien comprendre, Tres Cher Pere, et
jugez, je vous prie, de la perplexiti d'un pauvre chef,
comme moi, a qui l'on tient trois sortes de langages
diff&rents. Puis-je d'abord imaginer que M. Frontigny
prenne le noir pour le blanc, lui qui portait un v6ritable intr6tt a la conservation du College, et que je
puisse m'6carter de ses explications lorsque vous
m'enjoignez de m'y conformer? Comment M. Salvayre
ecrit-il de votre part de rouvrir, lorsque vous me dites
au moins d'attendre?
( Permettez-moi de vous l'avouer, Tres Cher Pere,
avec tout le respect que je vous dois : on ne tient pas
assez compte des conseils provincial et locaux, comme
aussi de la voix du miserable visiteur. Nous qui
sommes sur les lieux et qui pouvons un peu juger et
appr6cier les choses, nous devons a chaque instant
nous soumettre a des ordres qui se croisent et meme
se contredisent. Tout cela n'est pas fait pour affermir
les
Scuvres, pour donner de la confiance aux missionnaires qui y travaillent, ni pour 6difier Ie public sur
notre compte...
« BORt. »

II expose ensuite les raisons qui demandent la conservation du college de Smyrne et comme il sent que
le sort des colleges en g/nn6ral est menace, il plaide
leur cause, rappelant qu'ils ne sont pas opposes a
I'esprit de saint Vincent, comme I'a declare I'Assemblie
g6nerale, que la Propagande en desire le maintien
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et I'accroissement, qu'ils sont en ces pays I'anique
mode de bien spirituel.
Enfin, comae il sait que, dansle goTvernement des
commrnautes, on ne doit pas se. fier aux paroles que
l'on prate trop facilement aux sup&rieurs majeurs et
que les ennuis viennent souvent de ce que l'on fait
-dire aux supirieuss ce qu'ils n'ont pas dit ou ce qu'ils
mn'ont pas dit de cette facon, il demande une riponse
nette, par crit, de son suprieur g&enral : Si et
quand le collkge de Smyrne doit etre rouvert? La
-rponse fut que les deax maisons seraient r6unies en
-une seule et que le collige devait rouvrir aussit6t.
Nous retrouvons en 1862 M. Bor&.k Smyrne. II
revient l'anake suivante non pas pour.faire la visite,
mais poor assister a la pose de la premiere pierre ae
la cath6drale, sur l'invitation de Mgr Spaccapietra.
Cette premiure pierre, en souvenir des relations de
saint Ir6tne, v&quee de Lyon, arec saint Polycarpe,
evaque de Smyrne, avait &tA offerte et b.nite par. le
cardinal deBonald, archevaque de Lyon. M. Bor6 a
raconti longuement cette c6r6monie dans les Annales
de 1863. Comme la future gglise est dedide a saint
Jean 'tvang6liste, M. Bor& en profite pour parler de
la. tradition ( desocaais la plus accr6dit6e , dit-il,

suivant laquelle la bienheureuse- M~be de Dieu v6cut
et mouart &a£phse pris de saint Jean.
Apris ces fetes, M. Bor6 fit une tournie dans les
lies et revint la meme annee & Smyrne'. II en donne la
qraison dans les Annales: c Je m'arretai le temps n6cessaire pour revoir les membres si chers de notre double
famille et toutes les eeuvres si varikes que j'ai vu
.naitre, grandir et se d&velepper. Une lettre intime
-et charmante de r865, raconte uae visite qs'il vient
de faire 4 Smyrne et montre combien cet homme, qui
parait si austere, est plein de bonth, de d·ticatesse, de
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tendresse pour les grandes et les pins petites personnes de laville de Smyrne.
M. Bore avisitk sourent la maison de Salconique, il
s'y inthressait .d'autantplus qse oette ville est, comeii 'appele, la itclef de la Macidoine i et qoe de li i
avait occasion de favoriser Ie retour des Bulgares A la
vraie foi. Nous autrons occasion de mostrer phts loin
le rele considerable que M. Bor a jou6 dans la direction de ce moavement; nous nons contentons, pour lemoment de rappeler que M. Bore, dans chaque risite
stimulait 'ardeur des confreres et des sweurs pour la
conversion des Bulgares et qn'il proitait de ses
passages A Salonique pour prendre part auK travarm
de nos confreres. M.-Bonetti, notre confrbre qniderint
plus tard hv&que et dilcgui apostolique et qni faisait
partie de la maison de Salonique, a dit de M. Bore :
( Sa sairnetC et son zBe firent pour moi un aignillon.
Le 2 octhore 1864 M. Boc6 benit, dans la campagae
de Salonique, une maison dite Saint-Vincent de
Mac6doine, destinee a recevoir les n6ophytes buigares.
Cette hcale interne fat bient6t augmeat e d•tn petit
exterae
siminaire bulgare, ce qui, ajooth i I'cle
gratintc et au petit siminaire de Saloniqae ainsi qa'e
la paroisse a desserrir, doanait i nos confr.res no
travail assez assujettissant, mais tres utile. On wit
que M. Bore a toujoars 6t6 pr6occupi de former despretres; maiaeuasenent, ici comme a Saint-Benoit,
les zessouroes za'taient pas A la hauteur de zLe de
nos confiies et de lawr visitear.
C'est de Salonique qu'et sortie, ea 1856, la maison
de Monastir. M. Bore a visit6 plusieurs fois cette
maison et ses voyages W'itaient pas pr6cisiment uae
promenade d'agriment. On peat en jager par uae
relation qui a paTr au tome XXIII des Annales; nous
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allons la risumer A grands traits. , Des pluies torrentielles bouleversent routes et ponts; les vetements et
les livres de M. Bore sont mouill6s; arrive sur les
bords du Vardar, impossible de passer; la plaine n'est
qu'un lac. On se retire a l'h6tellerie du village, attendant que les eaux aient baissi. On passe sur le pont
du Vardar avec mille difficult6s; pas de routes; les
voyageurs sont mont6s dans des brabas traines par
des buffles. On admire en passant les ruines de Pella.
A Yenidje, pas de pont; il faut traverser A la nage.
On arrive A l'h6tel de la. Poste, pas de place; on
cherche ailleurs, pas de place; on se dirige vers le
khan, pas de place; obliges de coucber 4 la belle
6toile. Le lendemain, malgr6 le firman dont M. Bore
est en possession, on ne veut pas lui donner de
chevaux. II parait que des bandits devalisent tous les
voyageurs. M. Bore part quand meme avec des moyens
de fortune.. On longe le lac Ostrova et on arrive
enfin a Monastir : " I nous tardait d'offrir le saint
sacrifice, bonheur qui nous etait refus6 d6ja depuis
trois jours. n
Le retour presenta les memes p6rip6ties: montagnes escarpies, pr6cipices dangereux, marais malsains du Yenidj6, pas de nourriture; M. Bor6 est
heureux de souffrir tout cela pour la conversion de ses
chers Bulgares.
Si les voyages sur terre n'etaient pas toujours commodes, ceux sur mer l'taient souvent moins encore;
or, M. Bork visitait r6gulibrement les iles de Naxie
et de Santorin ou se trouvaient des confreres. Sa
premiere visite a Naxie remonte a 1857; pour faire
io lieues sur mer, sa barque mit autant de temps qu'il
en avait fallu a M. Bor6 pour aller de Marseille a
Constantinople. En I859, pour y aller, la brise fut si
faible qu'il mit un jour et une nuit; pour en revenir, le
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calme plat les arrete en mer et il lui faut passer les
ftes de la Pentecte sur le pont du voilier, sous les
feux d'un soleil d6vorant; malgre cela, Naxie est pour
lui la reine des Cyclades; M. Bord en d6crit les
charmes avec une certaine podsie (1860) : ( En parcourant ces alles et ces bosquets, ]a beaute des fruits
doris que produisent toutes les saisons, les parfums
qui s'exhalent des tiges toujours en fleurs, les murmures du ruisseau voisin qui, distribue en mille
canaux, entretient la fraicheur et la vie, l'azur de ce ciel
fortune et la solitude de la vallke que protigent
d'imposantes montagnes, tout me rappelait l'un de
ces jardins enchantbs que les pobtes trop souvent
menteurs ont places vers ces climats. n Si les souvenirs classiques reviennent a son esprit, il recueille
avec avidite les moindres faits se rattachant i saint
Vincent de pres ou de loin.
Santorin comme Naxie a vu les Lazaristes succ6der
aux Jesuites dis 1784. M. Bor6 vint visiter six fois, A
notre connaissance, la maison des confreres pendant
les quinze anndes de son office de visiteur. Nous ne
pouvous relater toutes les choses interessantes de
chacune de ses visites; cela demanderait un volume.
Donnons une id6e de ce qui nous a frappe.
M. Bore donne toujours l'histoirE des pays qu'il
visite; il en d6crit les particularites; ppur Santorin
la matiere est abondante avec le volcan sous-marin,
les lots, qui ont surgi a diffirentes 6poques, le chemin
en zigzag quA conduit de la mer aux habitations. 11
compare l'aspect sauvage de certains endroits aux
rives du Styx; c'est ici, dit-il, que la fable aurait dfi
placer l'entr6e du Tartare. II d6crit avec complaisance
tout ce qu'il voit a l'aller et an retour; il est plein de
souvenirs classiques: JJ'avais devant moi les montagnes
qui ont autrefois porte dans leurs flancs et mis. au
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jour les dieux vaneres du monde paieu, car les
carrimres encore existantes fournissaient au ciseau des
Phidias et des Praxitele les blocs du marbre le plus
pur et le plus estime, )) I ae se laisse pas d6tourner
de ces reminiscences par les conditions misirables
dans lesquelles il effectue son voyage : il est dans des
barques ot i'oa peut a peine se remuer, il est expose
aux ardeurs du soleil, il essuie de temps en temps
la
quelques tempetes dont il se console en pensant
tempete qui assaillit saint Paul dans ces parages, il ne
mange que des harengs saurs et il supporte gaiement
tous ces inconvenients pourvu qu'il puisse faire du
bien, encourager les confreres dans leur ministere
aupres des catholiques et dans leur dovouement aupres
des enfants.
Les missionnaires ont a Santorin one 6cole qui
compte soixante-dix enfants. La liberti des catholiques est toajours pr6caire et les Grecs ne todrent
les missionnaires et les sours que par crainte de la
France, protectrice des catholiques. Aussi M. Bore
soubaite-t-il que la marine franoaise parcoure souvent
ces lies pour inspirer aux Grecs la crainte qui est le
commi.ncement de la sagesse. 11 rend bommage au
consul de France qui est le grand bienfaiteur des
ceuvres des missioanaires et des soears. II doane des
d6tails interessants sur le clerg6 grec, sur la lIproserie, sur le convent de sceurs achismatiques; il dit
entre autres choses de l'higoumeni de ce couvent, la
Mere Parthenia: ((I est possible qu'elle sache lire, elke
aurait 6t6 disposbe a nous faire des confidences si
elle a'avait A4t retenue par la presence de son Ccbieredirecteur. n Enfin, chaque visite se termine par la
note qui manifeste son grand amour de la vocatios-:

. Puis viennent les adieux toujours tristes et poigaants,
parce que le cceur seat dans chacune de nos maisons
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,qu'i est bien dans sa famille et ces liens si facilement
renou6s se rompent difficilementt.

La maison de Gallipoli, fond6e en 1857, ne dura
guere; aussi M. Bore ne la visita qu'une fois par un
temps tellement pluvieux qu'il dut pr6ter son impermeable a la. visitatrice afin que celle-ci ne ffit pas
tremp&e jusqu'aux os.
La maison de Scutari, fondee en I856, itait une
paroisse qui avait des paroissiens surtout en &te.
La maison de Brousse s'ouvrit en 1857. M. Bore y
installa le missionnaire et les sceurs. II a racont6 lesd6tails de cette installation : mal de mer pour traverser
la mer de Marmara, chutes de cheval de Moudania a
Brousse; on arrive a midi sans avoir rien pris; les
Arm&niens r6pandent le bruit que les soeurs viennent
dans un but int6ress6; aussit6t on double et triple le
prix de Ia maison que les soeurs veulent acheter; il
iaut lutter contre la propagande protestante; Ia seule
recommandation de visite dont nous trouvons trace est
celle-ci : a II faut que le confrere qui sera a Brousse
sache le turc. Malaeureusement l'usage de cette
langue est encore trop imparfait et trop rare dans la
mission de Constantinople, a Galata et a B6beck oiu on
vit plut6t en France qu'en Turquie. n
M. Bore faisait les m&mes recommandations pour la
langue grecque; il montrait au sujet de cette derniare
le role immense qu'elle joue dans la vie des Grecs; Ie

passage suivant merite d'etre cite & titre de curiositA :
,, I1 n'est pas de pays ohi L'art de parler et d'kcrire
correctement soit plus appr&cid, plus avantageux,
plus decisif. L'6tude de sa langue est pour ke vrai
Gree une sorte de culte et trop souvent le seul qu'il
professe serieusement. I1 se nourrit, se repait et
s'enivre mime tellement des melodies de sa langue

500 antique qu'il finit par vivre beaucoup plus de sons et
de mots que d'idies. n
Pour achever ce qui concerne la province de Constantinople il faudrait encore parler des maisons de
Khosrova et d'Ourmiah qui d6pendirent de M. Bore
jusqu'en 1864; M. Bore en parle de temps en temps
dans ses rapports; mais nous n'avons vu nulle part
qu'il les ait visitees de I85i A 1864; 6videmment la
distance etait trop grande, I'absence eat 6te trop
longue et ce fut uniquement la conscience d'un devoir
a remplir qui le retint dans les Echelles du Levant;
car assur6ment son coeur le portait presque irr6sistiblement vers cette Mission qu'il avait fond6e et out ii
avait donn6 ie meilleur de sa jeunesse et de son
apostolat, alors qu'il etait encore laique.
Nous venous de voir M. Bore dans ses rapports avec
la Congregation de la Mission en qualit6 de visiteur
de la province de Constantinople; ii faut 1'tudier
maintenant dans ses fonctions de pr6fet apostolique
et de reprtsentant du Saint-Siege et dans ses relations
avec les peuples orientaux que '1-glise invite a rentrer
au bercail: les Musulmans, les Grecs, les Arminiens,
les Bulgares.
La raison principale pour laquelle les sup6rieurs de
M. Bor6 I'avaient plac6, pr&tre nouvellement ordonn6,
A la tkte des oeuvres de l'Orient, c'6tait la grande
connaissance et le grand amour qu'il avait de cet
Orient.
M. Bor6 a 6t6 en relations avec les Turcs de longues
ann6es; ii les connait, il les aime; il les estime pour
leur droiture, probitb, fiert6, courage. II ne manque
pas une occasion de s'instruire de leurs doctrines. Un
jour qu'il faisait visiter Sainte-Sophie a un capitaine
francais, c'etait precis6ment I'heure oih les Muderris
donnaient leur lecon th6ologique; autour de ces pro-
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fesseurs, les plus renomm6s de la capitale, se tenaient
des hommes coiff6s du turban vert ou blanc; M. Bore,

sans demander la permission, s'accroupit lui aussi et
se mit &6couter les leions du docteur qui, assis sur un
6norme coussin de soie rouge et appuy6 sur une petite
table incrust6e de nacre, parlait de la resurrection des
morts et expliquait le teaassukk. Apris la lecon,
M. Bore reooit les felicitations des professeurs et des
disciples; il en profite pour se faire expliquer les
belles inscriptions arabes tracies en lettres d'or sur la
coupole et les murs de la mosqu&e. Bientot les petits
Softas viennent se joindre aux grands Imans ou Mollaks. On discute theologie, on parle de la Sophia on
Sagesse, de la Vierge Marie, on se dirige du c6t- du
Mihrab, espice de niche sacre, regardant la Mecque;
on lit des passages du Coran qui rappellent des
passages de l'Ivangile; M. Bore, tant6t feint d'ignorer
pour entendre les explications des disciples de Mahomet, tant8t attire l'attention sur certains passages
suggestifs. M. Bore encourage les Missionnaires a
faire paraitre d's 6crits de nature a 6clairer les Turcs;
le mardi saint 1855, entendant la lecture d'un sermon
de Bourdaloue sur la Passion, il 6crit dans son journal
intime : c Cette lecture me suggire l'idie de publier
ce sermon en turc avec annotations accommodees aux
traditions et aux id6es des Musulmans. Ce serait
un des meilleurs moyens de les convaincre de la
realit6 et de 'efficacite du sacrifice de la Croix. On
pourrait y ajouter 1'Aloquent sermon de Massillon sur
la divinit6 de Jesus-Christ. Ces deux morceaux, qui
feraient un opuscule remarquable, auraient pour introduction des considerations sur la qualit&, la sainteti,
la puissance de la Mire de Dieu, Marie, qui est
6galement ven6ree par les Musulmans. Mais la conversion en masse des Musulmans est
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impossible, puisque la liberti de conscience n'existe
pas pour eux. II fant done amener pen a peu les
esprits et le gouvernement a siparer la Religion et
1'Etat; il faut faire en sorte que l'ftat ne soit plus
mesulman; c'est one cevre de longue haleine; les
collkges jouent le r6le principal dans cette transformation des esprits; ii fait des rapports an Prefet de la
Propagande, a M. Itienne, an directeur de I'ceuvre
<les Ecoles d'Orient pour moatrer que cette ceuvre, qui
n'est pas appr6ciie par plusieurs, qui est sans doute
une des plus pinibles, est avssi la plus importante.
( Elle est m&me, dit-il, P'unique moyen d'apostolat
apris la priere et le bon exemple. n
M. Bore recourt frquermment a la priere, surtout a
la priere a Marie Immaculde; il ripand Ia Midaille
airaculeuse; il fait celbbrer avec solemnit la, fete de
l'Immaculie Conception; it espere que cette d&eotion
:sortira la femme turque de l'itat d'avilissement dans
lequel elle est plonge ; celle-ci, en effet, dit M. Bor6,
vit dans la servitude, I'abaissement, l'ignorance, sans
instruction ni education, livrbe a ses haines, a ses
jalousies, sans politesse ni convenances, insolente,
immodeste, fanatique, remplie de pr6jugis. L'exemple
de Marie Immaculte et les pensionnats de Sours
peuvent rehausser aux yeux de la societi la digniti de
la femme. Aussi regrette-t-il que les Filles de la Charit
ne poursuivent pas par rapport A la femme, dans des
pensionnats destines aux classes 61ev6es, I'apostolat
que les missionnaires exercent- aupres des homines
dans les colleges. II verra avec regret les s-ettrs
abandonner cette ceuvre soit & Constantinople, soit a
Smmyrne
Pendant la guerre d'Orient il multipliera ses rapports pour que la France et I'Angleterre pro6teat de
lear intervention en faveur de la Turquie pour obtenir
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la cessation de V'esclaage, la libert6 de conscience
pour les Ottomans et la reforme du Code civil en ce

qui regarde le droit de propriktk pour les 6trangers.
II entre en relations avec les chefs, les ambassadeurs,
les amiraux, les gkauraux, Ies ainistres. I1 fait des

instances pour que Napoleon III viense i Constantinop:; ii espkre que cette demarche'du grand empereur des Frangais obtiendra ces r6sultats; il voudrait
aussi la venue de l'imperatrice, parce que cela forcerait
les Turcs Asortir la femme de son 6tat d'abaissement;
iil faudrait des damaes d'hoaneur pour accompagner
l'imperatrice. Quelle belle occasion pour donaer aux
Musulmanes co•scicnce de leur persounalit ! »

On voit que le prf et apostolique de Constantinople
ne niglige rie.n pour le salut des Turcs. II intervient
m&me dans des affaires plus secretes, il le fait arec
une grandeur d'ame qui a fait dire de lui qu'il avait
l'etoffe d'un homme d'ntat ue i 'hasailiti d'n

digne ils de saint Vincent; aussi -crit-il a M. .tienne :
( Et voili comment un de vos pauvres enfants s'est

trouve ainsi engag6 comme malgre lui et presque a son
insu dans des relations et des affaires si importautes. ,
Apres lei Turcs, 1e peuple qui l'intiresse le plus, ce
seat les Bulgares. Il y avait des Balgares cathlliques
sur les bords du DaAube. II eat occasion de les voir
xlans ua voyage qu'il fit de Serbie I Constantinople et
qu'il raconte aux presidents de la Propagation de la
Foi. A Sistow, premiere station, il coastate que ce
sont les chieas qui soot charg.s de la voirie, il va cbez
le midir pour obtenir les moyens de continuer sa
route; peine oerdue. Un Bulgare lai procure deux
chlevaax. 11 se read A Belea oh il tronve les Passionnistes charges au mninistare auprbs des Bulgares; lear
vie est pauvre; il est recn avec cordialite. II coastate
la ferveur des atholiques : Le matin prike, meditation,
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messe; le soir, chapelet, instruction, cantique, priire
du soir. II va a Tientsontza voir l'6veque; il rencontre
des brigands qui ne lui font aucun mal; il continue
sur Constantinople par des voiliers a vapeur qu'il
appelle 1'express des pyroscaphes.
11 fit de nouveau ce voyage en 1863. D'abord il est
en diligence; un nuage de poussiere le suffoque tout
le long de la route; il est cahot6 d'importance. 11 va a
Bucarest; il s'arr&te a Rouchouk oi les notables parmi
les Bulgares schismatiques lui manifestent leur disir
d'union; il continue par la route militaire dans un
chariot train6 par quatre chevaux; il loge successivement dans une famille bulgare oiu il donne la M&daille
miraculeuse, chez un pope avec qui il parle de l'union,
chez un instituteur qui lui fait visiter les icoles. On
s'arrete a Uteklen; toutes les portes sont fermies; il
n'y a que des femmes dans ce village; les hommes
sont absents; impossible d'obtenir quoi que ce soit.
La Providence le pr6serve de beaucoup de dangers,
car le pays est infesti de bandits, voleurs, maraudeurs. II couche partout sur une natte, n'ayant pour
couverture que son manteau; il recoit des trombes
d'eau; il avale destourbillonsde poussiere; il supporte
tout pourvu qu'il puisse jeter partout la bonne semence
de l'union avec l'1glise catholique.
II ne se contente pas de visiter par lui-meme, il
visite par des 6crits, par un journal, la Bulgarie, qui
est ridig6e par un ancien professeur de Bebek; il
encourage l'6tablissement d'une imprimerie, d'une
librairie, destinees a repandre dans la nation bulgare
les id6es de reunion, de retour A l'unit6; il fait imprimer et repandre un catichisme bulgare; il cherche surtout a multiplier les ecoles; il procure I'appui de la
France a ceux qui veulent se convertir; il a 6tabli en
1857 des confreres a Monastir en pleii centre bul-
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gare; il va les visiter, les encourager; il appuie les
demandes que font certains villages pour passer au
catholicisme. L'histoire du village de Coucouche. ou
Quelqueutche est int6ressante; il l'a racontie dans une
lettre du 6 janvier i860, datee de Smyrne. L'ambassadeur de France avait promis son appui la demande
faite par ce village. Mgr Brunoni avait manifest6 A
M. Bore le disir qu'il allit reconnaitre les dispositions des habitants. M. Bore y alla avec M. Chaudet.
En route, on s'arrete sur le bord d'une fontaine pour
prendre la r6fection de midi; ils voient passer au triple
galop un prblat grec envoyi de Constantinople pour
combattre les effets de'leur visite. La reception faite
a M. Bore fut consolante. Les enfants 6taient accourus a une certaine distance et M. Bore, a l'aide d'un
dialogue bulgaro-fran ais qu'il avait .tudie auparavant, 6change quelques mots avec eux. A l'entr6e du
village toute la population les.attend. On les conduit
a l'ecole; les habitants ont suspendu aux murs les
portraits du Sultan, du Pape, de l'empereur de Russie, des saints Cyrille et M6thode, de l'autocrate de
l'ancienne Bulgarie et du chef des Mont6n6grins.
La r6ception achev6e, une femme lui apporte le
souper; c'est la femme d'un pretre schismatique qui a
et6 ordonn6 & la' condition de ne jamais ctl6brer la
messe et qui fait fonction d'aubergiste.
M. Bore se pr6pare& rester tout l'hiver pour 6clairer les esprits soit &Coucouche, soit dans les autres
villages; il c6lbbre la messe dans le plus complet isolement, car partout les habitants regardent ce que font
les chefs et les chefs ne bougent pas encore. M. Bor6
trace des portraits suggestifs de quelques-uns de ces
chefs :
if Le conseil sup6rieur de ce village est conduit par
un des membres, homme sans instruction comme les

autres, mais dou6 d'uae perspicacit6 remarquable.
Nako est son aom. Petit fabricant d'haile de s6same,
il s'est fait avec cette industrie vae existeace bonnte
et independante. Dans les assemblies djib6rantes,
c'est lui qui propose et r6sout toutes les questiQSs et
son priocipal talent est aloes de s'efface et de laisser
croize aux autres qu'il suit leur propre opinion. Le
mudiu ouous-prffet turc a-t-il qaelque afftire rcgler
avec les chretiens, Nako est appel eat, avec son act et
sa prudence, il salt tout d6cider I'avaatagedes sicas
sans 6veiller ou froisser la susceptibilit • msmsnmane.
termes avoc le juge
aileurs
es
I1 est igalement danesl

ot quadi. Par exemple. il se gene moins, prbs des
6veques grecs; il les traite bitaen nmencenaires et il
me leer •pargne pas les plas dures vkrits.-Cette habitude Bahme de dominer le clerg6 est devenue chez lni
comme une seconde nature qui pergait dans quelquesuas de ses rapports avec maos, et m&e lorsqu'il par-

lait de Sa Saintet, Pie IX, on royait toujours, malgrb
ses protestations de respect et de soumission,

qa'il

l'assimilait en certains points au fantoie da chef aeumbniiqe de la grande £glise qu'an laisse parler et
decx6ter sans s'inquiiter beancoup de ses d6cisins. >
Suit le ricit des discussions et des luttes intemainabes entre M. Bork et cc brave homme. Ce dernier
a n'oppose jamais an reifs focmed continue M. Bor6,

mais il communique anu antres se apprbheasions; il
me dip6che sous maia puisiears personnes qui toutes
s'accordent a juger iaopportun ce que je conseille ).
Enfin la fermaet de M. Bor6 obtient que l'an r&citera
d6sormais I'oraisma pour le-Pape; ii se content e ie e
petit lien et il constate que ce hommes ea appareace
irr6solus ont fait preuve dans la suite de fermet et de
constance.
Voici an autre portrait non aoins typiqae. C'est
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celui do maitre d'cole ou dhidkascalos, appele aussi
outchitel: ( II fait la torarne tous les matins dans le
village; il recueille les nouvelles et il les rapporte avec
beaucoup de commentaires et de details piquants, IL
connait pea sa propre langue et il en sait juste assez
pour faire lire et reciter a ses ilkves les prieres de
'ancienne liturgie. II connait mieux le grec. n I1est
divout corps et ame pour M. Bor6 et celoi-ci estime
que ses dimenstrations son sinceres.
Les empiriques du pays s'imaginent que M. Bore
vient leur faire concurrence, car it possede one petite
pharmacie portative et ii s'est servi de quelques
drogues. pour gukrir un malade. La renomme publie
aussitkt que lepafas catholique a guiri de la fiavre le
porte-pipe du sous-prefet et d'un mal de pied son
porte-cafe. c Aussit6t visite du chirargien da village

qui a reea Ie titre honoriique de bo•dcer et qui se
pr6senta avec une esp&e de canne, insigne de. sa
dignit6, que ne relevaient pas les v6tements sales dent
devant
il 6tait affubli. 11 semble toot embarrassi
nous; il hvita toute question de medecine et de theologie et se contenta de nous demander si nous devions
neus 6tablir dans cette ville et si nos reaedes coutaient cher. w
A Yanache, village situe a trois q•A•s d'heare de

Coucouche, Ie vent est roid et violent, Ie plateau est
complktement deboisk; autourdu village, c'est le desert,
c'est aussi le domaine des brigands. M. Bor6 arrive
vers: lheure de midi, c'est l'betre reglementaire du
.repas. Mais oui Ie prendre? Partout des chiens hasgneux defendent l'acces des maisons. Enfia, V'on
apercoit un-des chefs qui nous reoit a la fortune dn

;pot bien qu'il n'en ait pas. La femme 6tend une natte
de joncs dans Fangle de la chaumiere et apporte di
pain littiralement aussi noir que des grappes de rai-
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sin du pays. Les chefs se rassemblent; on discate;
M. Bor6 distribue la midaille.
M. Bor6 et son confrere ne se contentent pas de
faire le catechisme; its enseignent aussi les chants
catholiques. ( Les Bulgares, dit M. Bore, ont recu de
la nature le talent commun aux races slaves ,, ils
aiment le chant et leurlangue pleine et sonore s'adapte
aussi bien que l'italien on le latin aux chants les plus
varies. On fait done des r6p6titions et tous sont charmes de l'ex6cution. Mais le succes fut inoui quand le
confrere de M. Bor6 eut sa fltte de Salonique et qu'il
en tira des accords. Tous sont 6babis de cette mnusique
sup6rieure. On se groupe autour des deux missionnaires tons les soirs au retour des travaux et la flite
fait entrer les veritis catholiques dans le cerveau des
bulgares. Les passants s'arr&tent, les pitres approchent
avec leurs troupeaux et ce spectable naif, continue
M. JBor6, me rappelait 1'antique Orphie de la, lgende.
Mais la sante du confrere de M. Bore s'ppuisait;
M. Bor6 lui-mrme ne pouvait s'6terniser en ces lieux;
des difficultes s'6leverent; les missionnaires ne purent
precher, cat6chiser, exercer le saint ministere comme
ils l'auraient voulu; il semblait done quece fit un
6chec; en realite, c''tait un premier pas, car, en Orient,
comme dans beaucoup d'endroits, il faut de la patience,
beaucoup de patience, toujours de la patience. On
resolut done de partir,- en se reservant de revenir plus
tard. 11 semblait, vu les oppositions recentes, que le
depart serait moins solennel que I'arrive. a II n'ea
fut pas ainsi, 6crit M. Bor6, et les enfants au nombre
de deux cents avec leurs parents nous accompagnerent
de leurs chants. Les braves gens entonnirent tout
leur repertoire: d'abord les .litanies de- la Sainte
Vierge et ce chant remplit d'Xmotion le coeur de
M. Bore. Vint ensuite le tour des cantiques, particu-
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lierement de celui qui commence par ces mots: Unis
aux concerts des anges; enfin, la foule termina par le
Diesire. a Alors, dit M. Bore, j'eclatai de rire en regardant mon confrere qui excusa comme moi l'ignorance
de ses musiciens lesquels ne consideraient pas assurement leur procession comme celle d'un enterrement,
mais voulaient seulement nous t6moigner leur regret
sincere. » Les formules les plus tendres d'adieux
6taient dans toutes les bouches et toutes les mains se
tendaient pour serrer les 46tres.
A son retour a Salonique, M. Bore envoya des
seurs, puis' des missionnaires; plusieurs villages
demanderent la reunion.
Un groupe important de Bulgares schismatiques
avaient signs une adresse au Pape. Le 3o dicembre I860,
deux archimandrites, accompagn6s de trois prttres et
de cinquante d~elgu6s, sont venus a l'6glise de I'archeveque latin, et la, en presence d'une assemblee imposante prisid~e par le d616gub apostolique, Mgr Brunoni,
ils ont pr&et le serment de fidelit6 au Saint-Siege. Ils
ont choisi le nom d'Uniates. M. Bore est dans la joie.
II icrit, le 8 janvier x861, a M. ttienne : c Nous avons
eu l'inappr6ciable faveur de voir le premier germe de
cette r6generation se former et croitre silencieusement
dans notre petit college de Bebeck. a
Les Bulgares Uniates demandent & conserver leur
liturgie; on va retablirl'ancienne hierarchie nationale,
continue M. Bore; mais les Grecs intriguent pour
emp&cher ce retour; heureusement que I'ambassadeur
de France protege les Bulgares et leur facilite la conversion. On leur trouve un local; on fait des d6marches
pour que la Porte communique A cette communaut6
un sceau particulier avec les droits qui s'y attachent.
M. Bore voit dans le retour des Bulgares un glaive a
deux tranchants contre le panhellenisme et le pansla-
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visme. Nous esp&rons, dit-i, que taote la Macd.oiae
va faire e pas d6cisif. Les enfants de saint Vincent,
ajoutc M. Bor6, semblent, algr6 lear indignitY, avoir
6t6 appeles particulirement pour recueilli• cette
immense moisson. .Six mois apres, il n'est plus aussi enthousiaste et,
oublant ce qu'il a Ccrit anparavant, il dit au P. £tieene,
le 19 juillet 1861 : a Si de lois on a pu croire a la
merveille d*'n retour aniversel et spomtanh de la Bulgarie, nous autres, spectateurs et timoias,nousn'awons
pas partag6 cette illusion. * Ce qui diminne I'enthousiasme de M. Bari, c'est I'issue lameatable d'une mission dont il a 6t6 le principal I6ros et que, daas sa
simpliciti et son huiuilit6, il raconte tout en detail.
On avaitchoisi parmi les convertis %a archimamdrite
nommh Yocif paur ea faire le chef des Bulgames anis
et le Pape voulut le consacrer. M. Bor6 fat chargx
de
conduire A Rome la delegation qui accompagnait le
nouvel lua. M. Bor6 dat d'abord traduire le .missel
romainen bulgare pour l'offce et la messede la consrcration ipiscopale. M. Bornk at tontes soltes de'difAcrttt6s pour r6gler les cr6moaies. u L'intelligence da
vieil archimandrite, dkpourvu de ram oire, ae savait
ni comprendre ni retenir -,puis la volonte du consacui
6tait raide et opiniltae; on avait regli qu'il y a-rait
banquet apres la consecration; mais c'ftait careme
pour les Bulgares; M. Borv lui d&clara que le Pape
le dispensait du car&me pour ce jour-l5; I'alchiaadrite rpondit gravement a qu'au dessus du Saint-Phve,
il y avait Dieu ,. La tonsure faillit tout arrter;I'archimandrite consid'rait comme an p&ch~ grave de
laisser couper le moindre chevea de sa tEte. I1falist
que M. Bor6 employit la maniire forte : SSi vous

refuses d'obbir sur ce point, un jaut vous re•a•ercz
d'obeir

asurM point dogmatique. Je n'ai pas de
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garantie suafsante pour r6pondre de vous. Je me
retire. L'archimandrite cida devant cette menace.
Pendant la c6remonie, M. Bor6 se tenait la gauche
du consacrk; ii vrifiait toutes les r-ponses que Parchimaadrite faisait en bulgare aux interrogations en
latin faites par le Pape.
M. Beor constate avec joie que le Pape a pris, pour
co-consicrateurs, des Aveques frangais afin de rendre
hoamage as zet de la France pour la conversion des
schismatiques.
( Comme je jo'iissais, dit-il, de Finsigne faveor
d'etre plaen
entre S. S. Pie IX et Ieconsacr6, je pouvais-savre tens les mouvements de Pape et entendre
teates ses paroles. ) L'onction, la majest6, i-recaeillement da vicaire de Jesus-Christ kI remplissent d'&motion.
A un moment de la c6r6monie, Parchimandrite dut
chaater certains versets et M. Bore devait chanter
avec lii; les deux ne brillaient pas par leur voix et
M. Ber4 constate que ce duo n'tait pas dige 'de
frgurer devant la cour romaine et ses incomparables
musiciens. « Maia, dit-il, la sainte gravith de la e6r6monie rehaussa men courage ), et alors pour Dien et
poor les Bolgares, it chanta... fort mal, mais eafin il
chanta. w Depwis, ajoute-t-if, je me sais demand6
plusieurs fois si je potvais encore ktre timide. a
An dkjeaaer qui suivit, M. Bor6 fat admis k La table
daSouverainPontife, tout surpris ettout confwrd'etre
assis atov
que le roi de Napless les eOvques se
tenaient respectueusement debout. M. Bbord servait
d'miterprteentre le Pape et Ie nouvel archev&qae des
Bulgares, Ce dernier demanda pendant le repas la
faveur d'etre normm patriarche. M. Bore, qui dia traduire la demande, en fut tout embarrassk. a Que dit-il
l1? li de•naanda le Pape qui se readit compte de son
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embarras. - Oh ! Saint-PFre !rdpondit M. Bore, c'est
un fils de Zibidde; excusez sa demande; vous avez
djai fait beaucoup pour les Bulgares en leur accordant
si t6t un archeveque et voilk qu'ils demandent un
patriarche; ce mot seul peint bien I'Orient; excusez
leur faiblesse native. - Un patriarche, s'6criale Pape;
mais cela suppose des archeveques, des 6v0ques et
vous etes encore tout seul. Quand vous aurez cinq cent
mille Bulgares unis, je vous donnerai un patriarche. )
Au repas magnifique qui fut donne le soir chez le
cardinal secretaire d'Etat, en I'honneur du nouveau
consacr6, Mgr Sokolski, ce.-ci ne toucha presque pas
aux mets maigres qui lui avaient 6t6 sp6cialement preparis. Pendant huit jours il fut fet6 partout. Mgr
Sokolski ne cachait pas son admiration et sa reconnaissance.
M. Bor6 achive son recit par ces mots :
* Comment en un plomb vil For pur s'est-il chang ?
* L'on comprend que j'aborde ici la question de son
apostasie, question embarrassante... , et il ajoute :
<(Une justification personnelle serait inconvenante. P
Mgr Sokolski fit done d6fection, a son retour; il disparut, le 18 juin, enlev6 volontairement par les Russes.
M. Bor6 ne se laisse pas arreter dans son zaie par
cet 6chec; il n'est pas de ces petites ames qui ne suivent que les inspirations de l'amour-propre, c'est une
grande -mequi plane au-dessus de ces misrres: ,Ayons
confiance en Dieu qui sait tirer le bien du mal. Nous
croyons toujours que c'est son ceuvre; autremeat nous
n'en voudrions pas. ,
Ce que nous venons de dire au sujet des Bulgares
donne une petite idWe de l'activiti missionnaire de
M. Bore, pt6fet apostolique. II faut pour en coomprendre toute I'6tendue se rappeler qu'il s'est dipeas6
de meme pour les Arminiens, pour les Georgiens, les
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Circassiens, les Vaiaques, les Polonais; le recit detaill de tout ce qu'il a fait nous entrainerait trop loin.
Sa politique religieuse a 6ti de defendre les faibles,.
les opprimes et de combattre surtout les Grecs et les
Russes, le panhellenisme et le panslavisme; aussi la
guerre d'Orient ou de Crim6e fut-elle salu6e par Ini
comme l'aurore d'une nouvelle 6poque, comme le
commencement dut dclin de la Russie, comme le
debut de l'6mancipation des nationalites balkaniques,
comme le prelude de leur conversion au catholicisme.
II a joue un trop bean r6le pendant cette guerre poor
que nous n'en disions pas un mot.
En 1848, M. Bor6, encore laique, avait et6 charg6
par le gouvernement franqais d'une mission en Palestine; il avait denonci dans son rapport les empi6tements de la Russie aux Lieux saints, comme en Perse,
comme dans les Balkans; il concluait qu'il fallait s'opposer avec 6nergie a cette mainmise de la Russie sur
tout l'Orient. Aussi pourra-t-il ecrire au debut de la
guerre de Crimee: t Apres avoir tant desir6 et appel6
cette expedition d'Orient, etc. »
II a racont6 les moindres details de cette guerre.
Donnons-en les grandes lignes et signalons le r6le de
M. Bore:
En juillet 1853, cent cinquante mille Russes franchissent le Pruth ; en octobre, la guerre est declarie
entre la Russie et la Turquie; en mars 1854, 1'Angleterre et la France interviennent pour defendre la Turquie. Bient6t le chol6ra fait ses ravages dansies arm6es;
le gouvernement demande des sceurs de Saint Vincent
de Paul pour Gallipoli et pour Varna. Les soeurs arrivent i Varna fin juillet 1854. M. Bore profite des
vacances pour aller visiter les soeurs. II Ecrit i M.
Etienne : 11 est bien juste que je contribue a assister
1'arm6e par mon ministire. Vous ne me gronderez pas,
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je 1'esp&re, si j'y suis reteau au delt de mon attente
et si, par la volont- de Dien, j'y trouvais la r&compense,
hilas ! trop pen mcrit&e du martyre de la chariti, je
que j'en serai redevable a l'obemssance. v
suis assur~
M. Bor&partit de BRbeck an commencement du mois
d'aoift 1854 avec M. Rfgnier. Ii arriva juste pous
assister une soear qui se moirrait du cholera: c'etait la
plus jeune et la plus forte.
On confia a M. Bore la direction d'un immense
h6pital qui comprenait trois sections : les choleriques,
les blesis, les convalescents. M. Bore decrit minutieusement 1'organisation matrielle qui ne laissait
rien a disirer, surpassant de beaucoup 'organisation
des h6pitaux anglais et turcs, et provoquant de la part
des blesses on chol6riques des t6moignages de reconnaissance envers le gouvernemnent qn'on rencontre
rarement en pareil cas. Les soins spirituels et les consolations morales itaient a la hauteur : ( A present
que nous avons nos sceurs, avaient dit les bless6s, noes
ne mourrons plus. , M. Bor6 fait sa tournie tous les
jours dans ses trois sections. C'est un ministire auquel
it a'est pas habitu6; aussi &crit-il :. c Le debut dans
an offrce aunque j'6tais si completement Ctranger est
le plus difficile. ,Mais en pen de jours, il s'est acclimate tout a fait. If pr&che, confesse, administre les
derniers sacrements, et ce ministere e remplit deconselation. It a racont6 dans les Annales de nombreux
traits edifiants r6colt6s dans ses visitesde chaque jour.
Se coniaisance des langues le fait appeler au chevet
dessoldats 6trangers que les autres aumbriers ne comprennent pas et cela augmente son labeur. II en est
toet heureux : c Ahi! ia belle chasse a, sderie-t-il, et
if admire la patience de ces pauvres soldats, Tes merveilles de la grace de Diew.
Mais des aum6niers sont arrives qui s'occupent des
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soldats,; M. Doumerq, secr-taire gen&ral de la Congr6gation, a reci le litre de directeur gn&ral des
sceurs qui sontaux ambulances et il est entr, en f~actions ; M. Bores'efface hamblement et rentre a Bibcok.
II suit les,A nements, se a~jouit de la victoire de
I'Alma (20 septembre 8,54), s'attriste de la mnort dn
mar chal Saint-Arnaud pour lequel il chante un office
a Th&rapia; il parcoaut les ambulances de Coastantinople pour confesser en allemand, en polonais, en
anglais; il est tkmoia attrist6 de ce que souffrent es
soldats venus des tranch6as de Sbbastopol oi .ils oat
eu les maias at les pieds gelks.
Toute I'ann~e1855 se passe en courses d'an h6pital
S1'autre; on voit M. Bor. au grand h6pital militaire
de PNra, a celoi <fe Dolma Bachtob, A l'~cole polytechnique, A Levend Tchiifiik a Rami Tchiffik, A
Malt6p6, A Daoud-Pacha, iGahalbha (champ des Ros9s)
oi il cl6kbre la Imesse dans 1'une des chambres di
Sultan; A Kaulidji, au palais ,de Russie, A Kalkis, A
1'Ecole pr6paratoire, etc. On 1'appeait- le beau cur, -;
il 6tait goGte de tous, offaciers et soldats.
Le 22 mars 1855, il fait un Triduum pour la defmiafLn d'attirer les
tion de l'Imamacul6e-Couceptioa,
graces de Dieu sur la guerre et les soldats; le 9aavril
1855, il s'enferme daas le camp de Masselaq oi regoe
le cholkea et il confesse iuit et jour; en jiWilet i855, il
fixe sa r6sidence A l'ambulaace du.palais rsase. Parmi
tous les traits qu'il xacante, nous ne pouvons r6sister
au plaisir de citer le suivaet :
, Le jour de IAssomption, j'eus d'awtes moitioas
du n1me genre. Un jeuse lieatenaat da 85* de ligae
avait -t6 ble&sk an crine, et i avait djk la gorge gangrente lorsqu'on nous I'apporta. II pouvait A ipeiae
parJer. Portis '•anvers 1'aatre par uae secrite sympathie. i acceptait de boa cceur les services q-ue j.e ai
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rendais. Comme il baissait a vue d'oeil, je lui parlai de
la sainte Vierge et de la medaille passee &son cou. II
sourit en me serrant la main, et bient6t sa confession,
pendant laquelle il recouvrait la voix et ses forces,
6tait termin6e. Alors, il ajouta : a Monsieur l'abbe,
j'ai an service a vous demander. - Lequel, mon ami;
parlez, je m'empresserai de vous 6tre agr6able. Veuillez avertir M. I'abb6 Bor6 que je suis ici, et tres
malade. x Ces mots furent comme un glaive qui me
transperqait le cceur, et cependant je pus lui repondre:
4 L'abb6 Bor6 que vous demandez est celui qui vous
parle., Alors, il leva vers moi ses regards, mouills
de larmes, et me serrant de nouveau la main : u Je
suis, ajouta-t-il, le beau-frire de votre cher ami,
M. Taconet, et le frdre du capitaine de zouaves que
vous avez soign6, il y a un an, a Varna. , Je retrouvais
done en lui M. Ferdinand Lefaivre, qui m'avait 6t6
recommand6 par une lettre pressante de M. Taconet,
qu'on ne me remit qu'apres sa mort. Mon ami m'y
disait que, le m6me jour, il avait 6t6 entendre avec sa
famille la messe i Notre-Dame-des-Victoires, et qu'il
ne doutait pas que la sainte Vierge ne veillit sur
cette vie si pr6cieuse. En effet, la sainte Vierge
I'appelait A elle, muni du sacrement de 1'ExtremeOnction; le jour m&me de son triomphe. »
Aprbs avoir racont6 ce trait, M. Bor6 6crit k
M. ]tienne c: Les vacances vont finir. On me demande si je resterai a l'ambalance. Je r6ponds qu'k
chaque jour sufit sa peine, que je suis sous l'obeissance de mon chef. Parley done, tres cher Pare, et
dites-moi si je dois retourner ou non k B1beck, au
milieu de nos bambins. Je reste dans la sainte indiff6rence. ))
-Quelques mois plus tard nous le voyons continuant
ses tournies dans les h6pitaux; le Io janvier i856, iA
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raconte les fetes de Noel dans son ambulance et il
ajoute : a Je visite les confreres repartis dans les divers itablissements qui forment comme une ceinture
de charit6 autour de la musulmane Stamboul. )
Le travail s'est accru, car les missionnaires Lazaristes ont 6te charges par le gouvernement de tous les
h6pitaux et ambulances. M. Bore s'en rejouit d'autant
plus, dit-il, a que nous pouvons nous rendre ce t6moignage, si-conforme a notre esprit primitif, que nous
n'avons rien fait pour provoquer cette mesure du gouvernement ,.
Les difficultes ne manquerent pas dans l'exercice
de la charit6. II y eut des plaintes de la part des
anciens aum6niers deposs6dis de leur charge, des
plaintes de la part des medecins qui accusaient les
soeurs de faire du proselytisme, qui leur reprochaient
de ne pas vouloir veiller la nuit, qui leur suscitaient
des diffcult6s au sujet de leur oratoire, au sujet de la
priere dans les salles, au sujet de leur dependance
vis-A-vis des administrateurs civils, etc.
Tout ce surcroit de travail s'ajoutant A ses occupations ordinaires faillit conduire M. Bore aux portes
de la mort; il fut malade trois mois; il.se r6tablit et
reprit son service; un de ses confreres, malade en
meme temps que lui, M. Bourgeois, mourut accabl6
de travail. Et M. Bbr6 6crivait en annonqant sa mort :
v ttre martyr de. la charit6, n'est-ce pas IA une mort
digne d'envie?h On voulait faire des funerailles grandioses pour notre confrere; on voulait tirer le canon;
M. Bor6, fiddle imitateur de M. Etienne qui ne permit pas qu'on d~corit les missionnaires et les soeurs,
M. Bor6 r6pondit aux propositions qui lui 6taient
faites : cc Les enfants de saint Vincent ne sont pas de
c'tux qui aiment le bruit et le retentissement. )
La paix fut sign6e en mars 1856 ;vingt-cinq mission-
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naires et sceurs avaient succomb6 a la thche; les gouvernements francais et turc remercierent la double
famille de saint Vincent et M. Bore s'efforga de tirer
de cette paix le plus de concessions possibles pour les
chretientds unieg.
Le rble que M. Bore avait jou6, soit dans cette
guerre, soit vis-a-vis des Bulgares, des Arm6niens et
des autres peuples, attira I'attention sur lui; il fut
question de le nommer 6veque, puis archevtque de
Smyrne; on.parla de lui comme dldeguA apostolique
en Syrie, il fut propos6 pour etre del6gue apostolique du Saint-Siege a Constantinople; cette derniere
nomination &choua par le veto de 1'Autriche. Diem
permit que tous ces honneurs lui fussent 6pargnts car
it le r6servait a quelque chose de mieux, aux croix et
aux humiliations, croix et humiliations qui seraient le
prilude de son election a la charge de supbrieur g6n6ral des Pretres de la Mission et des Filles de la
Charit6.
(A suivre.)

EUROPE
FRANCE
PARIS
27- mai-4juin 1927. - La neuvaine au SaintfEsprit
pour l'union des. Eglises. Le vendredi 27 mai, s'est
ouverte, dans la chapelle des Lazaristes, 95, rue de
Shvres, la neuvaine au Saint-Esprit pour I'union des
Eglises. On salt qtelle est pr&chee, cette ann&e par
Mgr Beaupin, secr6taire g&n6ral du Comit6 catholique des. Amities franaaises, et qu'il a pris pour
sujet geniral de ses entretiens : c L'esprit de charit6
et l'tnion des Eglises ).
( L'esprit de cbarite, a-t-il d'abord expos6, ne doit

etre confoodu, ai avec le lib6calisme doctainal justemeat condaimn, ni avec une m6thode systkmatique
de concessions et de compromis. Ce doit etre usn effort
de compr6hension et d'amour, inspire et soutenu par
la grace diviae, par lequel les cbritiens divis6s en axriveront a se readre compte qu'ils doivent travailler
tous a la recherche et au triomphe de la verite. )
Mgr Beaupia a montre ensuite quelles rmgles de
sbserve saint Vincent de Paul
prudence et de sage
dans leur manimre
missionnaires
ses
a
prescrites
avait
la R6forme et des
de
chaire,
la
de
de parter, du haat
protestants. II leur demandait d'exposer surtout, sans
vaines pol6miques, I'enseigneiment authentique de
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I'kglise et d'6viter tout propos qui serait de nature i
aigrir les esprits. Instruire et sanctifier le peuple
fidele, ce fut toute sa methode.
Dimanche, devant un auditoire de plus en plus
nombreux, Mgr Beaupin a kvoque la m6moire et
1'oeuvre de M. Portal et de son ami, I'abbe Morel, qui
ont travaill 'un et l'autre a susciter, dans les milieux
les plus divers, I'interet en faveur de l'union des
Eglises; cette conference, faite de souvenirs, car
Mgr Beaupin a beaucoup connu et M. Portal et I'abb6
Morel, fut particulierement emouvante.
Lundi dernier, il a pr6sent6 une vue d'ensemble de
l'aeuvre du cardinal Mercier, tout entiere inspiree,
aussi bien dans ses rapports avec les orthodoxes
qu'avec les protestants, de la plus surnaturelle chariti.
Samedi soir, veille de la Pentec6te, se sont termin6es, AParis, dans la chapelle des Pr&tres de la Mission, les predications de la Deuvaine an Saint-Esprit,
pour l'union des Eglises.
Dans ses dernieres conferences, Mgr Beaupin a
analys6 et dicrit les principales initiatives prises par
le pape Pie XI pour determiner, parmi les catholiques, un mouvement plus puissant de priire et
d'6tude en faveur de l'union des Eglises. II a parlI
ensuite de la manihre dont les moines B6nedictins,
dits moines de 1'Union, s'efforcent prisentement de
r6pondre & I'appel du Souverain Pontife, et de la facon dont la jeunesse catholique, en particulier en
France et en Belgique, s'associe a leur propagande.
Deux conferences ont 6t6 encore consacr6es & examiner comment la connaissance de l'histoire et celle
des liturgies peut aider les catholiques et les dissidents a se mieux comprendre. Enfin, Mgr Beaupin a
termine cette serie d'exposes, en montrant que le problme de I'union des Tglises est en liaison avec celui
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de la defense de la civilisation chretienne, aujourd'hui menacde par l'incredulit6 et le retour aux maeurs
paiennes, dans une grande partie de la soci6t6 contemporaine, non seulement en Europe, mais dans le
monde entier. (La Croix.)
9 juin. - L'Acad6mie d6cerne a notre cher confrere
M. Coste, un prix de 5 ooo francs pour ses ceuvres sur
saint Vincent de Paul.
Ce meme jour M. Goyao, de 1'Acad6mie franqaise,
a fait a l'Institut catholique une conference sur les
Lazaristes en Extreme-Orient. II a parle de Mgr Mouly,
du bienheureux Perboyre, du voyage de MM. Huc et
Gabet et ila termin6 en recommandant une ceuvre destinge a secourir un catichum6nat dans un vicariat des
Peres J6suites.
13 juin. - A la reunion des Dames de la Charite, on
rend hommage au zdle, au tact, a la dignit6 avec lesquels M. Salat s'est acqilitte de ses fonctions de sousdirecteur interimaire en l'absence du sous-directeur
titulaire.
14 juiA. - Enterrement de M. Boisard, confrere
arrive tout r6cemment de Chine et qui est mort pendant une operation a l'h6pital Saint-Joseph.
16 juin. - M. Goyau fait encore une conference a
l'Institut catholique sur les Lazaristes; aujourd'hui il
parle de leur r6le en Abyssinie.
19 jui. - Nous apprenons avec plaisir que les vertus d'Alain de Solminihac, grand ami de saint Vincent, viennent d'etre diclarees h6roiques par le Souverain Pontife.
Enterrement du bon M. Morlhon. C'6tait
un de nos venerables de la Maison-Mere. 11 6tait n6 en
1840 et 6tait entr6 dans la Congregation en 1862, ce
2 juillet. -
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qui lui faisait soixante-cinq ans de vocation, soixantecinq ans bien remplis, consacr-s au service de Dien
dans Ie grand s6minaire d'Albi et a la Maison-Mere
comme professeur, a Chilonet Sens comme sup6rieor;

il fut visiteur de Champagne en 1895; depuis g1o3 if
vivait d'abord i Gentilly, puis& Saint-Lazare, idifiant
la communaut6 par son esprit de foi, son amour de la
vocation, sa grande bont6.
3 juillet. --

Les s6minaristes et philosophes de

Saint-Lazare 6tant partis a Beaucamps, ce sont les petits enfants de la maison Saint-Louis qui executent
les chants et les ce'rmonies et ils ne s'en tirent pas
mal du tout.
I juillet. -

Des pluies torrentielles oat transform6

notre cour et 'notre jardin en un veritable lac; on
n'avait jamais vu pareille chose de m6moire d'homme
et les archives qui ont encore meilleure memoire ne
signalent rien de semblable a Saint-Lazare.
12 juillet. -

Enterreinent de M. Lombard, mission-

naire de la- R6publique Argentine, qui 6tait venu en
France pour y chercher un regain de vie et qui y a
trouv6 la vie 6ternelle. Ce sont les enfants de SaintLouis qui assurent a la d6pouille mortelle de notre cher
confrere les honneurs qui sont dusa un fils de saint
Vincent.
18 juillet. - Nous empruntons
ticle suivant :

A un journal de Paris, I'ar-

Les quelques personnes qui, hier, par hasard, se
trouverent sur le quai de la gare des Invalides a l'heure
de 1'arrivie du train de Granville, eurent la surprise
d'en voir debarquer des voyageurs pen ordinaires...
Imaginez, sautant des wagons, soixante gosses, dont
plus de quarante n'ont pas d6pass6 six ans, vktus des
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couleurs de la Vierge, et, comme eux bleues et
blanches et les veillant, des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, tout effar6es par le trafic de la gare
parisienne. Si bleus, si blancs dans leur petit costume
impeccable etavec leurs grands yeux neufsqui n'avaient
jamais vu Paris, les petits boushommes sont sortis de
la gare...
Dans les mains, ils avaient d'etranges instruments
de cuivre. Au coin du quai d'Orsay, sur un signe du
chef, ils se sont ranges avec la discipline habituelle a
leur bataillon de b&b&s prodiges.
Une mesure pour rien... Puis, M. Jouanne, leur chef,
un bless6 de guerre, qui forma cette harmonie unique
au monde, fit un geste de sa baguette. Et, tout a coup,
avec un ensemble parfait, les altos, les trompettes, les
pistons, les basses, les flftes, les cors rythmirent 1'entrainant pas redouble de Bajus, Le Dibutant. Secs et
sonores, les cuivres eclaterent, dominant I'harmonie,
puis la grosse caisse fit entendre ses coups sourds de
tonnerre.
La grosse caisse 6tait si grosse devant ce petit
bonhomme de cinq ans qui la tenait qu'elle le masquait
entierement.
A c6t6 de lui, un helicon-basse de six ans, le corps

passe dans son instrument en spirale, souffiait, sosfflait, agitant ses petits doigts sur les touches de cuivre,
puis s'arr&tait de souffler pour se mettre . rire. Et
tous riaient d'avoir six ans, d'etre k Paris, d'avoir
apercu la tour Eiffel, d'entrevoir la gloire pour
demain.

Trbs vite, la foule s'atait assemblie, curieuse, pais
ravie, puis nmue jusqu'aux larmes.
Lorsque les enfants eurent joue letr premier morceau, ce fut du d6lire.On'ne s'atteadait pas a trouver
chez de si petits etres tant de nettetC dans l'attaque,
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tant de vigueur, taot de puret6 dans les sons.
Les billets, les pices jaunes tombaient dans l'aum6nibre blanche des religieuses.
Les enfants durent ex6cuter un second morceav,
tandis que de bouche en bouche se racontait la belle
histoire : Des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul
ont recueilli a Saint- Fraimbault-'de - Prieres, pris
Mayenne, soixante petits orphelins. Elles les 61event
.sans aucune subvention...; ils ont six mois, un an,
deux ans lorsqu'ils arrivent. Des qu'ils savent parler,
M. Pierre Jouanne leur apprend les notes. Ils deviennent grosses caisses, puis basses... S'ils sont douk, 1
six ans, ils ont de beaux instruments brillants et harmonieux, deviennent soli et jouent m6me la neuvieme
Symphonie de Beethoven. Avec le produit des qu&tes,
les religieuses 61event ces musiciens. Ils vont en classe,
obtiennent leur certificat d'6tudes. Mais la musique
est la grande r6compense, le moyen d'emulation par
excellence, et leurs exercices, tres surveill6s, d6veloppent leur petite poitrine et fortifient leur poumon...
(Le Journal.)
C'est le nonce Mgr Maglione qui
19 juillet. officie matin et soir; pendant le repas, les petits
enfants de Saint-Georges-de-Lisle viennent jouer
quelques morceaux de leur repertoire dans la cour qui
longe le r6fectoire; on applaudit, on applaudit encore,
on applaudit toujours. Jamais notre refectoire n'a
entendu autant d'harmonie venant de l'ext.rieur ni
autant de bruit produit a l'int6rieur.
Le soir, Mgr de la Villerabel, archeveque de Rouen,
prononce le panegyrique de saint Vincent.
L'orateur montra comment la Providence a pr6park
6
saint Vincent a son oeuvre de la reforme du clerg et
comment saint.Vincent a realise cette reforme.
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Dans le premier point, Mgr de la Villerabel indique
ce qu'il faut pour etre un bon pretre et montre que
saint Vincent, grace g Dieu, a eu toutes cesqualitss, 4
savoir : i° d6sinteressement absolu, comme le montre
sa charite pour les pauvres alors qu'il n'etait encore
qu'un enfant; 2' science, puis6e chez les Cordeliers
de Dax, aux universit6s de Toulouse et de Saragosse,
manifestee dans sa lutte contre les jansinistes;
3' caractire, volonte 6nergique qui brilla particulibrement pendant sacaptivit6 en Tunisie ; 4' zele des ames

dont il donna des preuves irricusables comme cur6 de
Clichy et de Chitillon-les-Dombes, en fondant les
confreries de la charitt, en dirigeant les Visitandines,
en s'occupant des galeriens, en pr&chant des missions
et surtout en devenant le pire de la Congregation de
la Mission et de la Compagnie des Filles de Ia Charite;
5' prudence remarquable qui lui permit de faire du
bien aux puissants comme aux petits, aux riches comme
aux pauvres, de traiter avec Louis XIII, Richelien,
Anne d'Autriche, Mazarin comme avec les gens des
champs, sans jamais flatter ni les uns ni les autres;
6" genie de l'equilibre, de l'harmonie des facult6s, bon
sens incomparable.
L'archeveque de Rouen montre ensuite comment
saint Vincent a realis6 la r6forme du clerg6. 1I parcourut les diff6rentes 6tapes de cette r6forme : exercices des ordinands, conferences eccl6siastiques, communaut6 des prftres, siminaire proprement dit.
La p6roriison fut un appel chaleureux l!a.formation des elites.
Apres le salnt du Saint-Sacrement, la fanfare de
Saint-Georges-de-1'Isle ex6cuta dans la cour d'honneur
de Saint-Lazare quelques morceaux de son repertoire.
20 ju;llet. -

Les petits de Saint-Georges-de-1'Isle

-

526 -

vont bientot etre connus du monde entier. Jugez-en
par ce compte renda d'un journal de Paris :
Une fete unique et merveilleuse, celle de l'6motion
et de la joie melees, r6unissait dans la salle de spectacle du Journal deux cents enfants des kcoles et

autant d'abonn6s venus pour applaudir l'extraordinaire
fanfare des petits orphelins de Saint-Fraimbault-dePrieres.
Fete qui commenca dans 1'eclat des grands rires
cristallins de tous ceux, de toutes celles qui, invites
par supreme recompense, s'attendaient seulement i
une distraction charmante suivie d'un delicieux goiter, non pas certes a cet 6moi oui les yeux les plus
rieurs trouv6rent, un instant, l'humiditi des larmes.
Alors, les petits bonshommes blancs et bleus sortis
des grands auto-cars comme d'une boite merveilleuse,
cranes sous leur petit b6ret basque, apparurent et se
rangirent sur la scene du thiatre.
Disciplines et charmants, sur un geste des religieuses
de Saint-Vincent qui les 616vent, sur un mot de leurs
chefs de musique, ils furent en ordre et commencirent
l'execution d'un premier morceau.
Le beau concert! Ce fut d'abord le Ligionnaire, de
Bajus, puis la finale de la neuvieme Symphon;e de
Beethoven; puis Sac au dos, de C. Aug6, et enfn,
Marehe au Peuple, de Ed. Avon, ensemble coupe
dd'un duo execut6 par un premier bugle de sept ans et

un deuxiime de six ans.
II fallait voir les altos de six ans, les basses et la
grosse caisse plus petits que leurs instruments, et cet
helicon pass6 en sautoir. II fallait voir la gaiet6 de ces

petits prodiges, les bonnes joues d'enfants bien
soignis, et la lumiere qui eclairait, tousles yeux bleus
ou noirs lorsqu'6clatirent fr6netiques les applaudissements du public...
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Public de petits enfants comme eux, soeurs et f.rres
6mus... Car, peu a peu, les .coliers avaient compris et
leur cceurs'6taitouvert a. une piti6 ml6e d'admiration.
Ils avaient compris que ceux qui 6taient venus pour les
r6jouir n'ont pas de maman, qu'un soir, un matia on
les abandonne au caprice du destin.
Destin qui fut mis6ricordieux puisqu'ils ont trouv6,
pour remplacer les cceurs sans amour de ceux qui les
ont fuis, le grand coeur pitoyable des bonnes sceurs
qui les chdrissent et les 6lkvent.
Aussi, dans les applaudissements qui 6claterent
entre les morceaux, il y eut, m616 a l'hommage admiratif adress6 au dan prodigieux des petits musiciens
un respectueux enthousiasme pour ceux, pour celles
qui ont la patiente et humble tiche quotidienne d'6duquer, de soigner, d'habiller et de donner de la joie a
soixante petits bonshommes sans famille !...
Au restaurant du Journal, oii un goater fut servi a
tous apres le concert, les rires fuseient, car l'6moi est
6ph6mbre :dans les cceurs de dix ans..
Puia esga'teaac 6taient si delicieux qu'on ne pouvait v.rai.reat pluas tre .mu...
- Tu viendras demain au Jardin d'Acolimatation
les entendre ?...
1Ohl
oui alors... Dis doanc,:combien que t'as.eu de
gateaux? '
- Ah! ce qu'on -samuse,alors...
Les petits musiciens de Saint-Fraimbault, tout sages,
regardaient les .autres enfaits. Unis dans la miame
allegresse,-tous les,rires en.cascade se melaient A 1lentre-choquement .des verres d'orangeade.
Enfir, il falut partir. On cria : ( Vive le Journal! A
demain! ) PRuis .rayonnants, on enjamba les auto-cars,
tandis qn'on se chuchotait la grande nonvelle -que
venaitd'apporteriao.lre ec6etaireg6ral., M.Lajarrige,
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au nom du Comit6 des fetes du Journal : la fanfare de
Saint-Fraimbault est invit6e i La Baule, sous les
auspices du Journal, en presence de M. Tardieu, les
31 juillet, 1" et 2 aofit.
Mais lorsqu'ils partiront, les beb6s sages qui se
seront fait entendre au Jardin d'Acclimatation auront
connu ce qu'enferme le coeur de Paris. Ils auront 6t4
fet6s et choyes pour toute la joie que met dans les
ames leur harmonie prodigieuse, mais aussi, mais surtout pour ce qu'enferme d'imoi et de riconfort leur
candide et beau regard d'enfant. - MARISE QUERLIN.
(Le Johhnal.)
Dans la journee, a Gentilly,.les m&mes musiciens
nous avaient rejouis pendant notre repas et avaient eti
applaudis avec la mesure qui convient a des anciens.
21 jillet.

-

Nous empruntons

A un

journal de Paris I'ar-

ticle suivant :

Avant de se rendre an Jardin d'Acclimatation; les
jeunes virtuoses sont all6s a 1'Arc de Triomphe, a
14 heures 3o, oi ils ont d6pos6 une gerbe de fleurs
sur la tombe du Soldat inconnu, puis ils ont exdcute
la Marseillaiseavec leur juvenile maestria.
Un de nos collaborateurs les a pr6sent6s au gindral
Mariaux, commandant des Invalides, qui ktait venu
les recevoir devant la dalle sacrie.
Le general Mariaux 6tait doublement qualifi6 pour
accueillir les petits orphelins; mutild de guerre et
musicien, compositeur de musique, il lui etait agr6able
de recevoir de petits musiciens dont quarante-cinq
d'entre eux sont des orphelins de la guerre. Le commandant des Invalides felicita le chef de la fanfare et,
en dtpit de la saintet6 du lieu, des applaudissements
cclaterent lorsque le glorieux motil=
embrassa le plus
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petit des musiciens encombr6 du plus grand des
instruments.
Plusieurs milliers de personnes, r6pondant a l'invitation du Journal, s'6taient rendues apres-midi au
Jardin d'Acclimatation, oiu avait lieu la fete enfantine
que nous avions organis&e en l'honneur des petits
musiciens de Saint-Fraimbault-de-Prieres. Et cette
de la pluie,
fete, favoris6e par une trove inesprice
obtint le plus franc succes.
Des deux heures, les petits trains partaient sans
interruption de.la porte Mail'ot deversant a l'entrie
du Jardin des foules de voyag.:urs, parmi lesquels les
enfants 6taient ividemment les plus nombreux. Et
aussit6t commencait le lancer des ballons-cartes-postales, qui fut assurement le clou de cettefete. Pendant
plusieurs heures, le ciel fut parcouru, vers le nordest, par des centaines et des ceutaines de ballons,
filant & belle allure 'vers des destinations que nous
connaitrons bient6t. Les vents paraissent favorables,
il semble que le ballon vainqueur puisse etre recueilli
assez loin de Paris.
A deux heures trente la jeune fanfare des orphelins
de Saint-Georges-de-l'Isle faisait son entree dans le
Jardin, banniere en tate, et escortee de longues files
de curieux, interesses et attendris par la belle tenue
de cette petite troupe de musiciens dont tout Paris
fete depuis quelques jours le pricoce talent.
Comme les autres enfants, les musiciens prirent part
au concours, et c'est parmi les bravos de la foule que
leurs soixante ballons s'leverent ensemble dans les
airs.
A seize heures quarante-cinq, la foule se portait
autour du kiosque oi la fanfare de Saint-Fraimbault
donnait son concert.
Cranement, avec un ensemble parfait, les petits
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musiciens - dont quelques-uns ne sont pas tout a fait
aussi grands que leurs instruments - exicutirent un
programme dont chaque morceau fut salui par des
tonnerres d'applaudissements.
Le concert s'acheva par la Marseillaise, enlev6e par
la petite fanfare avec une assurance qui fit I'admiration de tons. De longues acclamations saluirent les
jeunes musiciens. - (Le Journal.)
26 juillet. - M. Ryckwaert precise a la chapelle de
la rue du Bac la part r6ciproque prise par saint Vincent
et la bienheureuse Louise a la fondation de la Compagnie des Filles de la Charit6.
31 jaillet. - Les freres coadjuteurs cý61brent sainte
Marthe en une f&te intime pr6sidee par M. Dupeux,
assistant de la Maison-Mýre.
ECOUEN
SNous emprutons

k la Croix Particle suivant :

Ainsi que nous l'avons annonc, a eu lieu dimanche
nne 6mouvante c6r6monie k .couen oit les habitants

ont voulu honorer la m6moire de leur compatriote du
dix-septibme -sibcle, Jean Le Vacher, pr6tre Lazariste, vicaire apostolique de Carthage et aussi consul

g6n&ral de France a Tunis et a Alger sons Louis XIV.
Le matin, une inscription a 6te fix6e .l'6glise,dans
la chapelle des fonts baptismaux, oi Le Vacher.recut

le bapt~me. Mgr Lemaitre (Tunis) pr6sidait la c6r6monie, assist6 de M. le doyen d'Acouen. Voici le texte
de cette inscription :

-

53i -,

ICI LE 13 MARS 1619
A ETE BAPTISE
PAR JEAN BAROCHE, CURE DE LA PAROISSE
ET CHANOINE DE LA COLLEGIALE DE MONTMORENCY,
JEAN LE VACHER
(NE DE PHILIPPE ET DE CATHERINE BUTEFER)
TRES DIGNE FILS DE

SAINT VINCENT DE PAUL,

CONSUL DE FRANCE ET VICAIRE APOSTOLIQUE,
DEFENSEUR ET TEMOIN DE LA FOI,
MORT A LA BOUCHE D'UN CANON
SUR LE MOLE A ALGER LE 26 JUILLET 1683.
LES ENFANTS DE SAINT VINCENT DE PAUL

1927

Une autre plaque a etk

fix6e a la facade de la

maison natale du saint religieux; elle fut donn6e par
la Soci6te historique de Pontoise et du Vexin. La
c6r6monie eut lieu l'apris-midi, sous la presidence du
maire de- la ville. M. Franklin-Bouillon prononqa une
allocution. Mgr Lemaitre assistait a cette c6ermonie A
laquelle 6taient representes le ministhre des Affaires
itrangeres et l'Amicale des consuls.
A cette occasion a paru dans le Figaro 1'article suivant :
JEAN LE VACHER
Consul de France et martyr

Dimanche prochain, la ville d'tcouen, - sa ville
natale, - va c6elbrer la. inmoire de Jean Le Vacher,
qui, pendant pros d'un demi'siicle, fat vicaire -apostolique et consul de France, d'abord 4 Tunis, puis A
Alger, oit i

mourut, en veritable martyr, le 26 juil-

let 1683, li6 & la bouche d'ua canon, par l'ordre du
<dey, Mezzomorto.
Ce h6ros, qui, avec quelques autres bons Franjais,
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n'a eu que l'oubli pour recompense, est un de ceux qui
ont contribu6 a fonder notre Empire africain et qui

surtout ont le plus fait pour empecher que la tradition
latine et chritienne s'abolit completement en Afrique.
En un temps oi toutes les puissances europiennes
payaient tribut aux Barbaresques, se laissaient dicter
la loi par un ramassis de pirates, cet humble religieux
sut 6lever si haut, en Barbarie, le prestige de la France
et du Roi Tres Chritien, qu'il obtint, pour son pays
et pour son souverain, un traitement priviligi6 et qu'il
y garde jusqu'au bout une sorte de pr6eminence sur
tous les autres consuls.
Et c'est sans doute pourquoi Jean Le Vacher est a
peu pros inconnu.

Je me souviens que, lorsque j'habitais Alger, ii
m'arrivait presque quotidiennement de passer, i
une heure matinale. dans une rue qui porte son nom.
Cette rue fait partie de ce qu'on appelle le quartier
Saint-Augustin. La rue Saint-Augustin voisine avec la
rue Dupuch, saint Augustiii, 6veque d'Hippone, et
Mgr Dupuch, premier eveque d'Alger!... Et, a cette
heure-li, tandis que les chevriers maltais poussaient
leurs troupeaux &travers les rues encore somnolentes,
je rapprochais dans mon esprit ces noms de pasteurs
africains et je me disais que le nom de ce Le Vacher,
dont je ne savais absolument rien, accentuait heureusement la physionomie bucolique et pastorale de ce
quartier alors suburbain...
Oui, Aigerien d'adoption, j'ignorais Jean Le
Vacher! J'6tais coupable, sans le savoir, de cette
ingratitude. Or, Jean Le Vacher est mieux qu'un
grand personnage historique : c'est un admirable type
de chritien et de Francais de I'ancien temps, homme
rbellement exemplaire dont les 6nergiques v.ertus
m6ritent plus que jamais d'etre exaltees.
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II avait la vocation apostolique. C'est pourquoi il
fut, d&s la premi&re heure, un des disciples les plus

fervents de saint Vincent de Paul. Celui-ci, d&s que
le jeune Le Vacher fut ordonni pretre, le destina.sans
la moindre bhsitation aux missions de Barbarie, et
bien que la sante du jeune homme fit alors fort

ibranl6e, ce terrible ap6tre de la charit6, pour qui
les vraies contingences de la maladie ou de la faiblesse
humaine n'existaient point, I'expedia impitoyablement

a Tunis. Jean Le Vacher eut une rechute en arrivant
a Marseille. Sur quoi, le bon M. Vincent, averti de la
chose, 6crivit ce petit mot au sup6rieur de Marseille :
( Si M. Le Vacher est si faible qu'll ne puisse aller
jusqu'au vaisseau, qu'on l'y porte, afin qu'il s'embarque
dans l'6tat ou il est. Et quand il aura fait vingt ou
trente lieues, s'il ne peut resister & 'air de la mer,
qu'on le jette dedans!... )
Plus tard, on vit dans ce mot un pen brutal de
M. Vincent une preuve de son esprit prophetique.
Cela voulait dire, parait-il, que M. Le Vacher triompherait de la mer, comme de la maladie et des Barbaresques. Et, en effet, non seulement il arriva sain et
sauf a Tunis, mais il ne tarda point a y prendre une
importance en rapport avec sa charit6 et sa sainteti.
D'abord missionnaire, puis vicaire apostolique, it
commenca par reorgan;ser les bagnes de la ville, qui
en avaient grand besoin.
A cette tpoque-Il, vers le milieu du dix-septieme
siecle, on en comptait quatorze, rien que dans la capitale de la R6gence. Et chacun d'eux contenait quatre
ou cinq cents esclaves appartenant toutes les nations
de la chr6tient- et & toutes les classes de la soci6t6 :
rehgieux et laiques, officiers de marine et des armies
de terre, grands seigneurs et commerqants, simples
soldats ou simples matelots, passagers de tout age et
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de tout sexe. Ces malheureux vivaient dans un dinuement et une salet6 6pouvantables, astreints aux plus
rudes travaux, mal nourris, a peine vetus, condamnes
a la bastonnade sous les pritextes les plus frivoles, et
presque toujours enchaines.
Avec des ressources infimes que son ingeniositA
multipliait, Jean Le Vacher habilla ces pauvres galdriens, les nettoya, amiliora, dans la mesure du possible, leur ordinaire, les soigna dans les maladies,
ouvrit pour eux des h6pitaux, a l'interieur mrme des
bagnes. En meme temps que des corps, il s'occupait
des ames, s'evertuant A moraliser ces mis6rables qui
vivaient pele-mele dans la promiscuit effroyable que
1'on devine. 11 ouvrit des chapelles dans les bagnes,
ameliora celles qui existaient, donna au culte, comme
aux pr&tres esclaves, toute la digniti extirieure et
toute la decence convenables. Sa charit6 et son zele
apostoliques ne se bornaient pas aux seuls chr6tiens.
I soignait aussi et il secourait les musulmans malades
ou necessiteux. 11 convertit meme un certain nombre

de Turcs : ce qui prouve, une fois de plus, que le
musulman n'est nullement inconvertissable, comme
le croient certains Francais d'aujourd'hui. Par-dessus
tout, il s'occupait de racheter les esclaves chritiens :
il trait l'interm6diaire entre les pirates ef les families
des captifs.
Apris quelques ann6es d'une telle conduite, Jean

Le Vacber faisait figure de grand marabout chr~tien.
Sa saintet6 rayonnait. Les musulmans savaient d'abord
qu'il 6tait un homme.profondiment religieux et ensuite
qu'il n'avait d'autre objectif que le bien des Ames,
de toutes les Amres, indistinctement, fraternellement.

Cela fit que le poste de consul de France 6tant devenu
vacant, le dey de Tunis demanda lui-mmem
que
AM. Le Vacher en prit le titre avec les fonctions.
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I1fut consul a Tunis pendant dix ans. Un peu plus
taid, il le 'frt& Alger jusqu'a sa mort tragique.
Ce consul en soutane itait extremement appr6ci6
des autorits barbaresques. L'essentiel de ses fonctions
consistait a traiter avec ces bandits le rachat des
captifs. Se dispensant, A l' gard des chr6tiens, de
toutes les regles ordinaires de la morale, les pirates
d'Alger et de Tunis exigezient au contraire de leurs
prisonniers ou des mandants de leurs prisonniers une
honnetete scrupuleuse. Jean Le Vacher fut, A leurs
yeux, l'homme i vftu de probit6 candidei-. 11 s'efforgait de maintenir la balance 6gale entre les victimes
et les bourreaux, entre la rapacit6 des uns et la ruse
ou 1'indigence des autres. Aussi certains chr6tiens
l'accusaient-ils de partialit1 en faveur des forbans
alg6riens. Duquesne refusa meme, un jour, de le recevoir a son bord, en faisant dire Ace consul de France
qu'il le trouvait plus turc que chr6titn.
Cela n'emp&che que les 6chevins de Marseille prisaient fort sa loyaut6, son habileti en affaires et surtout son influence aupres du Divan. Pour peu qu'une
n6gociation fft 6pineuse, c'etait toujours M. Le
Vacher qu'ils en chargeaient, le priant, tres honn&tement, d'user de son credit aupres de ces messieurs
d'Alger, comme ils disaient avec la naive et charmante
courtoisie du grand siecle.
Ce disciple de saint Vincent de Paul faisaitdoncde
son mieux les affaires de ses compatriotes en pays-barbare. Il y avait A cela quelque merite,. car un consul
6tait consid-r6 par les Barbaresques comme un v6itabl e
otage, qu'on emprisonnait A l'occasion, qi'on mettait
aux fers et qu'on batonnait, pour faire a chanter ) son
gouvernement. 11 fallait, pour un 'tel emploi, des
Ames vigoureusement'tremp6es, des Ames de mission
naires toujours pretes au martyre. Le propre pred'-
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cesseur de Le Vacher, Arnould Dubourdieu, religieux
des Missions, lui aussi, faillit payer de sa vie I'insac-'
chs d'une nigociation dont le dey l'avait charge. On
lui avait offert de se sauver sur un vaisseau francais :
a Mais, ecrit-il a Colbert, comme j'ai fait reflexion
que je n'ai pas ordre du Roi d'abandonner ma charge,
j'ai pris le parti de m'exposer A toutes les rigueurs
que ces messieurs me voudront faire experimenter... n
Les rigueurs que ( ces messieurs ) pouvaient lui
faire experimenter, c'6tait le pal on la bastonnade, on
la mort A petit fen. Et il y marchait en toute simplicite! Service du Roi, service de Dieu! Ces hommes
etaient admirables : I'me de leur fondateur, l'Ame
ardente de M. Vincent avait passe en eux.
Jean Le Vacher, lui, fut moins heureux que son
predicesseur. II expbrimenta d'une fajon atroce les
rigueurs de ( ces messieurs d'Alger ). Quand Duquesne
vint bombarder la ville, ie dey le condamna A
.I'affreux supplice que l'on sait. En vain lui promit-on
la vie sauve, s'il consentait a apostasier; il fit a ses
bourreaux une riponse aussi belle que celle de son
ami Dubourdieu : a Croyez-vous qu'un pretre comme
moi ait peur de mourir?... w II itait malade, couchb
dans son lit; on dut le porter jusqu't la bouche du
canon qui allait 6parpiller ses membres aux quatre
coins du golfe...
La ville d'Ecouen a bien raison de glorifier,
dimanche prochain, ce beau sacrifice d'un de ses
enfants. A la veille du jour oi la France va cil1brer
le centenaire de la conquete de l'Algerie, il n'est pas
mauvais de rappeler aux Frangais oublieux ce qu'ktait
L'histoire de Jean Le
I'Afrique de ce temps-l.
Vacher pourra fournir un utile theme de meditation
;
ces messieurs d'Alger u et aussi & nos admi-
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rateurs de la jeune Turquie et de ces messieurs d'Angora.
Louis BERTRAND,

de 1'Academie frangaise.
La Libre Belgique a publi4 le compte rendu suivant de la
fete, dfi la plume de M. Goyau, de l'Academie fran<aise :
Un curieux cortege se deroulait, il y a quinze jours,
en 1'6glise d'Ecouen. On y voyait, a c6t6 de l'autorit6
6piscopale, un reprisentant du ministre des Affaires
6trangeres, un d6legu6 de 1' 4, Amicale des anciens
consuls et diplomates n, et quelques membres de la
Societ6 historique du Vexin. Et grouples autour des
fonts baptismaux, ces personnalitis religieuses et
civiles inauguraient un o m6morial ), en l'honneur de
Jean Le Vacher, qui, dans cette paroisse, il y a trois
cent huit ans, devint, an jour de sa naissauce, un
chr6tien. L'Etat francais s'associant a l'9glise de
France, en l'annee 1927, pour comm6morer un bapteme, voilt certes un spectacle piquant; et I'individualit, qui en a eti l'occasion ne saurait certainement
passer pour un personnage banal.
Rien de banal, en effet, puisque d'une part son
procks de saintet6 s'instruit a Rome et vous
m'accorderez aisement que la saintet6 est la plus
auguste des singularit6s - et puisque d'autre part le
ministre des Affaires etrangeres, ii y a dix-sept ans,
inscrivait sur le marbre, au seuil des Archives du quai
d'Orsay, son hommage personnel a Jean Le Vacher, et
que ce pr&tre ouvrit par son nom la liste douloureusement glorieuse des diplomates, consuls et agents
francais, tubs au m6pris du droit des gens. Et l'on
peut pr6voir que, dans deux ou trois ans, Rome
installera sur les autels cet agent diplomatique de
Louis XIV : ce jour-la ce ne sera pas seulement la

S538 France religieuse, .ce seront la France officielle et Ja
France tout court qui se sentiront honorees, non moins
qu'elles ne le furent par la canonisation de Jeanne
d'Arc. L'histoire offre des paradoxes que le roman
lui-meme n'aurait su inventer : sous le regard interloque de ces Francais du vingtieme siCcle qui s*~vertuerent a brouiller la puissance religieuse et la
puissance civile, des Francaisdutemps passs m6nagent
a ces deux puissances d'amicaux rendez-vous, sons te

pi&destal m6me de leur gloire.
Ce Jean Le Vacher, dont on voit .que le rble ihistorique n'est pas complktement termin6, etait un fils
spirituel desaint Vincent .de Paul, un de ces missionnaires qui, dans ses lettres, sont humblement qualifies
de u pauvres gueux n, et ique leur Fondateut, tout le
premier, vouait a•la pauvrete, voire m&me b laadtresse,
pour 1'amour .de I'humanit6 en meme temps que de
Dieu. Ce fut en Tunisie qu'un jour de 1647, Jean Le
Vacher futexpdi6& pour tre I'aumnier .des chretiens
esclaves. Tout de -suite il en trouva partout; il y en
avait sur les galires du dey, et dans-ses bagnes, et
dans les domaines ruraux de ses sujets, et dans kes
douleureux entrep6ts.oi les Maures chassEs-d'Espagne,
les Tagarins, comme on .les appelait, se faisaient
maquignons d'hommes. Ses prEdications, ses litrgies

dans les chapelles iqu'il improvisait .en plein bagne,
raffermissaient les captifs dans leur personnali6 ,de
chr6tiens, seale dignit6 :qui .leur :restt; -ces bagnes
dont il disait qu'ils u ps6paraient Jdes sepulcxes a
NotreSeigneur , devenaient le cadre d'une -Iglise

souffrante, qui sous le poids de ses chaines c616brait
pouttant, en 1655,eegrand juhile prescrit par le ape;
-et la plupart.des esclaves disaient librement-q4'ilieur
semblait etre dans une petite Rome.
Qu',taientils autre ,chose qu'un materiel humain,
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exploiti & coups de baton, vraiment nourri du
pain
p
de douleuri, et qui s'entassait dans les ge6les, sous
la menace constante de la peste?
I1 ne suffisait pas a Jean Le Vacher de rendre au
Christ, par la seule action de son apostolique presence,
ces pauvres 6tres desempares; il voulait aussi les
rendre A la France, organiser, pour eux, une auvre
de rachat. Trente-six ans durant, il la poursuivra,
quetant les aum6nes qui deviendront des rancons,
multipliant les tractations dont la libert6 des esclaves
6tait 1'enjeu, facilitant ses marchandages par d'ing6nieux cadeaux, tels qu'un baril de vin rouge ou qu'un
tonnelet d'anchois, versant dans les mains avides de
leurs maitres les beaux deniers comptants qu'avaient
parfois accumults ses propres privations, et, tent6
parfois de s'offrir lui-m&me pour procurer la libert6 a
l'une de ces innocentes creatures. Grace a Le Vacher,
un Louis de Clermont-Tonnerre, chevalier de Malte,
6tait restitua a son Ordre et A sa famille; un docte
numismate, nomm6 Foy-Vaillant, que Colbert avait
charge d'une exploration savante, 6tait restitu6 a
1'Acadimie des inscriptions dont il 6tait membre.
Sur le programme des solennitis d'Ecouen, je ne
vois pas qu'on annonce un repr6sentant de la Com6dieFrancaise; c'est une lacune, car, sans Le Vacher,
nous n'aurions ni , le Joueur » ni u le Ligataire Universel n. Ce fut lui qui, par une opportune ranqon,
lib6ra le jeune Regnard des chaines meurtrissantes
-qui I'attachaient a la meule, comme vingt si&cles plus
t6t son confrere Plaute; ce fut lui qui le libara de la
menace des nerfs de boauf, incessamment brandis pour
activer le travail. Et c'est meme le livre de M. Gleizes
sur Le Vacher qui nous apporte, pour la premiere
fois, i'authentique t relation de I'esclavage des sieurs
de Fercourt et Regnard par les corsaires d'Alger ».
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seul pour tout cela! disait saint
i< Un homme
Vincent de Paul, en songeant A la t&che immense de
Le Vacher. Avec quelle catholicit6 et dignith il relve
et entretient ces pauvres esclaves! s)Mais c'6tait la
ferme volont6 de Jean Le Vacher d'enraciner sa vie
parmi eux, et quand les circonstances 'amenerent i
s'6loigner d'eux dix-huit mois durant, il disait a ses
confreres de Paris : (Si d'un c6t6 je voyais le chemin
du ciel ouvert, avec permission d'y aller, et de l'autre
ceiui d'Alger, je prendrais plut6t ce dernier a cause de
la charit6 qu'il y a a exercer envers les pauvres esclaves,
6tant comme assur6 que celui du ciel ne pourra me
manquer par aprs ! ),

Pour ce ministere dont son Ame 6tait 6prise, le
vicaire apostolique, Jean Le Vacher eut des facilites
sp6ciales durant la periode o~ le roi de France fit de
lui son consul en Tunis et son consul en Alger. Ce
pretre fut alors, de par ses fonctions m8mes, le policier
de la MWditerran6e, le m6diateur naturel aupres des
autorit6s musulmanes; sa voix s'elevait pour signaler
les abus contraires aux traites, pour n6gocier avec une
demi-souverainet6 les &changes opportuns entre les
Frangais captifs et les Turcs retenus dans les prisons
de France. Ce pr&tre fit plus encore : dans ce Tunis
oi la mort de saint Louis fat la premiere assise de
notre influence morale, Le Vacher sut etablir ou, pour
mieux dire, faire 6tablir par le Divan lui m6me la
premiere garantie de notre shcurit6, le
Ic
Fondouk
des Frangais ),qui servit ala fois de Consulat et de
residence pour les marchands. Imigr6 11-bas pour
une besogne de pitie, de justice et de misdricorde, il
developpa par surcroit notre commerce.
Lorsque les difficult6s survenues entre la France et
le dey d'Alger amenerent les vaisseaux de Louis XIV
i bombarder la ville, Le Vacher apprit qu'un certain

-

541 -

Mezzomorto s'installait sur le tr6ne du dey assassinL.
II connaissait ce personnage, il avait jadis d6fendu
victorieusement contre lui la dignit6 d'une belle et
noble fille de Majorque, sa captive. Le premier soin
de Mezzomorto, devenu maitre d'Alger, fut de faire
mettre a la bouche d'un canon ce Jean Le Vacher, en
souvenir de l'heure oui, comme consul et comme pr&tre,
il s'6tait dresse entre lui et cette femme. On lui promit
Ia vie sauve s'il voulait revatir le turban. Jean Le
Vacher riposte en offrant de payer la poudre dont on
allait charger le canon. Quelques minutes apres, un
coup partait : une moiti6 de son corps 6tait projet6e
dans la mer; et de ce qui restait de lui, les Turcs
eux-memes, subjugues, faisaient des reliques. La
diplomatie francaise se souvenait de lui comme d'une
victime du devoir; l'lglise comme d'un martyr; et
devant ce baptistere oiý sa vie morale et spirituelle
etait 6close, les deux hommages se sont l'autre jour
associes, pour n'en faire qu'un.
Georges GOYAU,
de 1'Acadimie francaise.
NICE
FETE DES BiENHEUREUX MARTYRS LAZARISTES

L'6tranger a nos fetes qui, le dimanche 26 juin, aux
chaudes heures de la matinee ou bien au milieu de
l'apres-midi, passant devant la cath6drale aurait c6ed
au desir d'aller se refugier dans sa fraicheur, aurait
eu tout A coup, sous les yeux, une vision de grandeur
et de paix et comme une revelation de joie spirituelle.

Le chceur baign6 de lumiere et que remplissait de
sa majestueuse ordonnance I'office pontifical, composait, a lui tout seul, un tableau vivant, color6 et ou
tout parle A l1'me parce que tout lui parle de Dieu.
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Rev6tu de ses ornements les plus riches, de ceux que
M. I'archipretre trre des armoires profondes aux plus
grandes solennitis, Sa Grandeur officiait, entouree
des ministres de l'autel, tandis que, dans les stalles, le
v~nCrable Chapitre an complet, MM. eIs directeurs da
grand Siminaire et leurs jeunes 61eves au blanc surplis
prolongeaient la liturgie sacree et s'y associaient par
leurs prieres, leurs chants, leurs mouvements harmonieux et leur pieuse attitude.
Dans la nef principale, en rangs profonds, des
religieuses de tous costumes. Toutes les maisons de
Nice devaient s'y trouver representhes. Mais aux
premieres chaises, prsr
de la balustrade, ce qu'on
distinguait tout d'abord, c'6taient les coiffes blanches
des Filles de la Charith aux ailes eteadues, immobiles,
myst&rieuses, rangees de pensdes pures, prates i
prendre leur essor vers le Ciel. Des jeunes flles au
ruban bleu, des premiires communiantes qu'on reconnaissait A leur voile, des d6lgations de nos differeates
oeuvres de cbarit6, ces merveilles de la grice et de la
boatD
par lesquelles a la misere hum'aine se r6vele le
sourire de Dieu, toutes ces elites formaient une
assistance toute pen6tr6e et comme 6clairie de surnaturel, a une soci6ti des anges 3, pour reprendre un
mot de Maurice Barres, parlant'precis6ment des Filles
de la Chariti.
Ce dimanche-lU, nous etions done, a la cathbdrale,
en quelque sorte, chez a Monsieur Vincent n- C'itait,
en effet, son action sainte et profonde snr les Ames et
notre reconnaissance envers les pr&tres continuateurs,
parmi nous, de son oeuvre, que nous c•~tbrions, en
fetant, ainsi que nous I'avions amnonc6, les trois
martyrs Lazaristes, tout recesmment l6eves par le SaintPere aux honneurs de la beatification.
De ces trois pretres de la Mission qui acquittereat
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par le martyre le don qu'ils avaient recu de la foi,
deux, nous 1'avons dit, il y a an mois, Louis-Joseph
Francois et Jean-Marie Grayer, etaient Franqais et
verserent Leur sang sons la Terreur. Le troisibme,
Abba Ghebrk Mikael, 6tait Abyssin. Converti de
I'hrAiit et du schbisme, it souffrit d'inimaginables
tortures pour la foi que lui avait apportbe un fils de
saint Vincenl de Paul, le Lazariste italien Mgr de
Jacobis, et pour elle, lui aussi, il accepta de mourir.
Ce furent done les lemons de ces sanglants hbroismes
que s'attacha . mettre en lumiere pour le plus grand
profit de son auditoire, Mgr 1'6vqque, aprbs que le
diacre eut. chanti l'Ivaagile.
u Les auvres de Dieu, pour reussir, dit en substance
Sa Grandeur, exigent l'effort humain; cependant, eles
ne sont vraiment fecondes que si Dieu lui-meme y
collabore. Mais, lorsque l'effort de l'homme, aidb par
la grace, va jusqu'au .sacrifice du martyre, alors la
ficondit6 lui est garantie. Sanguis martyrum semen
cAistianorum. Or, cette fCcondit6 qui se propage par
le sang vezs6, I'meuvre de saint Vincent de Paul I'a
souvent miritie depuis trois siecles qu'elle vit et qu'a
travers le vaste monde elle lutte pour I'avrnement du
royanum de Dieu. Mais tout particulibrement, ajoute
Yoratear sacre,elie I'a miritie par les trois Bienheureux que nous cil6brons aujourd'hui.
( Ces trois martyrs, fait remarquer Monseigneur,
ont pour nous l'avantagecde nous offrir le moddle de
l'heronsme dans trois genres de vie qui different assez

I'un de I'autre. Le premier, le bienheureux Gruyer,
quand sonna pour lui l'heure de donner son temoigaage, s'adonnait au minist•re paroissial en qualit6 de
vicaire i Saint-Louis de Versailles. Le second, le
bieaheureux Ghebr6 Mikael, se livre aussi a l'apostolique ministhre, mais comme missionnaire, non pas en
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dangereux, au sein du schisme et de l'heresie. Le
troisieme, enfin, le bienheureux Francois, s'itait vou6
& 1'enseignement. Professeur, puis superieur au grand
Seminaire, la Revolution le trouve au college SaintFirmin, berceau des ceuvres de saint Vincent de Paul.
Autour de lui des pr6tres sur qui plane la saiglante
menace se rassemblent, comme des brebis, sous
l'orage, pres du berger. Quand la meute r&volutionnaire fait irruption, le bienheureux Francois est doux
a la mort et toute la communaut6 i'imite; mais ayant
saintement utilise les derniers jours de sa captivite, le
Bienheureux laissera des icrits qui passeront de main
en main, parmi d'autres prisonniers, et activeront en
eux les flammes des saints d6sirs et I'amour divin plus
fort que la mort.
Dans leur domaine propre, chacun de ces trois
martyrs s'erige donc comme un modele. Pr&tres des
paroisses, missionnaires qui, dans les terres infidEies,
e tlargissent jusqu'aux 6toiles le geste auguste du
semeur n, professeurs dont la vie s'ipuise chaque jour,
et comme goutte A goutte, dans les travaux obscurs de
1'enseignement, a tous, aux heures difficiles, les trois
nouveaux Lienheureux diront comment on, triomphe
des hesitations et des peines, et leurs m6rites sanglants
obtiendront, Aqui les priera, les secours necessaires.
De plus, tous les trois, mais en particulier les deux
martyrs de la Revolution, nous otrent des modules
d'ob6issance au Souverain Pontife. Cette soumission
filiale au siege de Pierre, les deux Lazaristes 1'ont
scell6e de leur sang, mais les fils de saint Vincent de
Paul, heritiers comme eux du coeur et de Vesprit de
leur Fondateur, continuent de l'enseigner par leurs
paroles et leur exemple aux lItves des grands Seminaires en qui ils inculquent les vertus sacerdotales. o
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Et ce fut ici pour Mgr 1'6veque l'occasion de tracer,
comme en un vaste tableau, une vue d'ensemble du
bien qui, par les pr&tres de la Mission, s'accomplit
depuis longtemps, dans notre diocese. Du petit S6minaire du Lazaret d'oi sont sortis tant d'hommes,
honneur de notre pays, au grand S6minaire oi l'avenir
du diocese leur a 6t6 confi6, dans les oeuvres d'assistance, de protection et d'enseignement que dirigent
les Filles de la Chariti, dans tous ces champs de leur
sainte activit6, les Fils de saint Vincent de Paul ne
cessent de faire resplendir parmi nous les vertus de
leur Fondateur et, par leurs bienfaits, de nous le faire
connaitre et aimer...
Puis, quand les echos de cette parole si loquente
se fureft tus, laissant dans les ames les fr6missements
des souvenirs, le saint sacrifice reprit a l'autel et de
nouveau les chants de la maitrise prfterent aux ames
deux ailes harmonieuses.
Midi r6unit au r6fectoire du grand Siminaire,
autour de Mgr 1'6veque, un petit nombre d'invit6s.
Dans un cadre plus restreint, c'6tait dans une atmosphere de cordiale simplicit6, la fete solennelle de la
cath6drale qui se prolongeait. Joie des coeurs heureux
de traduire notre reconnaissance envers les fils de
saint Vincent de Paul et de faire ce jour-lI 6chec a leur
humilit6 en proclamant notre dette A leur 6gard et
notre filial attachement, admiration pieuse pour les
trois nouveaux Bienheureux dont on seutait, pour
ainsi dire,' I'invisible presence, tous ces sentiments
qui, depuis le matin, s'etaient empares des coears,
continuaient de mettre de la lumiere et de la joie dans
les regards des convives et, quand 1'heure des toasts

fut venue, de 1'eloquence sur leurs lIvres.
Comme de juste, ce fut M. le sup6rieur du grand
Seminaire qui prit d'abord la parole. Son allocution

fut rapide, telle une. riviere aux eaux claires qui, sans
meandres, court vers la mer, Elle fut simple. et, daii
cette simplicit 6 , on reconnaissait le fls de saint
Vincent lequel n'a jamais rien tant recommandk i
ses missionnaires que cette qualite de marque tQutl
fait frangaise. Enhfn, cette simple et rapide allocutiot
fut aussi. chaude et.affectueuse. Poun dire sa gratitude
. Mgr I'eveque du brillant eclat dont il avait tena.
honorer cette fete des trois bienheaneux Lazaris-is,
M.. le superieur trouva dans son coeur des paroles
fortes et douces.. la fois, C'est dans le m&me rythme
qu'il remercia. les pr&tres pxesents et, par eux, tmns
leurs confreres de tousles temoignages de sympatLie
qu'il venaient si g6nereusement de dtonner, a l'o=asion de ces fetes, aux pretres d.e la Mission.
En quelques mots empieints d'une exquaise amabiliti, Sa. Grandeur r6pondit a. toast de MA. Bouat, pais
M. le chanoine J. lnard prit, a son toun, la parole
Son toast, disons-le tout de suite, fut ure bel et
ferme page d'histoire. Evoquant le passe que trentt
annees et plus ont enveloppe de leur ombre, il 6voqta
dans la lumiere de cette brillante journae les figures
des anciens SupBrieurs du grand S4minaire et ds
quelques directeurs. A sa voix, M. Baduel, M. Peerichon, M. Portal, M. Collot, M. Nicolas se. lerent da
fond des mamoires de ceux qui les avaieat connus et
almns, et le passe, semblable a une alle: de cypts
ibord.e de Lombeaux, se ranima.avec tons les signes de
lavie. Pour chacun deces. fs de saint Vincent.de Pak ,
M. Ie chanoine Enard trouva le terme j.uste, qui- peist
et qmi le faisait revivie en nous,. Ca. chacia d'ear,
realisant a sa mamire et selon son temperament

l'id6al du sacerdioce dont saint Viscent de Paul a
donne, par sa vie et ses enseignements, Le modile, if
se distinguait des autres par une tournurt d'esprit

-

547 -

differente et des qualites propres. te fut done une
v6ritable galerie de portraits rapidement esquiss6s
que traca I'61oquent orateur, galerie k laquelle ii
ajouta deux ou trois cadres oh ii n'kcrivit en bas que
des noms, car pour les traits c'6tait inutile, puisqu'ils
se rkflechissent encore dans nos yeux. C'&taient les
noms de M. Bouat lui-meme et de M. Obein, dont on
imagine ais6ment de quels applaudissements ils furent
salu6s.
L'apres-midi, la cath6drale se remplit de nouveau
de l'assistance pieuse di! matin. Ce fut a M. le chanoine Ponsard qu'avait &t6 confie le soin de prononcer
ie pan6gyrique des nouveaux Bienheureux. Mais, avant
d'en arriver a eux et a leur sanglant h&roisme, M. le
superieur de 1'&cole Massina tint A pr6ciser la signification gienrale d'une fAte de martyrs, f&e de
t6moignages, de ceux dont les autears, selon le mot
de Pascal, se sont laissd 6gorger... Ici, ce t6moignage
rendu A la foi du Christ est aussi rendu i saint
Vincent de Paul, a ses oeuvres et a son esprit. Et ce
fat pour M. le chanoine Ponsard, dont I'esprit lumineux a si bien analys6 les qualites de notre lumiere
nigoise et dont l'information est si riche, en particulier, sur cette periode qui vit naitre l'Oratoire, la
Mission et Saint-Sulpice, ce fut, disons-nous, pour
l'orateur, l'occasion d'instituer un ing6nieux rapprochement entre la lumi~.re de notre ciel et l'intelligence
si lucide et la flamme du coeur de saint Vincent de
Paul. Subtilement, ii analysa les caracteres de l'empreinte que saint Vincent de Paul a laissbe sur la pi,6t
et en quelque maniere dans ce que I'on peut appeler,
) nicoise. Et cette fine
mondaniti
n
avec raison, la
analyse que M. le superieur de '&cole Mass6na
conduisit jasqu'a son terme 6tait 16gitime, paisque, si
par le s6minaire du Lazaret, qui tait en mnme temps
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college, les pratres de la Mission ont forme, pendant

plus d'un demi-siIcle, 1'6lite de la soci&t6 nicoise, ils
ont aussi, par le grand Seminaire, marque du sceau
de leur Congregation le clerg6 dioc6sain.
Aussi bien ces rapports entre Nice et saint Vincent de
Paul les retrouve-t-on, ainsi que l'a fait remarquer justement M. Ponsard, au debut meme de la jeunesse sacerdotale de saint Vincent de Paul. Tout le monde sait,
en effet, que c'est a un Nicois que I'on est, en somme,
redevable de 1'oeuvre du saint. A la v&riti, notre compatriote 6tait un ren6gat richement 6tabli, et i la turque, sur la terre africaine. Patron, sans doute, d'une
de ces felouques qui assuraient alors les relations
entre Nice et les ports de Marseille on de Genes, il
avait eti pris par les Barbaresques. Emmeni en
Afrique, le goft de 1'aventure, 1'amour de ses aises et
quelque diable aussi le poussant, il coiffa le turban.
C'est i ce Njiois passablement oublieux de son cat6chisme que fut vendu Vincent de Paul, fait, a son
tour, prisonnier des Turcs au large de Marseille, alors
qu'il voguait vers la foire'de Beaucaire. Or, le maitre
renegat fut converti par son esclave, et tons deux
s'&chapperent chacun de sa captivit6, sur une barque
que l'ancien patron de la felouque gouverna & travers
la Mbditerranee. Voill un magnifique souvenir que
nous remercions M. Ponsard d'avoir rappel6 et qui
situe, avec tant d'honneur, Nice an d6but de la carriire apostolique de saint Vincent de Paul.
Arrivant aux martyrs dont on c6lbrait le r6cent
honneur, l'orateur parla d'abord du bienheureux
Ghibr6 Mikael. Sa vie, il la coupa en deux 6tapes. La
premiere oh le pretre schismatique triomphe de ses
erreurs; la seconde ou il triomphe de lui-m6me jusqu'au martyre. Laquelle des deux est la plus belle ?.I1
est difficile de le dire. Dans la premiere, ce qui brille
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c'est la passion de la vritb. Le pr4tre abyssin est attire
a Rome par le besoin de l'unit" qui lui a 6t6 communiqu6 par la charitb du Vicaire apostolique, le Laza-

riste italien Mgr de Jacobis. Ce qui fait la surhumaine beaut6 de la seconde partie de cette vie,
c'est le martyre atroce, d'oh se digage une leGon
d'attachement A l'unitA doctrinale et au Souverain
Pontife.
Quant aux deux bienheureux que martyrisa la R6volution, M. le chanoine Ponsard s'attacha a montrer la
simplicit6 et ce qu'il y avait d'ordinaire dans leur
existence, avant que la mort ne les tirit de l'ombre.
C'6taient des ames calmes, profondes, vivant au dedans
d'elles-m&mes et dont lesjournees, toujours semblables,
se deroulaient selon le reglement de leur communauti.
C'est ainsi que, sans le prevoir, elles se pr6paraient
de longue date au martyre... Car, dit avec force 1'orateur, tc u grand destin est toujours un destin m6rit6 .
Preparons-nous donc, conclut le pridicateur, non pas,
peut-etre, au martyre sanglant, mais, par notre fidlit6,
au martyre quotidien du devoir d'6tat, apprenons a
grandir, chaque jour, dans cette charite qui est la
marque des grandes ames, la marque de saint Vincent
de Paul et de ses trois ils martyrs.
Telle fut, trop rapidement r6sumee, cette page
d'histoire et d'apologitique que soulevait un grand
souffle d'eloquence et toute la g6nereuse ardeur de
1'6minent Superieur de Mass6na.
Le salut du saint Sacrement couronna de ses grices
rayonnantes cette soir.e de prieres et de profondes
meditations. La journne s'achevait dans la paix tombante du soir. Alors, pretres, religieuses et fiddles
regagnerent leurs demeures, tandis que devant leurs
yeux montait, comme dans un tableau, le souvenir des
trois bienheureux martyrs si bien f6ets, et qu'au fond
«9
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des cceurs une voix secrete r6petait les lemons de cette
sainte journae.
Th. G.
(Semaine religieuse de Nice.)
TROYES
FETE DU BIENHEUREUX LOUIS-JOSEPH FRANCOIS
AU GRAND SEMINAIRE

(13 mai)
a La ville de Troyes, dit la Semaine religieuse de ce
diocese, se devait a elle-m6me de f&ter, aussi solennellement que possible, les pretres massacres par la Revolution en septembre I792. Parmi les cent quatre-vingtonze martyrs qui furent beatifies par Pie XI le
17 octobre 1926, trois lui appartiennent, deux par
leur origine, un par le sejour et les fonctions. A Rome,
lors du triduum c6lhbr6 en l'honneur des nouveaux
bienheureux, le R. P. Lhande conviait, du haut de
la chaire, les dioceses de France A reconvaitre et a
recueillir leur part de gloire. II etait bien juste que
Troyes revendiquit et proclamit la sienne. n II 6tait
bien juste en particulier que le grand s6minaire de
Troyes glorifiat d'une facon tres sp6ciale celui de ces
trois martyrs qui en fut le suplrieur de 1781 a 1786 :
.Louis-Joseph Francois, pr6tre de la Mission. Aussi,
Monseigneur lIveque avait-il d6cid6 que le premier
jourdu triduum enl'honneur des martyrs de septembre
serait consacr6 au souvenir de ce glorieux fils de saint
Vincent de Paul.et c616bre dans la chapelle mime da
grand s6minaire.
Mgr Monnier, souffrant et l6oigni de sa ville 6piscopale, ne put presider cette fete; l'honneur en revint
A Mgr Aubert, vicaire g6enral et l'un de ceux qui
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succeddrent, pendant un certain temps, au bienheureux
Francois, comme sup&rieur du grand skminaire de
Troyes. Le venerable chapitre, MM. les archipretres
du diocese, MM. les superieurs du petit s6minaire et
du college Urbain-IV, MM. les cures et aum6niers
de la ville se firent une joie de venir honorer i'ancien
supirieur au grand skminaire de Troyes et aussi de
donner par la une marque de rielle et chaude sympathie i la Congregation de la Mission, qui, a part
quelques interruptions dues aux circonstances, a fourni
depuis saint Vincent les formateurs du clerg6 dioc&sain. M. Verdier, Superieer general des Lazaristes, en
acceptant de venir feter a Troyes meme le bienheureux
Louis-Joseph, voulait assur6ment affirmer, ne serait-ce
que par sa pr6sence, que demeuraient toujours tres
ktroits, tres intimes, les liens unissant les fils de saint
Vincent et le clerg6 de ce diocese. Ces sentiments, du
reste, furent admirablement exprim6s.
M. Brusson, vicaire g6ndral, cure de Saint-Jean, la
paroisse ou vicut scour Apolline, pendant son s6jour a
Troyes, et oi naquirent les deux autres martyrs, eux
aussi massacres a Saint-Firmin et qui devaient etre
particulibrement fetes le lendemain, se fit 1'interprete
autoris6 du clerg6. Avec une eloquence sobre, d6licate,
visiblement inspir6e par le cceur, il dit A M. le SupPrieur g6enral des pretres de la Mission la reconnaissance de tons pour le passe, la joie de tous dans le
pr6sent, la sympathie de tous pour la Congregation de
la Mission et en particulier pour celui qui la dirige
et ceux qui sont les successeurs du bienheureux an
grand s6miuaire de Troyes. M. le Sup&rieur g6neral
ne put cacher comb-en il 6tait touch6, lui, fis de saint
Vincent, successeur de saint Vincent, par des paroles
si nobles, si pleines d'imotion manifestement aussi
sincere qu'ardente et proclama que, si cette fete etait,
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pour le clerg6 de Troyes, une occasion de dire sa gratitude, ii se f6licitait de pouvoir lui aussi, en une circonstance si solennelle, assurer le clerg6 de sa gratitude personnelle et de la gratitude de la Congregation
de la Mission. Et, ajoutant a ceux que M. Brusson
avait rappel6s bien des souvenirs sur les relations qui
existerent toujours entre saint Vincent, ses fils, et le
diocese de Troyes, il adressa un merci tres marqu6,
trbs vif,'a Mgr Monnier d'abord, dont tous regrettaient
tant l'l6oignement en un pareil jour, puis successivement a Mgr Aubert, a M. Brusson, aux membres de
l'administration 6piscopale, au vne'rable chapitre, a
MM. les archipretres, A MM. les sup6rieurs, cures et
aum6niers de la ville, enfin, a tous les membres do
clerg6, presents et absents. Tous applaudirent chaleareusement I'un et l'autre orateur.
Une telle cordialit6 ne pouvait que rendre la pi6t6
plus intense en cette belle journme.
MM. les skminaristes avaient deji mis tout leur
cceur, eux aussi, a preparer la f6te de eelui qui avait
t&6 le supbrieur de leurs aines et dont ils itaient
heureux de c6librer le triomphe, assures que leur formation sacerdotale serait facilit&e par son intercession
et ses exemples. La chapelle, assez vaste et tres gracieuse, qu'ont 6difie autrefois les Sceurs des SS.Coeurs de Jesus et de Marie de Picpus, (c avait it6
dicor&e de tentures et de guirlandes fleuries et illumin6e, avec une e61gance discrete, du gout le plus suir ).
La grand'messe fut ckl6br6e par Mgr Aubert, devant
une tres belle assistance, non seulement de pratres,
mais de fidEles qui devait s'accroitre le soir et ne point
laisser d'espace libre. Les Filles de la Charit6 de
Troyes et des maisons du d6partement remplissaient
les tribunes, avec leurs enfants, entourant la respectable Sceur Assistante que la Tres Honor6e Mere avait
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d6elgute pour la remplacer a cette fete de famille.
Les prirres furent assuriment ferventes, et les chants,
executes par les eleves du grand et du petit s6minaire,
le furent, au dire d'un auditeur difficile, ( avec un
art consomm6 ).
Aux vepres, le panigyrique du bienheureux fut
prononc6 par M. le chanoine Penard.
En voici le texte :
c CHERS FRERES,
c

VENERES CONFRERES,

c Quelle lugubre et quelle terrible journie que celle
de septembre 1792! La r6volution y donna toute sa
mesure, elle y montra sa cruaut6, sa barbarie, la f&rocit6 de son esprit satanique; ce dernier mot n'est pas
un mot, mais une chose concluante qui permet
d'espirer de grandes choses de l'humanit6.
c On voit, en face de ce genie sanguinaire, ressortir
la splendeur de la foi, de la loi surtout et aussi de la
vertu sacerdotale, de la fidlitE du sacerdoce au devoir
le plus sacr6. Le sacerdoce a &t6 le premier martyris6.
( Honneur a tant d'6gards a ceux qui sont tomb6s
sous le fer des bourreaux, ce sont ceux-li qui sont nos
glorieux anchtres. Mais dans cette foule, I'lglise a
fait une distinction, un choix entre les m6rites et les
vertus de ceux dont le pass6 avait 6t4 si chr6tien et
la mort si h6roique. Elle a mis sur leur front le sceau
de la fidelit6, je veux dire le sceau de la saintet6. Elle
a mis sur leur front cette aureole devant laquelle nous
nousinclinons. Elle nous invite a d6poser a leurs pieds
le tribut de nos hommages, de notre veneration et de
nos prieres.
4 Mais parmi ces noms glorieux il en est un qui
attire plus particulirement notre attention, c- t celui
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-de M. Louis-Joseph Francois, ancien supirieur du
grand Siminaire de Troyes, de 1'an 1781 l'an 1786,
si je ne me trompe. Celui-la est le n6tre, il nous appartient, il etait juste que 'Funde nous parlit en cette
solenniti de lui. C'est A moi qu'est echu cet honneur
et cette charge; en 1'assumant j'usurpe peut-etre la
place de tant d'autres qui auraient pu faire beaucoup
mieux que moi.
c Je me suis rappel6 quelques paroles de saint Paul:
gratia Dei sum id quod sum. Pour faire de nous ce que
nous sommes, la Providence a choisi des fEls de saint
Vincent de Paul et leur a confib la formation des jeunes
16vites de ce diocese. M. Frangois proc6da a cette formation a I1'ge de trente ans et pendant un temps trop
court pour nous. Surviennent les 6vinements que vous
connaissez.
t La premiere fois la revolution chasse d'ici, pers6cute les fils de saint Vincent a la suite des 6venements de 1792; la deuxibme fois, car la revolution est
toujours 1, en 1go3, elle brandit sur leur tete le glaive
de la loi; de ce glaive elle les frappe de mort civile
en leur interdisant d'enseigner aux autres ce qu'ils
savent, la libert6 de former les jeunes 16vites qui
devaient soutenir 1']glise.
a Voila pourquoi nous avons voulu voir grandir
cette oeuvre a laquelle il se dbvoua avec un zMe infatigable. Mais la divine Providence qui fait les choses
veillait sur nous, elle les rappela et ils reprirent
possession du berceau de notre vie sacerdotale qui
avait 6t4 confi6 a la garde de mains vaillantes, vigilantes et qui meritent tous les l6oges. Voilk comment
nous sont revenus les fils de saint Vincent,"et voili
aussi comment je m'6gare en rappelant tons ces souvenirs, en revoyant dans cette m6moire la figure si
touchante, et disons-le, parfois si pittoresque, de nos
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anciens maitres. Je ne puis m'empecher d'6prouver ur
sentiment qui jaillit certainement aussi de vos cceurs,
et de saluer la memoire, de ceux-la qui ne sont plus,
en y joignant I'hommage de notre affection immortelle A ceux qui font encore aujourd'hui l'honneur et
la joie de cette maison et continuent de former nos
jeunes livites.
( B6ni le ciel de nous avoir rendu, grace au Tres
Honor6 Superieur de Saint-Lazare, denous avoir rendu,
dis-je, A la premiere heure, ce que nous attendions
depuis longtemps; c'etait de sa part pour le clergh tout
entier, je puis le dire sans que personne soit jaloux,
une marque de predilection.
(, Je dois done vous parler du bienheureux LouisJoseph Francois. II passa une partie de sa vie, cach6
en Dieu avec Notre-Seigneur. L'histoire n'a jeti sur
lui qu'un regard furtif et ne nous a laiss6 de sa noble
existence que des lambeaux, mais nous essayerons de
faire ressortir cette vie si bien remplie, si sacerdotale,
si religieuse, si divou6e au service de Dieu et des Ames.
t On pourrait la diviser en deux phases : M. Francois a exerc6 le ministare de la parole; apres quoi il a
exerc le ministere du bon combat. Je dirai plus simplement, il a tout d'abord pr&ch6 lI'vangile, c'etait
deja quelque chose, mais apres avoir pr&che l'9vangile,
il s'est fait tuer. M. Francois ne pouvait faire rien de
plus.
t Tout d'abord la direction de la vie d'un homme,
le signe de sa vocation, ne depend-il pas tres souvent
du milieu dans lequel la Providence l'a place?
(c Le bienheureux Francois naquit a Busigny, d'une
famille profondement chretienne, c'6tait le 3 fivrier 1751. La foi r6gnait en maitresse dans ce foyer,
elle allait jusqu'a se montrer forte, pleine d'entrain,
comme il convient A des chritiens, et la raison et le
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cour soot en iquilibre dans cette atmosphere. II n'est
pas surprenant que le jeune enfant fut imprbgn6 d'un
certain sens religieux qui parait inni dans cette ame
predestin6e et qui 6tait chretienne, bien sGr, avant
d'avoir recu le bapteme.
, Je ne sais ou j'ai lu cette parole de saint Paul:
II1avait
c Dieu que je sers depuis mes ancetres.
1'esprit chrbtien religieux, il avait la vocation dans le
l1'Age de vingt et un ans, sa
sang, voilH pourquoi,
vocation s'etant affermie, il est admis dans la Congregation de Saint-Lazare. C'6tait bien le milieu qu'il lui
fallait, ii d6sirait etre dans l'4tat ecclesiastique, il veut
se donner A Dieu et aux imes, il reve du sacerdoce.
11 y avait en France un homme qui avait tout le g6nie
de la charit6 morale et spirituelle, saint Vincent de
Paul; il voulut mettresa vocation A l'abri en s'enr6lant,
sous la direction de cette sainte figure, dans Il jeunesse
l6vitique franoaise.
K I1savait que le but des Pretres de la Mission 6tait
d'aller precher l'ivangile, et de prcher l'Vvangile a
ceux qui en avaient le plus besoin. Ah! certes, les
grands des brillantes cit6s entendent les voix loquentes des orateurs qui parlent devant de magnifiques assemblies, mais a c6tl de cela ii y a les campagnes oi I'ignorance religieuse est A l'6tat seculaire.
II faut avoir lu ces pages d'histoire pour se rendre
compte de ce qu'elles 6taient vers le dix-septieme on
dix-huitiame sikcle. Nous nous plaignons beaucoup
nous autres. J'entendais tout A I'heure quelques-uns de
mes confreres qui se plaignaient A juste titre d'une
si grande ignorance religieuse. Eh bien! transportezvous au dix-huitibme siecle, Al'6poque de l'incr6dulitb,
S1l'6poque ou l'on prbparait ies odieuses r6volutions,
qui ont fait les martyrs sans doutemais aussi la honte
de iotre pays.
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C'est cet etat de choses, cette profonde ignorance
C
religieuse qui inspira i notre Bienheureux de contribuer pour sa part a porter l'tvangile, la oh l'Lvangile
6tait inconnu, a porter la parole sainte qui dbs 1'origine transforma le monde, la parole qui ferme l'enfer
et ouvre le ciel.
« On le comprit a merveille dans la Congregation;
on le prepara done, ce grand modle, on l'appliqua 5
1'Ntude et il acquit bient6t toute la science theologique
et philosophique et merita la consideration de tous.
C'est alors que ses superieurs lui confarent l'iducation de la jeunesse clericale. II vint done ici chez nous,
car nous 6tions chez nous, apporter son d6vouement
et son zlie a ceux qui nous ont precedes dans la carrinre sacree. Mais son talent. et ses vertus le trahirent,
il fut appele & un emploi plus eminent, on lui confia
la place de secr6taire general de la Congregation. Sa
nature n'a pas paru disposee a cela, il me semble
qu'il avait accompli cette haute fonction par ob6issance et, en cela, je vous avoue que je l'ai admire. Mais
au fond de son coeur il entendait cette parole qui vous
attirera, jeunes gens, an jour &ia predication, au ministere 6vangulique, de telle facon que si nous lui manquons d'une maniere on d'une autre, nous n'accomplissons notre ministere sacerdotal qu'i moiti6; nous*
avons toujours sans doute ie caracthre sacerdotal,
mais je veux dire que la predication est une partie
int6grante du ministere auguste.
- L Le Bienheureux entendait cette parole, on le
savait bien; voila pourquoi on l'avait pourvu d'une
chaire oi se trouvait un monde 6elgant; il faisait bien
d'y venir, il y apporta la parole que je vais vous faire
entendre, la page est tentante :
a Quand il n'y a plus ni principes ni regles fixes,
a s'6cria-t-il, la corruptioa assiege les -tr6nes pour
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-i trafiquer avec les souverains du sang des peuples;
( la justice ne connatt plus de droit que ceux de la
,( sduction; les arm6es fr6missantes voient leurs chefs,
t couronn6s de victoires, condamn6s a I'oubli et le
A caprice d'une femme mettre a la t&te des hommes
" sans experience, des guides insens6s plus redouA tables pour leurs lgions que ! e fer de l'ennemi.
t Pour satisfaire les goits d'une Phryni, qui, dans
K les meilleurs temps, n'eit connu que l'ignominie, on
" verra le g6nie de l'imp6t a ses ordres accabler les
( provinces, fouler les peuples, Ateindre la source
t des g6nerations et accil6rer la ruine des ttats. Les
• dignit6s du sanctuaire deviendront le prix de l'or
t( ou le fruit de l'intrigue, la libert6 du ministre 6vanS( gilique sera enchainee, Hirodias demandera la t&te
-" de Jean-Baptiste et elle lui sera accordee, l'6!ot quence sacr6e ne sera plus qu'un trafic scandaleux
« entre l'adulation et le credit, l'orateur courageux
« n'aura plus que 1'exil a atterdre, et la sainte voix
-, de la verit6, seule ressource des princes et des
a peuples, dans ces jours si affreux, n'osera plus se
« faire entendre. n
u Voila ce qu'itaient les accents du bienheureux
Francois et a une epoque qui n'est pas 6loign6e de la
mort et il y avait des milliers d'ames au pied de sa
chaire; mais .e Bienheureux ne craignait pas; vous
avez entendu ces accents si dignes. Quelqu'un a qui je
lisais ces lignes i'autre jour, me disait : a Ce sont,
-( oui, les accents du grand siecle, mais le bienheureux
-a Francois n'est que le pr6curseur d'un Lacordaire. »
,( Ainsi done le Bienheureux accomplit le ministtre
4-vangilique, c'est peut-etre le seul morceau de ses
&crits qui soit rest6. Qu'eit-ce 6t6 si tous ses discours
avaient W6trecueillis! ils feraient lajoie de nos pretres.
Mais ce n'est pas tout. M. Francois n'exercera pas
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seulement le ministare de la parole, mais il combattra
le bon combat. Les temps sont changes depuis.175 ;
l'es tetes sont bourrees d'id6es malsaines; la r6volution
s'avance; ce sont les idees qui minent les hommes.
Repandez dans les ames des id6es saines, chr6tiennes,.
6vangeliques, je ne dis pas que vous ferez un monde
ideal, non; mais tout de m6me on pourra arriver a
arrater la fougue des passions humaines; tandis que si
vous laissez libre cours aux id6es subversives, elles
s'emparent de I'homme, se propagent et un beau jour
voustrouvez la r6volution substitute au foyer chritien,
religieux.
c Ce fut une 6poque sanglante qui se leva sur le
monde, sur la France en particulier. N'attendez pas
que je vous fasse une longue dissertation sur les causesde la R6volution , vous connaissez ce sujet mieux que
moi; mais une chose que vous me permettrez. bien.
d'affiRner, d'exposer, c'est que la R6volution est une
negation de Dieu. Des fetes pompeuses ont &tC c6lebries sur je ne sais quelles places de Paris en l'honneur
de l'ftre supreme, car on n'ose plus l'appeler par son
nom, le nom que lu gardent les bonnes gens, on le
d6core d'un titre philosophique; Dieu n'a rien A faire
avec la philosophie; on lui decerne un honneur trormpeur et quelque temps aprbs on dicrete la d6chbance
du nomm6 Dieu.
c N6gation de la divinit6 de Notre-Seigneur Jesus-

Christ. On veut faire de lui je ne sais quel hbros de
roman, on ne veut plus lui donner sa place dans I'histoire; negation du Fils de Dieu fait homme.
cc Negation de la sainte Iglise, cette divine institution qui est sortie des mains de Notre-Seigneur; et ces
hommes bourris dela doctrine de Voltaireont r6pondu
que 11glise 6tait une institution parasite qui ne devait
pas avoir sa place dans les sociites humaines.
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a Negation aussi de la libertY, de la raison, des
institutions saintes, religieoses, politiques mime, car
le tr6ne tombe sons les coups, et c'en sera fait de la
vieille royauti franCaise, qui avait fait de notre pays
ce qu'il Ctait. Mais a c6t6 de cette monarchie des
hommes, a c6t6 d'un Louis XVI, it y avait an autre
monarque, le Christ, vraiment Roi d'apres l'vangile:
a Es-tu done Roi ? - Je suis Roi. i I n'y a pas i
discuter. Eh bien! c'est de ce Roi-la qu'ils ne veulent
plus, ils veulent Ie drtroner. Mais comment s'attaquer
an Christ ? Ils ne le peuvent pas directement, ils Ie
cherchent 1i oix II est, dans la sainte Eglise qui vit de
Lui, par Lui, avec Lui, et qui avec Lui vivra jusqu'i
la consommation des siicles.
a Ils parlent done de a Constitution civile da
clerg- a; ce sont deux termes contradictoires, le
clergi n'est pas civil;cela vent done dire a Constitution civile de 1'Eglise ,, 1'Eglise n'est pas une societi
civile. Mais voila des 16gislateurs venus de tous les
coins de la France, ne counaissant nullement la question, mais se plagant en face de 1'glise et lui disant :
a Tu depends de nous, c'est nous qui sommes tes
maitres, c'est nous qui devons choisir les pasteurs de
l'Iglise, c'est-i-dire les chefs de la societe chretienne,
c'est une fonction en quelque sorte. C'est alors que la
foi du Bienheureux se r6volta; quand on lui proposa
de jurer, il se dit : a Pas cela. n Je vais vous lire quelques-unes de ses paroles:
a Jurer?Plut6t la mort! Mourir de faim est un mal,
" nmais il y a encore un plus grand malheur a vivre
i apostat ou infidle A sa religion. )
t Parce qu'il 6tait tres sage et tris prudent son
esprit ne s'excita pas; il avait. passe dans un cadre,
dansun moule, qui I'avaient magnifquement 6quilibrk.
a 11 disait : a Jurer sans voir clairement la v6riti et
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a la justice dans l'objet de mon serment, c'itait m'ex-a poser jurer de maintenir l'erreur et l'iniquite. Mon
a serment 6tait au moins temeraire et la religion
t m'apprend que tout serment t6meraire est un
" crime. n
t Le Bienheureux, ai-je dif, 6tait prudent et avise;
il esperait encore, mais le doute ne dura pas longtemps. Bient6t, il vit le but auquel tendaient les sectaires, il bondit sur sa plume, et il avait la plume
aussi bien effilee que la langue, et en voyant les schismatiques il eut pitie d'eux et voulut les tirer de l'abime
dans lequel ils plongeaient avec une docilit6 surprenante. 11 6crivit a ces igares. II transposa, permettezmoi i'expression, une formule du serment de telle facon
que ce texte a clairement fait ressortir la chose vraie
qui se trouvait renfermee dans le serment:
, Moi, curd-pr&tre, je jure de maintenir de tout
* mon pouvoir la a Constitution civile du clerg6 >, je
a jure de maintenir une Constitution qui ne me pr6a sente que des nouveaut6s dangereuses, des usurpaa tions criminelles et des attentats sacrileges, une
a Constitution qui, A la place de l']glise qu'elle
depouille de ses droits les plus sacres, substitue une
d
. assemblee profane et seculibre, de reconnaitre dans
« cette assemblee un.e puissance que Jesus-Christ ne
o lui a point donnee et qu'elle s'attribue contre la disa position de Jesus-Christ et des ap6tres. Je jure de
(i maintenir de tout mon pouvoir des dicrets errones,
a contraires a la foi et scandaleux, des decrets cona traires a la d6finition des Prres et des Conciles, de
t ne reconnaitre dans le Pape qu'une primaut6 sans
a juridiction, dans l'iglise d'autre puissance de gou" vernement que la puissance temporelle, d'autre misa sion que celle qui vient des hommes, de maintenir
" le d6pouillement der gglises, l'aneantissemient des

-

562 -

a fondations, I'abolition des voeux religieux, de
a r
rv&er les intrus que Jesus-Christ repousse et que
a P'Assemblie 6tablit, et de rejeter les pasteurs canoU niquement

institu6s. Je jure de maintenir de toutes

a mes forces la destitution de tous les e6vques de

c France, quoique prononcee par une assembl6e sans
a caractere et contre toutes regles, de regarder
a comme nulles toutes les fonctions qu'ils pretendent
a exercer, et de ne plus voir que des perturbateurs
Sde I'ordre public dans ces hommes que 1'Esprit de
a Dieu a Ctablis pour gouverner 'igglise de Jesusc Christ. Je jure, enfin, de maintenir de toutes mes
a forces une Constitution qui, des ruines de l'Iglise
a fond6e par Jesus-Christ, fait ressortir une Eglise
a nouvelle qui n'a de fondement et d'appui que dans
c l'opinion des hommes. n
a J'en conclus que si le bienheureux Francois etait le
propagandiste vaillant, ferme, il avait aussi de 1'entrain, de la verve, et il s'en servait comme vous pouvez
le remarquer, comme il se s.rvait aussi de I'arme de
t'ironie : c'6tait un glaive qu'il lancait d'une main
experte et qui frappait. Alors on vit ces eveques qui
ne voulaient pas damissionner, on eut beau faire
miroiter i leurs yeux certains avantages materiels,
rien n'y fit.
(tM. Francois prend encore la plume et &crit:Point
de dimission, et aucun 6vlque ne s'est fait prendre.
Cen'est pas tout : il y avait encore de-ci de-l quelques
schismatiques; 1'me de ce prtre fid~le s'6meut a la
pensbe que tant de pr6tres profanent le plus auguste
caractere qui soit au monde, Je ministere du Christ, il
a piti6 d'eux. ls 6taient tent6s par cette pension qu'on
leur accorderait et qui mettrait a l'abri lear vieillesse
et eux-m&mes durant ces mauvais jours. 11 essaya par
tous les moyens d'ouvrir leurs yeux, leur montrant
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1'avenir de misire et de honte qu'ils se reservaient et
voici ce qu'il leur 6crivit:
,( Compte2. sur la stabilit6 de votre place et de votre
, possession et croyez-vous en siret6 dans le poste
, que vous occupez! Eh quoi ! Vous avez vu plus de
t cent trente 6veques et trente mille cures" abattus
a d'un seul trait de plume, pour ainsi dire, et vous
(C compteriez encore sur la solidith de votre 6tat I Ah!
< cessez de vous faire illusion. Vous aurez eu beau
I vous preter a tout. Apres avoir pass6 du serment
u dans le schisme, apres avoir fait tant de sacrifices
<- et employh tant de bassesses pour vous maintenir,
, ne vous imaginez pas que l'on vous en tienne grand
a compte et n'esperez plus remonter a votre ancienne
a ind6pendance. Au premier sujet de m6contentement,
la municipaliti ou le district vous dira : vous 6tes
L notre solde, nous vous paierons tant que vous
i nous conviendrez; si vous cessez de marcher dans
< le sens de la Revolution, si vous cessez d'etre notre
< esclave et de porter notre joug, nous vous renver« rons. )
c C'est de l'histoire contemporaiae, de l'histoire
actuelle; mais dans deux cents on trois cents ans d'ici,
quand l'histoire racontera le sort de ces milliers de
pretres qui sont les martyrs d'une municipalit6, de ces
pauvres pretres sans abri parce que fiddles, dites-moi
si tous les Francais ne fr6miront pas?
(CPardonnez-moi, mes Freres, le d6cousu de ce
sermon, mais je pense aussi a une- Mission qui se
donne en ce moment dans ma paroisse et si je .'avais
pas voulu donner a M. le Supirieur un t6moignage
de pi&t6 profonde, d'affection durable, certainement
je n'aurais pas acceptd la mission que je viens de remplir. J'ai mal parl6, on plutot je n'ai pas parle comme
j'aurais voulu le faire du bienLeureux Francois. Je
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voudrais parfaire en racontant en deux mots la fin
glorieuse de celui auquel nous devons tant et qui est
un module pour nous.
, Le Bienheureux vit jour dans les 6vinements de
la Revolution. Ii entendit le tocsin; le bruit parvint
a ses oreilles jusque dans sa retraite i Saint-Firmin ou
il avait 6t6 envoy6 depuis quelques annres. 11 vit les
prisonniers amen6s en troupe, enfermes dans cet asile
de la priire avec lui-meme et des pr&tres que l'on avait
ramass6s un peu partout. Les prisons ne suffisaient
plus; M. Francois se multiplia dans sa charit6 sacerdotale. Mais il comprit que le moment 6tait venu, que
I'heure marquee par la Providence etait arriv6e; elle
allait sonner. Des rumeurs troublantes se faisaient
entendre. II comprit qu'il fallait se preparer a la mort
et il fit ce que tous nous voudrions pouvoir faire, une retraite pr6paratoire a la mort. Cela fait, on vint lui
dire qu'un d6cret venait de soulver la population, et
qu'il ordonnait ce qu'il y avait de pire au monde, une
execution sanglante en masse de tous les prisonniers;
ce d&cret disait que, dans toutes les prisons de Paris, a
une heure determinee, on massacrerait tous les prisonniers; et ce fut fait partout, on se le rappelle encore
avec une certaine emotion.
C On proposa a M. Frangois un moyen de se soustraire A ce massacre, mais il refusa ce moyen de disparaitre et resta h son poste comme tout homme d'honneur, comme tout bon pr&tre. Dans l'accomplissement
du devoir, on trouve toujours le calme, la sri6nit6 et
le courage. II se retira seulement dans une chambre
du Comit6 du Salut public; mais tous ces hommes
6taient vendus, corrompus; ils s'emparerent done de
cet homme consacr6 a Dieu et le jethrent par la fenetre; au pied de cette fen&tre se trouvait une foule de
furies, ivres de rage; elles assommerent cette noble
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tete, ce noble front, qui avait eu tant de pensbes
gin6reuses, avec un pilon. Voili la fin de M. Francois;
elle n'est pas triste, puisqu'aujourd'hui il a requ sur
la terre meme la r6compense de son sacrifice. II s'est
sacrifi6 pour I'Eglise, il a donni son sang pour la foi.
a Demandons-lui de conserver cette foi profonde
qui a coutt si cher A ceux qui nous l'ont enseignec. Ils
ont 6t6 des martyrs. Tant que la foi n'a pas 6te arros6e
par le. sang des martyrs, elle ne progresse pas; mais
vous pr.chez I?'vangile et, de temps en temps, pour
que cette foi s'enracine, voila des pretres qui deviennent martyrs. a Le sang des martyrs est une semence
de chretiens ,,,a-t-on dit ; il conserve aussi le chr6tien,
il conserve encore le pretre. Nous aussi nous avons
besoin de foi, nous avons besoin de la faire rayonnerLe sort de 1'iglise est entre nos mains.
« Jeunes gens qui m'6coutez, vous irez porter votre
foi de pays en pays, puisque vous ne trouverez plus
Ja retraite modeste d'un presbytere, out l'on n'est plus
en paix. Vous n'aurez peut-6tre pas A subir le martyre
du sang, mais il y a le martyre de l'Ame, du coeur,
et ce martyre du coeur vous fera verser des larmes
de sang, et c'est cela qui vous aidera dans la mission
glorieuse, mais penible que nous accomplissons, nous.
« Dhs lors, nous savons que la foi chr6tienne reposela, dans le sacrifice. Gardons pr6cieusement ce dep6t
et sachons le defendre-car il faudra le rendre A Dieu.
Le bienheureux Francois vous obtiendra cette grace.
Ainsi soit-il. ,
La journie se termina par la benadiction solennelle
du tres saint Sacrement, et tons, specialement MM. les
pretres du diocese, ne savaient comment manifesterla
joie que lear avait procuree cette journ~e.
M. le Superieur g&neral eut la bont6 de ne pas
revenir A Paris tout de suite et voulut rendre visite A

chacune des maisons des Filles de la CharitL de la
ville de Troycs. II est inutile de dirg la joie avec
laquelle cette visite fut recue, ainsi que les felicitations m6ritees sans aucun doute et les encouragements qui l'accompagnaient, et aussi combien fat
douce la consolation de la benediction paternelle
pour ies personnes et pour les aeuvres. La joie fat
grande aussi pour toutes les Filles de la Charit6 qui
purent assister le samedi 14 mai a la messe clebrie i
leur intention par M. le Superieur gaenral, en la
chapelle, si chore par ses souvenirs, de la maison de
Saint-Jean. Ce jour-la, du reste, c'6tait 5 l'eglise
Saint-Jean qu'etaient fetes les deux antres martyrs du
diocese, et M. le cure de la paroisse fat i la fois
honor6 et heureux de la presence a cette fete, comme
ille dit, de M. le Superieur g6enral des Pretres de la
Mission et aussi des Filles de la Charite qui lui sont
de precieuses auxiliaires. Le lendemain, dimanche,
M. le Superieur g6n6ral c6l6bra la messe de commynaut6 au grand S6minaire et, dans la matinee,
MM. les seminaristes voulurent lui offrir leurs respectueux hommages et leur profonde reconnaissance. Its
le firent, avec simpliciti sans doute, mais en prouvant
qu'ils connaissaient bien et appreciaient ce que saint
Vincent, M. Alm6ras et leurs successeurs avaient fait
pour le clerg6 et les aspirants an sacerdoce du dio-cse de Troyes, tout ce que M. le Suprieur g6enral
actuel des Pretres de la Mission avait, de son c6te,
apport6 de sollicitude A continuer, & renouer la tradition sur ce point; et ils conclurent par la promesse
d'apporter tous lears efforts A acqu&rir 1'esprit sacerdotal, tel que le leur inculquaient des maitres qui
tachent, comme le bienheureux Louis-Joseph, d'etre
fidtles aux exemples, aux enseignements. de leur
saint Fondateur. La r6ponse de M. le Superieur
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genbral fut empreinte d'une simplicite toute paternelle, insistant sur plusieurs des souvenirs ivoques,
sachant faire valoir les consolations du pr6sent et
les espoirs de l'avenir, faisant remarquer heureusement la diff6rence entre les lieux et l'ame de ces lieux
et affirmant nettement que si le grand Sdminaire de
Troyes a di, comme tant d'autres, abandonner le
local matCriel d'autrefois, il a conserve et conservera
l'esprit que lui donnerent les premiers enfants de saint
Vincent de Paul, et qu'y affermit, plus que d'autres
encore, le Bienheureux, si bien glorifie par le clerg6
et les sdminaristes de Troyes; promettant de ne pas
oublier dans ses prieres et sa sollicitude un grand
Seminaire, si cher a la Congr6gation de la Mission.
Les s6minaristes se retirirent ensuite joyeux et 6difies.
Le soir meme, M. le Supbrieur g6n6ral quittait
Troyes, emportant, nous dit-il, le meilleur souvenir
de son sejour parmi nous.
Puisse le bienheureux Louis-Joseph f6conder les
bonnes r6solutions qui furent prises par tons, au jour
de sa glorification, et donner a ses successeurs, pour
l'oeuvre si belle de la formation du clerg6, le zele et le
d6vouement qui l'animaient. Son souvenir et, par consdquent, I'appel A son intercession ne cesseront pas,
sp6cialement au grand Seminaire de Troyes, y 6tant
rappele par une inscription tres gracieusement peinte
par l'un des s6minaristes dans notre piease chapelle.
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ESPAGNE
PROVINCE DE BARCELONE

Lettre de M. VIGO, prtre de la Missiox, a M. VERDIER, Supirieurginral :
Barcelone, 7 juillet 1927.
MONSIEUR ET TRtS HoNORE PtRE
Votre bixndictiox, s'il vous plait!
M, Francois Vigati, premier consulteur provincial
ct sous-assistant de Barcelone, a rendu son ame Dieu,
le 14 juin 1927.
Sa longue vie de missionnaire (puisqu'il allait avoir
soixante et un ans de vocation) a &t6soumise, surtout
au debut, a diffirentes epreuves et vicissitudes; mais
fidle a ses saints engagements, il a su demearer
toujours-imperturbable dans le poste oix l'amoureuse
et adorable Providence le plaqa dbs son entree en
notre cher Institut.
Nombreux et divers furent les emplois et ministires
qui lui furent confibs, tant dans la province de Madrid
dans laquelle il avait eti form6 et a laquelle il appartint depuis 1866 jusqu'i 1902, que dans la province
de Barcelone durant les vingt-cinq annees que celle-ci
compte 'd'existence. II a toujours d6ploy6 son talent
et. sa bonne volonti a I'accomplissement de ces
vemplois.
II s'est appliqu6 avec la- mzme idI6it6 a notre
ceuvre principale des Missions comme al'enseignement

dans nos colleges et a la predication des retraites aux
bonnes Filles de la Charit6 dans la plupart des maisons d'Espagne; aussi est-il connu et gouti de
toutes.

En raison de son temperament sanguin-bilieux, il
etait imp6tueux, prompt a s'enflammer et un pen
brusque en ses manieres; en revanche, il 6tait ferme
et perseverant dans ses r6solutions qu'il prenait avec
calme, serinite et pr6emditation. Grace a son caractere sirieux et grave, il surmonta plus d'une fois des
difficultis qui en auraient arretk d'autres, supirieurs
en talents et qualitks.
II etait doui d'une intelligence claire, d'un jugement pratique qui se manifestait par une bonne dose
de sens commun; il etait perspicace et pr6voyant et ne

se laissait jamais surprendre. On remarqua toutes ces
qualit6s particulibrement dans les debuts de la province
de Barcelone dont il fut un des plus ardents d6fenseurs
et des plus actifs ouvriers.
I1 6tait, en outre, observateur par caract&re, et
son jugement sur les bonnes ou mauvaises qualit6s
des personnes 6tait toujours fond6 et str.
II 6tait ami de l'ordre et semontrait contrari6 quand
on n'apportait pas un prompt et efficace remede aux
situations indfinies, lesquelles ont coutume d'engendrer le d6sordre et l'irregularit6 dans les communautbs, meme les plus parfaites.
Exact observateur des rigles et des voeux, ii 6tait
presque excessif pour ce qui regarde les permissions,
les demandant sans restrictions mentales, mame pour
les choses les plus insignifiantes.
Son amour de notre humble Institut et sa pr6dilection particuliere pour la province de Barcelone se
montrerent visiblemeot dans l'ardent dhsir qui I'animait
du progris moral et materiel de cette province; ii lui

-

570-

l1gua un capital de 75 ooo pesetas, particuliirement
en faveur de notre &cole apostolique de Bellpuig.
Pendant sa maladie, ne pouvant plus dire la messe,
il l'entendait tous les jours, il y communiait et assistait
s'il le pouvait a trois ou quatre messes; il r6citait le saint
Rosaire avec grande d6votion et faisait souvent le
chemin de la Croix.
II demanda les derniers sacrements qu'il recut en
pleine connaissance, avec grande ferveur, entierement
soumis A la volont6 de Dieu.
VIGO.

ASIE
CHINE
LA SITUATION POLITIQUE DE CHINE

La situation politique de la Chine est un casse-tete
pour tout nouveau venu, par ce fait que ce pays, entitf
historique plut6t que facteur national, se partage.en
autant de gouvernements que de r6gions. On peut en
compter huit principaux :
S* Le gouvernement de P6kin, d6nommb Central
parce qu'il reside A Pekin, mais sans armee, sans
finances, sans autorit6 et meme sans Chambres et sans
pr6sident, bien qu'il se dise un gouvernement republicain;
2* Le gouvernement de Canton, rivolutionnaire,
teint6 de bolchevisme, encourage par les Russes
rouges, appuye par le parti r6publicainKouo min tang,
contr61ant en fait les provinces du Koang Tong, du
Koang-Si, du Hounan et du Houp6;
3° Le gouvernement du mar6chal Ou-Pei-Fou, qui
se reduit actnellement au Honan, mais peut compter
sur l'appui de ses voisins du Nord. Son mot d'ordre
est A 'unification nationale par la force n;
4" Le gouvernement de Suen-Tchoan-Fang, avec les
riches provinces du Kiang-sou, Nanhoei, Tchekiang,
Kiang-si, Foukien, et 1'actif port de Shanghai;
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5° Le gouvernement de T'ang-Ki-Yao, contr61ant
les provinces m6ridionales du Yun-Nan et du KoeiTchoo;
6* Le gouvernement de Tchang-Tsou-lin, le plus
puissant a cette heure depuis sa victoire sur les troupes
rouges, comprenant lestrois provinces de Mandchourie
et celle du Tcheli avec P6kin;
yO Le gouvernement de Chang-Chung-Chang, maitre
de la province du Chantong et bient6t de celle du
Honan;
8° Le gouvernement de Yen-Si-Chan, surnommi le
u gouverneur modele a de la province du Chansi.
*

Tel est l'Achiquier politique de la Chine; c'est la
dislocation de ce vaste pays, compromettant grandement sa prospkrit6.
A I'heure actuelle, la guerre civile, qui a fait rage
pendant plusieurs mois aux abords de PNkin, continue
sur les rives du fleuve Bleu. C'est une lutte colossale
pour le triomphe ou l'6crasement de 'influence rouge.
bolchevique, dont Canton est la citadelle.
Ce pale resum6 montre que la situation est lamentable, et que nous sommes loin de 1'unite, de a.
concorde et de la paix, n6cessaires au progres.
La Chine peut-elle encore se r6unir sous un chef
fidlement obei et universellement soutenu?... Certains
en doutent...
(Piking.)
Novembre 1926.
LES tVtNEMENTS ACTUELS
ET LES LEMONS DE L'HISTOIRE

Une trbs remarquable correspondance parue dans
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la Croix (1o.4.27) resume exactement la situation
actuelle des missions catholiques, au regard de la
guerre civile qui s6vit sur la Chine.
Et d'abord, on met au point certaines reveries de
journaux on de revues publi6s i l'etranger : a Quelques doux ideologues pretendent, parait-il, en Europe
et en Amirique, que le mouvement bolcheviste du Sud
est purement nationaliste et n'a rien d'antichr6tien;
si quelques missionnaires sont molest6s, c'est a titre
d'etrangers. n
Personne n'oserait maintenant en Chine soutenir
pareilles 6normitis. Les agissements des troupes
sudistes timoignent d'une haine violente et brutale
contre le christianisme (protestants et catholiques sont
traitis de meme). Et aucune diffrence n'est faite
entre clerge europben et clerg6 indigene. On ne
compte plus maintenant, dans les provinces du
Kiangsi, do Tchekiang, du Kiangsou, du Anhwei, du
Hounan, du Houp6, etc., le nombre des missionnaires
qui ont et6 molest6s et injuries de toutes facons. Plusieurs ont kt6 condamn s a mort, mais out pu cependant ichapper, soit par la protection d'officiers plus
humains, soit parce que des rancons ont 6et payees par
des chr6tiens ou par des paiens amis.
Jusqu'A present cependant, trois pr&tres catholiques
ont et6 mis A mort: les PP. Dugout et Vanara, S. J.,
l'un franqais, I'autre italien, . Nankin, le 24 mars; et
I'autre, un pr&tre chinois, M. Joseph Hou, pros de
Wanan, dans le.Kiangsi, le 20 avril, apres avoir courageusement refuse d'apostasier...
En tres grand nombre, les 6glises et les r6sidences
ont &t6 pilles et bralies; les 6glises souvent ont 6t4
transformies ensalles de confereices ou de spectacles,
avec le portrait de Souen-Ouen au-dessus de l'autel.
Soit que les soldats agissent d'eux-memes avec,
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souvent, l'aide de la populace, excitie par leurs doctrines et leurs exemples; soit qu'ils agissent sur
l'ordre ou sous la conduite de leurs chefs, comme on
l'a constat6 de nombreuses fois, le r6sultat est le
mime : c'est la persecution ouverte, et souvent
violente, contre les Missionnaires et les oeuvres des
Missions catholiques.
Les journaux disent que tous les missionnaires
6trangers ont 6vacu6 le Hounan; beaucoup des missionnaires qui avaient d'abord fait face a l'orage, dans
le Kiangsi, le Tchikiang, ont cru devoir ceder aux
conseils donn6s et se sont r6fugi6s a Shanghai. Quelques-uns pourtant sont encore a leur poste. De plusieurs points du Anhwei et du Kiangsou, la mime
mesure a 6t6 prise. Les pr&tres chinois du Houpi euxm&mes, en grand nombre, sont r6fugies ; Hankiou.
Apres les indignitbs sans nom, commises a Nankin et
a Foutchkou par les soldats et la populace, sur des
femmes, en outre des cruaut6s et des pillages plus
connus, les autorit6s protectrices et les superieurs ont
cru devoir ordonner plusieurs religieuses, qui avaient
jusque-la vaillamment tenu a leur poste, de gagner un
refuge str, en attendant que 'orage se dissipe, s'il
plait a Dieu...
Voili, brievement r6sumbe, la. pinible situation
faite presentement aux Missions catholiques, dans les
pays contr61ls par les arm6es sudistes.
(Bulletin caltolique de Pikin.)
LA SITUATION

A NIMG-PO

(avril 1927)

Le soir du 9 avril, le g6neral Ouang rentrait de
Hangchow avec quelque mille on mille cinq cents soldats. II revenait avec des instructions trbs precisesdu genkralissime Tchang-kai-sek, dbja maitre de
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Shanghai. A neuf heures du soir, meme jour, les
soldats opiraient; des perquisitions ktaient faites au
sitge du journal ainsi qu'aa siege des Unionsouvrieres.
Le redacteur en chef qui, depuis quelques temps, s'6tait
mis a crier dans sa feuille : A bas Tchang-kai-sek ! A
bas le g6neral Ouang! &taitcoffr6; de meme les principaux meneurs, les chefs de bande. On n'en a plus
entendu parler depuis. Ils ont disparu de la circulation, on dit tout bas qu'ils ont &tC fusillUs, et c'est tris
possible. Quant a l'enquete scolaire, il n'en est plus
question pour l'instant et notre 6cole continue en paix
son petit train ordinaire. C'est que les choses en une
nuit avaient march6 vite; le matin du 1o, une proclamation pouvait se lire aux portes de la ville: d6fense
de causer du d6sordre, de molester les 6trangers, de
circuler par les rues avec des armes et des batons.
Des sentinelles, posthes l'entrne du pont et des portes
de la ville ainsi qu'aux principales arttres, devaient
veiller a l'ex6cution de la consigne. Or, justement
pour ce jour-lit tait annonc6 un meeting monstre
auquel avaient 6t6 convoques toutes les associations
ouvrieres, -tous les collges, tous les paysans. Le
programme en 6tait rouge, et comme de juste la foule
s'y rendit en masse, sans tenircompte des prohibitions
6dict6es; aprts tout, de quel droit ce Ouang pr&tendait-il restreindre & sa guise les libert6s 16gitimes du
peuple souverain? Mais les soldats &taient 14 : ils
protesterent; les meneurs s'obstinerent et finalemaent
la troupe fit feu, tuant deux hommes, en blessant cinq
ou six. Les autres s'enfuirent pr6cipitamment, et

jusque sous nos fenetres, et nous sommes bien a une
demi-heure de l'endroit, nous pimes voir des manifestants d6taler au plus vite au seul bruit de la fusillade lointaine. Du coup tout rentra dans l'ordre et
depuis ce jour plus l'ombre d'un rcalcitrant.
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C'est done le calme absolu et, de fait, si comme probable on s'agite en secret, extirieurement rien ne se
percoit. Du plomb dans les poitrines, ce fut pour les
tetes chaudes un calmant de premier ordre.
SOr, voici que juste a ce moment pricis o0 nous
commencions a respirer un peu, dans les premiers
jours de la Semaine sainte, nous recevons avis qu'il
faut nous tenir prets a 6vacuer au premier signal. Par
deux fois diji nous avons eti alertes; une premiere
fois, quand les sudistes, poursuivant leur marche
sinon glorieuse, du moins conqubrante, entrerent a
Shanghai que les troupes de 3un-chuan-fang abandonnaient sans defense. Il y eut alors dans le ddsordre
de la premiere surprise une formidable pouss6e sur le
cordon de defense 6tabli par les Puissances pour interdire aux belligerants l'entree dans les concessions. Les
forces europeennes durent intervenir et il y eut de par
le jeu des mitrailleuses britanniques un certain nombre
de soldats itendus sur le carreau ýce qui, dans l'incertitude du moment, donna lieu de craindre, il y avait
de quoi, des represailles i Ning-Po et partout. Heureusement il n'en fut rien, peut-6tre parce que les victimes etaient des Nordistes pourchass6s par les
Sudistes. L'alerte nocturne, si elle fut vive, fut du
moins de courte duree. C'6tait aux environs du
25 mars, exactement le 23, I'epoque ou chaque annie
les Soeurs de Charit6 se pr6parent, en renouvelant les
saints Veux, & renouveler leur iacrifice.
Une seconde fois nous fimes avises de nous tenir
prets a toute 6ventualit6, quand les sudistes, ayant
pris Nanking, comme Shanghai, sans coup firir, les
canonnieres anglaises et am&ricaines, pour prot6ger
contre le xinophobisme des vainqueurs leurs compatriotes en danger extreme, durent bombarder la ville,
ce qui permit A des compagnies de debarquement de
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sauver d'une mort imminente les itrangers que des
forcen6s assi6geaient pour les massacrer. II- y eut des
indignit6s sans nom; il y eut aussi des victimes dont
deux missionnaires catholiques tues A bout portant
d'un coup de revolver. Une fois encore n'y avait-il
pas lieu de s'attendre au pire? Car naturellement, et
c'est ce qui fut fait, on allait rejeter sur les sauveurs
de leurs compatriotes le crime d'avoir frappe en cas
de 16gitime defense. Cependant cette fois encore it
n'y eut rien, bien que l'unanimitA de la presse chinoise
et que M. Eugene Chen, le ministre des Affaires
6trangeres du gouvernement nationaliste de Hankow,
aient parlM de milliers d'innocentes victimes immolees
par ]'action injustifi6e et sans provocation aucune
des Anglais et des Americains. Mais les gouvernements
6trangers, eux, ne l'entendent .pas de cette oreille,
cela se concoit aisement, et, apres s'etre concertos sur
les mesures & prendre, ont r6dig, une note en
commun, demandant reparation complete pour les
outrages infiiges A leurs nationaux & Nanking, faute
de quoi ils aviseront aux mesures extremes. Le
ministre Chen, du gouvernement nationaliste, a dbji
pris une attitude intransigeante et fait entendre qu'il
ne c6dera pas d'un pouce aux exigences des imp6rialistes 6trangers. Et c'est tris possible. Sa premiere
r6ponse aux uns et aux autres a 6t6 ce que l'on pensait
bien qu'elle serait, insolente, et mensongrre sur toute
la ligne, avec en plus, ce qui est inimaginable, la
pretention de .rclamer des indemnit6s pour les
dommages causes par le bombardement ennemi. Voila
done ohi nous en sommes et ce qui explique que, pour
la troisieme fois, mais ce coup pour de bon, ce semble,
nous en soyons & envisager 1'6ventualit6 tres probable
d'une evacuation qui, au jugement des autoritis
francaises, s'imposera & bref dl6ai. Aussi nos sup6-
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rieurs nous ont-ils dfment signifi de nous tenir pr~ts
a evacuer au premier signal. Car si la seconde note
prisent6e au gouvernement de Hankow n'a pas neilleure r6ponse que la pr6c6dente, si done les Puissances doivent user de la maniire forte et d6clarer
la guerre ou le blocus des c6tes, il est 6vident que les
6trangers ne seront plus en suret6 et qu'il faut de
toute n6cessit6 chercher refuge ailleurs. On commence
done les priparatifs : mieux que cela, nous entendons dire que l'6vacuation est deja chose faite pour
Hangchow, Kashing, -Wenchow, qu'elle se fait pour
ce pauvre Kiangsi qui a tenu si fort jusqu'i maintenant au prix de tant de souffrances et au milieu de
privations de toutes sortes. M&me ici a Ning-Po oi
la proximiti de Shanghai et la facilit6 des communications rendra 1e sauvetage plus facile, nous
tacherons d'etre .pr&ts. Nous vivons d'espoir, de
l'espoir que les choses s'arrangeront avant que la
dure necessiti ne s'impose. Qui sait ? I1y a, dans les
imprevus de la com6die tragique qui se joue en ce
moment sur la scene du monde chinois, des surprises
si inattendues, ily a surtout, dans les dispositions de
la divine Providence en faveur des siens, des ressources
si profondes qu'ilne serait pas impossible qu'au dernier
moment, au moment ou l'on croit tout perdu, tout ne
soit miraculeusement sauve. Ne dit-on pas dej. qu'il
y a scission dans le monde sudiste? Que Tchang-

kai-sek, r6pudi6 par les bolchevistes avanc6s du
parti, leur d6clare a son tour la guerre? Qu'il serait
le chef du parti mod6r6 avec qui une entente serait
chose relativement facile ? Et cette guerre qu'il a faite a
Shanghai par lui-meme, a Hangchow et Ning-Po par ses
lieutenants, aux proc6d6s r6volutionnaires des Unions
ouvrieres, n'est-elle pas par elle-meme de bon augure
pour I'avenir de son gouvernement, s'il triomphe?
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Ce qui est sir, c'est que le soleil du communisme
qui brillait radieux sur les 6tendards, semble se voiler
deja ou subir une eclipse, c'est que la jeunesse 6tudiante, si fibre il y a quelques jours de promener son
importance et de perorer par les rues, le verbe haut,
le chapeau de feutre sur le dos, la blouse bleue trouss~e
dans les culottes a jambes courtes, le biton du boyscout en mains, ne se montre plus. Oi done est-elle
maintenant? Aux armies? A l'6tude? Les affiches
illustrees, les proclamations en images sont en
d6tresse, fances, pendant aux murs en loques mis&rabies, sans que personne ne vienne les remplacer ou
les rafraichir.
D'ailleurs le printemps survenu, Phomme deschamps a bien autre chose a faire que de- venir
se promener en ville; la terre reclame ses bras.
L'ouvrier des villes a repris son travail, li du moins
ou il y a encore du travail. Et ne dit-on pas, 6 ironie
du sort! juste revanche des choses humaines! que
Borodine, le fameux Borodine, le Deus ex mackina dumouvement bolcheviste qui secoue la Chine entiere,
Borodine, done, inquiet de la tournure que prennent
les 6v6nements, a cru prudent de se porter malade et.
se serait refugii sur les concessions, ces concessions
maudites, pour demander aux bonnes Sceurs hospitalihres d'un h6pital europien et catholique de lui

refaire la sant6 qu'il - si bien dipensie a leur faire
la guerre! Sur quoi le journal local de Ning-Po, du
23 avril, s'exclame : Borodine! il n'est pas plus courageux qu'un rat! En voili on revolutionnaire I Borodine et Teng-yen-da ont djia fiI6 dans un h6pital de
la concession frangaise sous pr6texte de se soigner.
En realit, ils ont peur. Cet h&pital appartenant A la
Mission catholique francaise, ils peuvent ainsi b6n&ficier de I'extraterritorialit6. Pour le moment c'est
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1'endroit le plus sir pour eux. (Ningpo Kuo Ming je
pao, 23 avril 1927.)

Pendant ce temps la. bataille commence, dit-on,
entre communistes et nationalistes; elle se continue
entre nationalistes et nordistes, elle se prepare entre
sudistes et nations itranghres qui attendent, l'arme
au bras, d6sireuses sincerement d'6viter un conflit que
le gouvernement de Hankow semble avoir a cceur de
pr&cipiter. Serons-nous obliges d'6vacuer? Nous le
saurons bient6t. -

(Petit Messager de Ning-Po.)

LA SITUATION (mai 1927)

Elle continue & etre calme dans la Mission. Par
ordre superietir, les missionnaires de Wenchow et do
Chuchow avaient dO quitter leurs postes pour quelque
temps. Ils y sont retourns ainsi que les S0eurs.
M. Aroud nous 6crit de Wenchow i la date du
18 mai :
< Le pays est tranquille, grace i la vigoureuse action
des militaires contre les agitateurs bolchevistes. Les
chefs ont 6te pris et conduits a Hangchow pour y
etre jug6s. Nos prktres chinois et nos chr6tiens sont
contents de nous revoir au milieu d'eux.
<, Jusqu'i present l'orage bolcheviste n'a fait que
fortifier les fidles et les unir davantage. .Un seul
chretien menait campagne contre nous. Les autres le
conspuerent et le forcerent a se taire. C'est I la bonne
tenue et au bon esprit de nos n6ophytes que nous
devons surtout la situation privilegi6e que nous avons.
(4 Les protestants se sont d6truits eux-memes en
chassant leurs pasteurs europeens et en introduisant
le bolchevisme dans leur troupeau. Leurs coll6ges et
leurs temples sont encore occupes par les soviets
locaux. )
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EtM. Prost, a la datedu 23, ajoute :
a Les soldats traquent les 6tudiants communistes,
dont plusieurs ont etd arretes et fustig6s jusqu'au
sang pour leur faire avouer les noms de leurs
complices. Aussi les colleges se sont-ils vid6s promptement. II en serait de m&me k Juian et a Pingyang.
Dans cette derniere ville, soldats et brigands-soldats
se sont battus samedi. Pas encore de details. Esp6rons
que les oeuvres de la Mission n'auront pas souffert. n
La journ6e du 3o mai s'est pass6e a Ning-Po dans le
calme le plus complet. - (Petit Messager de Ning-Po.)
LE SACRE DE S. G. MGR ANDRj DEFEBVRE

eveque titulaire de Gibba, vicaire apostolique de Ningpo
Le I. 1 mai avait lieu, dans 1'6glise Notre-Dame des
Sept-Douleurs, le sacre du successeur de notre
regrette Mgr Reynaud dans la charge de vicaire
apostolique de Ningpo.
Certes, le sacre d'un 6veque est toujours c6ermonie
imposante : la beaut6 des prieres, la splendeur et la
majest6 sans-pareil du rite catholique, et surtout la
grandeur incomparable que la foi chr6tienne nous
d6couvre dans le caractere sacr6 et la plenitude du
sacerdoce que confere le Sacrement, tout saisit 1'Ame
et la transporte dans les r6gions du surnaturel.
Mais cette fois, malgr6 le cadre forc6ment restreint
de la cer6monie (nous sommes en pays de mission),
malgr6 la restriction volontairement impos6e aux
solennites exterieures, car nous sommes en pleine
p6riode de troubles r6voiutionnaires, il y eut dans
notre fete un cachet special, une majest6 unique,
pourrais-je dire.
Le consecrateur 6tait Mgr Joseph Hou, C. M.,
vicaire apostolique de Taitcheou, l'un des 6lus du
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Saint-Siege parmi le clerg6 indigene, l'un des six qui
furent sacris &Rome, -Ie 28 octobre dernier.

Evidemment, nous pouvons voir dans ce choix un
temoignage touchant de I'affection fraternelle qui, il
y a vingt ans, unissait dans une communaut6 de vie
et de travail les deux 6tudiants du seminaire SaintVincent L Kiashing, les deux professeurs du grand
Seminaire de Ningpo ces dernieres annies.
Mais n'est-ce pas aussi un hommage de v6neration
profonde au Souverain Pontife, A son autorit6
sup;.me, en la personne de 1'6lu qui revient de Rome,
si iterveilleusement aureol6 des pr6ferences et des
predilections du Saint-Siege?
N'est-ce pas aufsi une affirmation directe de 1'6galite devant Dieu et devant l'Eglise, de toutes les races
et de tous les peuples, une obeissance aux directions
pontificales dans la part i donner au clerg6 indigene,
une r6ponse par les faits a certaines insinuations
malheureuses, offensantes mnme, qui s'impriment parfois dans certaines revues de no. pays d'Europe et
d'Amirique, bien intentionnees d'ailleurs pour les
Missions ?
Ce fat l'impression qui domina la journke entirre,
lui donnant son vrai sens. C'est ce choix qui fait de
la journie du I" mai un jour sans pr6ecdent dans les
annales de !'figlise de Chine, le premier sacre 6piscopal accompli par un 6veque chinois, depuis les
premiers jours de l'6vangelisation du pays.
Les deux -veques assistants etaient nos voisins :
Mgr Paul Faveau, vicaire apostolique de Hangtchbou,
dont le vicariat touche le n6tre par terre et en fut
d6tach6 en 19io; Mgr Simon Tsu, S. J., vicaire apostolique de Haimen, dont le vicariat continue le n6tre
par les iles.
Malgr6 les circonstances difficiles du moment, le
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vicariat tout entier 6tait repr6sente par la majorit6 de
ses pr&tres. Nous 6tions plus de quarante, et plusieurs
itaient venus de Hangtch6ou. M. Segond, superieur
du seminaire Saint-Vincent de Kiashing, repr6sentait
la maison dont le nouvel lu et son cons6crateur sont
les premieres gloires. Le R. P. de Jenlis, S. J., nous
apporta de Shanghai les voeux et les regrets de tous
ceux qui n'avaient pas pu venir. Les temps actuels ne
favorisent guere les voyages; et des absences projetees
pour un jour risquent facilement d'&tre prolong-es
d'une semaine.
II y eut, de ce fait, un vide bien remarquA. La soeur
de Monseigneur, Fille de la Charit6, superieure de
l'Orphelinat de Paotingfou, dans le Tchely, allait
partir pour Ningpo, quand, au recu d'un t6legramme
alarmant, elle dut renoncer au voyage. II fallut done
faire le sacrifice des joies legitimes d'un pareil jour,
sacrifice qui, de part et d'autre, fut vivement ressenti.
Les nombreux 61Mves de nos s6minaires prrt&rent
leur concours empresse aux chants, aux c6r6monies,
aux d6corations. Les Soeurs de Charite, de pros, de
loin, furent d'une aide pr6cieuse et pratique pour la
mise au point de tous les details que suppose une telle
solennit6 A l'6glise, et ailleurs, dans l'intimit6 de la
famille.
A tous, A toutes, nos remerciements !
Au nouvel 6veque de Ningpo, souhaitons les longues
et fecondes annies de son illustre pred6cesseur,
Mgr P. M. Reynaud. Le souvenir du cher disparu fut
rappelM plus d'une fois en ce jour; et le lendemain du
sacre, au milieu de la m&me assistance, Mgr A. Defebvre officiait pontificalement en une messe de
Requiem, c6l6brbe pour, Mgr Reynaud et Mgr Guierry,
dont les restes mortels reposent en notre gglise. (Bulletin caikolique de Pikin.)
A. BUCK, C. M.

M.

584 CHIAPETTO

Acho de Chine, 29.5.27. - Nous avons la douleur
d'apprendre le d6ecs du R. P. Jacques Chiapetto,
Lazariste, provicaire de Hangtcheou, Tch6kiang, qui
s'est 6teint ai 'h6pital Sainte-Marie le 37 avril, a
onze heures et demie du soir, apres une longue et
douloureuse maladie. La situation a Hangtchiou 6tant
devenue tris critique pour la Mission catholique, it
avait dfi etre transport6 demi-mort a Shanghai, le
19 avril.
Le R. P. Chiapetto 6tait ne6 Vplperga, pres Turin,
en 186 5. 11 commenca de tres bonne heure ses 6tudes
theologiques, de sorte qu'il put obtenir le dipl6me de
docteur et faire deux ans d'itudes supplementaires
avant de recevoir l'ordination sacerdotale en 1890.
Une paroisse lui fut d'abord confide dans le diocese
de Turin. 11 entra au noviciat des Lazaristes en 1897
pour se consacrer a I'apostolat des Missions itrangeres.
II abordait a Ningpo en mars 1898, en compagnie de
Mgr Reynaud.
Son ministere en Chine commenqa dans la chr6tient6
de Ninghai et s'exerca ensuite dans divers autres
champs, notamment dans la ville de Shaohing, oii il
bitit 1'6glise et la r6sidence actuelles. Mais son occupation favorite fut toujours 1'6tude et 1'enseignement
de la th6ologie. II fut a diverses reprises directeur des
grands s6miuaires de Ningpo et de Hangtcheou, et
beaucoup de pretres du Tchekiang lui doivent leur
formation sacerdotale. On avait coutume de recourir
Ssa science theologique et canonique, qui fut surtout
appr&cide au synode de Hankow, en 1910.
Puisque Dieu a voulu retirer a lui son fidle serviteur,
et nous priver ainsi de ses conseils et de ses exemples,
nous le prions du moins d'agrder ce grand sacrifice
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pour la protection de l'Iglise de Chine, au milieu des
dures epreuves qu'elle traverse actuellement.
M. TCHANG MATHIAS

Le vicariat de Hangchow, qui avait &t6 si cruelle-

ment 6prouv6, il y a un mois, par la mort du
R. P. Chiapetto, vient de fairc une perte aussi douloureuse en la personne de M. Mathias Tchang que le
bon Dieu a voulu rappeler a Lui Ala fleur de l'Age et
dans la plenitude de son activite apostolique.
M. Tchang Mathias 6tait n &AChiichow, en
septembre 1894. II commenca son petit s6minaire &
Tch6ou-San, avant la division du vicariat du Tch6kiang, et continua ses etudes A Hangchow, a partir
de 1911. II montrait d6ja une intelligence vive et
m6thodique, empress6e de s'instruire, et docile aux
enseignements de ses maitres. Sa r6gularit6 et sa
bonne humeur lui donnaient en meme temps grande
influence sur ses condisciples.
En janvier de 1914, il entrait au noviciat des PNres
Lazaristes a Kiashing. II fit les saints Vaeux en 1916
et continua ses 6tudes sans aucun incident jusqu'en
1921 oi il recut l'onction sacerdotale. Ses sup6rieurs
et professeurs l'auraienf volontiers cit6 comme 1'6tudiant modele. Ses dons naturels hors pair ktaient
relcv6s par une ardente pit6Cet un esprit surnaturel
qui transparaissait dans ses jugements et ses conversations.

Il commenca son ministere apostolique dans le
district montagneux de Kiangshan, sur les limites du
Kiangsi. II avait a parcourir de longues distances a
cheval, par des sentiers le plus souvent escarpis et
raboteux; mais il aimait ces courses, et se donnait de
toute son ame A ses chers chretiens.

Sa sante n'avait jamais mis d'obstacle a son zkle,
quand, en 1925, a la suite d'une chute de cheval, ii
ressentit au c6t6 une douleur qui ne devait plus cesser,
Au commencement de 1926, au cours d'une longat
tournie d'extreme-onction, par le froid et la pluie, it
fut saisi par une toux opiniatre. Au printemps et a
l'automne, il dut passer quelques jours A l'h6pital de
Shanghai. Les medecins se montrerent peut-&tre trop
optimistes et lui permirent, en dCcembre, de rejoindre
sa Mission. Ses supirieurs voulurent cependant le
retenir a Hangchow pour qu'il achevit de r6parer se
forces. La situation commen-ait A devenir difficile,
a cause du passage des troupes rivolutionnaires
la pensee qe sa
M. Tchang, quoique le cceur brisi.k
chere eglise et sa r6sidence de TYiangshan taieat
occupies par les soldats, se depensa sans compter
pour le bien de la Mission de Hangchow. II se redit
maintes fois auprbs des autorit6s militaires pour obtenir
l'Evacuation de la residence episcopale.
Quand, au mois d'avril, Monseigneur dut patir
pour Shanghai, il crut pouvoir acc6der aux instances
pressantes et r6it&ries de M. Tchang et lui permit de
rejoindre son poste. Mais les chagrins et les dificult6s qui l'attendaient 1U achev6rent d'ppuiser ses
forces. Quand Monseigneur le rappela d'urgence a
Hangchow, il souffrait d'une fievre persistante, et des
douleurs dans la gorge 1'empechaient de prendre
aucune nourriture solide. Le m6decin diagnostiqu
une infection tuberculeuse des ganglions. M. Tchang
n'avait cependant pas perdu sa bonne humeur : sa
conversation 6tait toujours aussi aimable et son di*
de se divouer aussi grand. Bien qu'il passit la nit
sans sommeil, il voulait cependant dire chaque joar0
sainte messe, et montrait une grande pi6t et resgnation. On pensa qu'il trouverait plus facilement a
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Shanghai les soias que r&clamait son itat, et il partit
le mercredi 15 juin, accompagn6 par un confrdre.
Helas! il n'etait pas depuis trois jours a l'h6pital
qu'une meningite se diclara. M. Tchang put heureusement recevoir les derniers sacrements en pleineconnaissance, mais, a partir de ce moment, il eut tout
le c6t6 gauche paralyse et perdit r'usage de la parole.
II comprenait cependant les formules pieuses qu'on
lui suggirait et montrait par signes qu'il s'unissait
aux prieres- de ses confreres. Au moment de la mort,
son esprit sembla recouvrer toute sa Iuciditi, et il
s'endormit dans des sentiments de paix et de saint
abandon, s'offrant lui-meme en victime pour les
Missions qui lui avaient et6 si cheres. Qui pourrait
lire sans emotion ces dernieres lignes de son carnet
de resolutions : " Le Seigneur a besoin de victimes, et
il desire que je le sois pour apaiser la divine colere,
pour la sanctification du clerg6 surtout indigene, pour
le salut de ]a Chine... Comme moyen pratique, je n'ai
qu'i me laisser conduire par Lui; confiance sans
limite!... ob6issance parfaite; m'oublier complktement; effacement complet et grand respect pour les
pretres du Seigneur. n
A toutes les personnes sans exception qui l'ont
approch6 durant sa vie et au temps de sa maladie,

M. Tchang a laiss6 un parfum d'6dification ineffaCable : les seurs qui l'ont soigne a plusieurs reprises
tI'h6pital 1'appelaient a je Saint ».
Ces vertus ext&rieures de charit6 et de simplicit6
qui charmaient en lui n'6taient cependant que 1'6panouissement de son esprit surnaturel : union A Dieu.
humilite, contr6le continuel de son ame, ainsi qu'en
t6moignent ses r6solutions.

Au moment oi Rome se tourne vers la Chine pour
lui demander de produire des pr&tres et des pontifes,
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quelle joie c'itait pour les sup6rieurs de faire reposer
sur M. Tchang les plus brillantes esperances! Le bon
Dieu a voulu le transplanter au ciel, comme I1 y a d6ja
transplante tant de jeunes ouvriers apostoliques qui

n'avaient encore fait dans nos Missions que leurs
premieres armes. .C'est pour nous inculquer, sans
doute, cette conviction que la terre de Chine sera
surtout fecondbe par des sacrifices d'imes g6ndreuses
et des grAces obtenues par les prieres des saints.

PERSE

Cette ann6e 1927 a vu de bien belles fetes, A Tauris.
M. Frano:*; Berthounesque, visiteur et superieur,

celebrait son vingt-cinquieme anniversaire de sacerdoce et de sejour dans la mission de Pe:se.
La mission de Tauris, on le sait, est de toutes nos
missions de Perse, la plus rapproch6e de celles d'Ourmiah et de Khosrova. Personne n'ignore les grands
malheurs qui sont venus frapper pendant la a Grande
Guerre ) ces deux dernieres missions. Les tombes de
nos martyrs y sont encore toutes fraiches. Que dis-je?
De tombes, point de traces; les restes ve6nres de nos
h6roiques confreres ne seront probablement jamais
retrouv6s : c'est l'oubli apres le sacrifice.
De I'autre cBte du lac d'Ourmiah, a Tauris, la
((Grande Guerre s,
svissait avec la m&me rage. Arm6es
russes et turques y passaient et repassaient comme i
Ourmiah et a Khosrova. Les hordes Kurdes sauvages
et fanatiques y faisaient aussi de temps a autre leur"
apparition; la revolution des d6mocrates persans vint
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A deux reprises augmenter le desordre. Et malgre
tout, la mission de Tauris resta debout, intacte : batiments, confreres, population, tout fut respectS.
Oh! comme la divine Providence est done myst6rieuse dans ie plan si vari6 et si plein de contrastes
qu Elle suit pour gouverner les ev6nements de ce
monde !
Par surcroit de faveur divine, cette annie-ci, h l'occasion du jubile sacerdotal de M. Frangois Berthounesque, musulmans et schismatiques, aussi bien que
nos catholiques, sont venus pendant trois jours apporter de petits cadeaux, pronincer des discours et, en
un mot, assieger notre gglise, notre parloir, notre
cour et notre thiatre, pour temoigner de leur sympa-

thie et de-leur respect.pour la Mission et pour son
tres digne representant.

ttant, malheureusement d'ailleurs, l'unique confrere
de Tauris, je me trouvai naturellement charg6 de 1'organisation de la f&te. Pour diverses raisons je choisis
les 27, 28 et 29 avril comme
pices.

dates les plus pro-

Plusieurs semaines auparavant, j'avertis la colonie
catholique et les anciens elves de notre ecole, chr6tiens et musulmans, qu'ils eussent a se preparer pour
f&ter dignement le sacerdoce et I'apostolat en la
personne de leur naaitre et Pere spirituel.
Vous verrez plus loin que mon appel fut magnifiquement entendu.

L'avant-veille, M. Franssen vint d'Ourmiah apporter
les voeux de sa Mission.
Des le 26 au soir, saeurs et missionnaires avec leurs

enfants, 61eves internes des deux Missions, ouvrirent
la s6rie des solennit6s qui devaient se succ6der pendant trois jours. Ce fut au parloir, dans la plus stricte
intimit6, que la double famille tint a montrer que tous
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les cceurs battaient a l'unisson pour honorer leur venerable et vin&r6 Pere. Tout d'abord, nos garcons
internes firent entendre chacun une declamation sur
les vertus et le d6voitment da pr&tre et du missionnaire. Ce fat a la fois long et int6ressant : accord de
deux notes qui, en pareilles circonstances, sont ordinairement discordantes.
Apres les enfants, ce fat le tour a notre excellent
pretre armenien, Ter Marcos, qui, dans sa belle langue
orientale, remercia M. Berthounesque pour I'oaevre
-d'6ducation et d'evangblisation accomplie parmi les
Arminiens de Perse. Enfin, pour cloturer cette premiere et 6mouvante seance, M. Franssen, apres avoir
-offert comme souvenir un calice en or, prononqa une
-belle allocution sur l'esprit de sacrifice, et toucha toss
les coeurs en rappelant brievement les souffrances et
les difficultes humainemlent insurmontables que M. Berthounesque avait rencontrbes dans son ministere.
La journee se termina par une guerre chez nos
Sceurs, guerre qui, heureusement, ne fit pas couler de
sang : deux roses, une blanche et une rouge, se disputhrent aimablement et gracieusement pour savoir
laquelle des deux 1'emporterait dans le cceur du pr&tre
jubilaire. Comme daa: ce coeur it se trouva place pour
les deux, la paix fut vite r6tablie; et la guerre des
deux roses ne fut meurtriere que pour les coeurs
.ingrats.
Pour ceux qui voudraient connaitre a fond la guerre
-des deux roses, en voici I'histoire complete :
ROSE BLANCHE

Enfants, voyez, je suis la rose blanche,
Pour votre Pere, en ce fortune jour,
Je viens m'offrir vous avec ma branche :
Qui, mieux que moi, lui dira votre amour?
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ROSE ROUGE

N'6coutez pas cette rose palie,
Elle a vcu d6jh quatre soleils.
Je suis plus jeune... (on la dirait saus vie),
Voyez plut6t mes p6tales vermeils.
DUO

Ah I prenez-moi pour interprete
Avec bonheur,
Joyeux enfants, dans cette f&te
Dites les voeux de votre cceur.
ROSE BLANCHE

A i'ange saint qui sur votre innocence
Jour et nuit veille avec un soin jalour,
Qui dira mieux votre reconnaissance
Que ma blancheur et mon parfam si doux?
ROSE ROUGE

Pour exprimer les ardeurs de votre Ame,
Enfants, c'est moi, c'est moi qu'il faut choisir,
Car ma couleur a des teintes de flamme
Et mon parfum les ailes du z4phir.
ROSE BLANCHE

Qni pent ici vous offrir un symbole
Do pur eclat de ses belles vertus,
Plus gracieux que ma blanche corolle?
Prenez-moi done, enfants, n'hesitez plus.
ROSE ROUGE

Toute vertu dans son cnur s'uniie
Avec l'amour source de la bonte6
Or, mieux que moi, ma sceur, je te defie,
De figurer son amabititd. (ODo.)
ROSE BLANCHE

II serait temps de finir cette guerre
Qui n'aboutit qu'h faner nos couleurs,
Veux-tu, ma sceur, que cet aimable PNre
Nous juge an nom de IParchange des fleurs?
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ROSE ROUGE

Soit! je le veux; je me soumets d'avance
Au juge aime qui va fixer mon sort,
On pent sans crainte attendre la sentence,
II est trop bon pour condamner k mort.
ENSEMBLE

O Pere, en toi de notre archange
Nous retrouvons les nobles traits;
Juge en son nom, ce cas etrange;
Daigne entre nous faire la paix.
Verdict
Puisqu'entre nous la paix est faite
Unissons nos belles couleurs.
Melons nos voix aux chants de fete
Et nos parfums a ceux des cceurs!

27 avril. - Ce fut le jour consacre a remercier le
bon Dieu pour les graces obtenues pendant vingt-cinq
ans d'apostolat.
A dix heures du matin eut lieu une messe solennelle a laquelle assistaient les consuls de France, d'Allemagne, des ttats-Unis, et les nombreux catholiques
des colonies europeenne, armenienne et chald6enne;
Les chants executes par la petite maitrise de la Mission furent suffisamment reussis : surtout Gounod et
l'abb6 Boyer furent interprhtes A la satisfaction g6enrale.
L'6glise de la ccVierge Puissante ,, la plus grande
et la plus belle 6glise de Perse, construite en 19Io par
M. Berthounesque, grace A la g6enrosite du bon Pare
Fiat, avait revetu ses plus beaux atours. Une parure
d'autel en dentelle d'or, don des families catholiques
armeniennes, attirait tons les regards; I'autel 6tait
litt6ralement convert de fleurs naturelles qui montaient graduellement jusqu'aux pieds de la < Vierge
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Puissante , et offraient .1'aspect d'un parterre multicolore.
Quatre grands drapeaux francais, fixes aux quatre
colonnes du choeur, s'inclinaient profondiment vers
l'H6te divin de nos tabernacles; trois lustres, don des
catholiques armeniens, des professeurs de 1'ecole et
des domestiques des deux Missions, r6flichissaient les
rayons de l'incomparable soleil de Perse dans leurs
prismes de cristal, et teintaient toutes les ornementations des couleurs de l'arc-en-ciel.
Enfin, le Pere celebrant, l'ame de la fete, parut
revetu d'ornements tout nouveaux, entierement confectionnis par nos sceurs et les orphelines : travail
d'un gout si sur et d'une perfection si rare que tous
les assistants en resttrent emerveillis.
Le soir, r6ception a la Mission, de la colonie europeenne pour un the. Une carte de M. Balzac, consul
de France, grand ami de la Mission, annonce le don
d'un tapis offert par la colonie catholique curopeenne.
Ce tapis persan, tres beau et tres solide, est place &
l'eglise, lI'endroit meme oi les donateurs ont leurs
prie-Dieu.
28 avil. -

Les Filles de la Charit6 voulaient avoir

leur jour pour f&ter leur Pere. Aussi le 28 avril,
M. Berthounesque alla c6elbrer la sainte messe dans
leur chapelle. La c6r6monie, pour etre moins grandiose que la veille, n'en fut pas moins pieuse. De ferventes prieres monterent vers le ciel pour celai qui
avait assiste, il y a vingt-cinq ans, a l'arriv&e des premitres soeurs a Tauris, et avait 6t6 pendant de si
longues ann6es leur appui et leur conseil.
A deux heures, les orphelines jouirent un drame,
intituli <(le Triomphe de la Foi ,. On put voir plus
d'une paupibre humide, et ce n'est pas assez dire le
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succcs de cette representation si bonne pour le coeur.
Apres la s6ance, grande r6union a la Mission, o6
avaient 6t6 invites pour un the, les families catholiques
indigenes et les anciens 616ves de l'6cole. Deux grandes
salles avaient 6t6 am6nagees pour cette reception.
Durant trois heures, les differents groupes se succed&rent, les salles ne d6semplissaient pas. Armnniens,
Chaldiens, Musulmans, dont la plupart occupent un
poste assez lucratif grice aux 6tudes qu'ils ont faites
A la Mission, c6~lbrerent a l'envi cette solennit4 par
des paroles sorties du coeur. Quatre discours furent
prononc6s : nous dimes en arr&ter le nombre, car un
chacun aurait voulu manifester hautement ses sentiments de gratitude et de respect. De nombreux
cadeaux aussi furent offerts, de sorte qu'en cette circonstance nous pumes constater combien itaient
vivaces les sentiments de reconnaissance de toute cette
jeunesse qui avait passi par nos mains; et ce fut pour
nous un encouragement bien reel. Cette journbe si
bien remplie laissa dans tons les coeurs une impression
de profond itonnement pour les hommages si chaleureux adressis & la Mission dans la personne de son
chef, et resserra les liens de r6ciproque sympathie
formes depuis de si longues annees.
29 avril.- Nous voilA arriv6s au troisieme jour de
cette fete inoubliable. Dans 'aprbs-midi, une representation th6btrale rbunit une derniire fois dans la
salle des fetes de la Mission, trois cents personnes
parmi lesquelles on remarquait MM. les consuls de
France, d'Allemagne, des Etats-Unis, et une d6l6ga'tion du consul des Soviets.
La s6ance d6butapar quelques morceaux de fanfare
jou6s par les eIlves de la Mission : La Marseillaiseet
I'Hymne persan furent religieusement coutis et vive-
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mnent applaudis. Et puis, les discours recommencerent,

.en persan, en armenien, en frangais, discours pleins
de tact et de dilicatesse. Un Arminien schismatique
d'une tientaine d'ann6es, se fit remarquer entre tous.
Je crois devoir citer ici son discours en entier:
REVEREND PkRE!
< Toute cette jeunesse que vous voyez groupee
autour de vous vient, en un elan spontane, cdlibrer le
glorieux jubil6 d'une vie pleine de labeur ficond et
vous apporterlet6moignage de sa profonde sympathie.
Parmi ces physiondmies rayonnantes de plaisir, certaines viennent en un geste magnifique exprimer leur
admiration en contemplant 1'Ndifice achev6 par vous,
dont .toutes les colonnes sont solidement assises an
prix de tant de sacrifices et de magnanime devoiment
noblement consentis durant tout an quart de si&cle.
t< Nous, les plus anciens 616ves de la Mission, nous
,conservons dans ses moindres details le souvenir pr&cieux et ineffacable du travail que vous avez accompli
pour 1'iducation, du zMie que vous avez mis a frayer
un passage a travers un sentier des plus 6pineux,
celui de Ihonneur, de la vertu, d&chirant les voiles de
l'ignorance, des tb6nbres qui vous entouraient au
d6but de votre apostolat.
< Vous nous permettrez, notre bien cher Sup6rieur,
lies que nous sommes par une chaine solide de souvenirs affectueux, par tout an passe d'un quart de
siicle, de vous exprimer notre reconnaissance avec
toute la franchise dont, grice a votre education, notre
Ame garde les marques indil6biles. Nous n'ignorons
pas sans doute qu'il r6pugne a votre modestie de nous
entendre 6voquer tout un pass6 plein d'abnegation,
habitu6 que vous ktes a mener une vie sans apparat, a
travailler a l'abri de toute indiscr6tion. Mais n'est-ce
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point vous qui, des notre tendre enfance, nous avez
appris I'amour de la v6rit6 en nous initiant aux principes fondamentaux de la morale : admirer le beau et
I'harmonie de la nature avec une reconnaissance profonde pour Celui dont la main dirige tous les 4elments
complexes qui entrent dans la composition de l'univers.
c C'est, partant de ces principes, que nous nous
sommes guides dans la vie; c'est la connaissance de
ces principes qui nous a'permis de faire le chemin
que vous nous avez trace vous-meme avec tant d'aust&rit6.
c Gombien different est ce chemin de celui que parcourent en ce moment d'autres jeunes gens, sans principe arr&te, a pas flottants et incertains, deviant parfois vers des buts qui ne sont pas toujours ceux du
progres et de la civilisation.
( Le souci de probite qui guide la generation que
vous avez 6duquee, avec le concours de vos collegues,
dont certains, nos anciens precepteurs, diss6mines
actuellement dans tous les coins du monde et dont
nous regrettons l'absence en ce jour solennel, ce souci,
disons-nous, a t6 comme un gouvernail solide qui
nous a permis, malgre les recifs innombrables semis
sur tout notre parcours, de manaeuvrer sans d6faillance
la barque A laquelle nous nous sommes confies des le
debut de la Mission.
, Tel un jardinier vigilant qui preserve sa culture
cpntre les plantes parasitaires, vous avez tch- d'arricher de nos ames toute inclination mauvaise, tout
penchant coupable. Jadis nos coeurs d'adolescents
pleins de l'affection la plus pure pour vous, conservent
intacts les memes sentiments a l'Age de maturit.
( Parallelement a la mission qui vous est confiee,
vous avez pu en _peu de temps faire connaitre a vos
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61ves toutes les qualit6s de la langue franqaise. Vous
avez contribue non seulement a la propagation dc la
langue d'une des parties les plus civilisies de I'bumanit6, mais a faire entrevoir a votre entourage encore
obscur, les bienfaits delaculture purement europ6enne.
Et aujourd'hui, notre Supbrieur bien-aim6, vous pouvez
6tre fier du succes obtenu ; car des ceutaines de jeunes
gens, dot6s de l'armature morale que vous leur avez
forg6e, vous expriment en ce moment leurs sentiments
de profonde gratitude. Ces jeunes gens et des centaines
d'autres que vous avez vus grandir sur les bancs de
1'Ccole, dont vous avez suivi le d6veloppement mental
et physique avec une sollicitude toute paterne!le, forment les vofux les plus sinceres pour la prosp6rit6 de
la Mission que vous dirigez.
AAujourd'hui, cher Sup6rieur, nous les plus anciens
eleves qui avons cu le bonheur d'accourir et de nous
abriter, des les premiers jours, sous vos ailes paternelles et de pi6tiner le terrain encore vierge de votre
activit6 fconde, nous venons en ce jour grandiose
c6l6brer le vingt-cinquieme anniversaire de votre vie
d'abn6gation et de g6n6rosit6 aur6ol6e de la gloire la
plus pure. Nous venous unir nos voix , celles desadolescents rtunis autour de vous pour crier tout haut
notre admiration et 6taler devant tous les yeux la
conquete que vous avez faite dans nos coeurs a jamais.
reconnais.-nts. »
Dans un langage ala fois tris simple et tres relev6,
M. Berthounesque remercia I'assistance d'avoir bien
voulu honorer le sacerdoce et l'apostolat en sa personne, et dit toute sa reconnaissance pour les dons-

gracieux offerts en cette circonstance.
Alors les 6~Ives de 1'6cole interpr6terent de leur
mieux ( 1'Avare - de Moliere, piece que 1'on voit tou-jours jouer avec plaisir, vu son humeur inimitable et
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son esprit de critique si profond. Parmi les entr'actes,
je me permettrai de citer le texte d'un acrostiche conmpose en I'honneur de M. Berthounesque, par les le6ves
catholiques de la Mission, aides de leurs professeurs:
ACROSTICHE

t. Plan de la vie
Fair loin du sol natal, aider les misereux,
Rehausser les esprits en prachant l'-vangile,
Aviver (a vertu, la rendre plus virile,
Ne point songer a soi, faire beaucoup d'heureux :
C'est la, en quelques mots, la tache des heros;
Or c'est l1 votre vie, 6 tres vendr6 Pirei
Imitateur constant de ce glorieux frere,
Sur qui vous modelez vos bienfaisants travaur.
2. Education des enfants
Bienheureux les enfants qui passent par vos mains
Et qui, en grandissant, apprennent a connaitre,
Rivalisant d'efforts, les lois du Divin Maitre,
Tant d'attraits mensongers attirent les humains :
Honneurs et jouissance excitent leurs disirs;
On cherche le bonheur, on trouve la tristesse;
Un seal chemin conduit au bonhenrqui nous presse:
Ne point trahir Jesus, fuir tous les faux plaisirs.
3. Modile a saivre
Entants, de nos Ames voici le bon Pasteur,
Sur le modile offert par Dieu qui nous l'envoie,
Que toujours vaillamment nous suivions notre voie.
Une vie eternelle attend l'beureux vainqueur,
Et sur terre des joies plus douces que le miel,
Pretre cheri de Dieu, en ce beau jour de Iete,
Considerez surtout le serment qu'on vous prete :
Moyennant votre appui, nous vous suivrons an ciel.

Ce fut une s6ance bien reussie, qui couronna la
sirie des f6tes, laissant planer une ombre de regret
sur ces beaux jours ecoules. Mais tout etait fini, et aux
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accents renouvel6s de la Marseillaise,la salle se vida.
Ainsi passe le temps de notre voyage ici-bas.
Au ciel, ce sera la joie 6ternelle.
Ant. CLARYS.

SYRIE

Lettre de M. AOUN JEREMIE, prItre de la Mission,
a M. FRANCOIS VERDIER, suphrieurgineral
Tripoli de Syrie, e

9

juillet 1927.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benidiction, s'il vous plait!
Cette annee, Ia maison de Tripoli (Liban) a et6 bien
6prouv6e par la mort de son sup6rieur, le bon et
regretth M. Ouants.
M. Ouanks 6tait un bon et ze~6 missionnaire,
r6gulier, pieux, charitable, cherchant en tout et
partout la gloire de Dieu et le bien du prochain.
Malgr6 sa maladie et ses fatigues, il courait partout
oit l'ob6issance I'appelait, soit pour donner des
retraites aux sceurs, qui le goutaient bien, soit aux
Enfants de Marie, soit au peuple, quand ses devoirs le
lui permettaient.
Depuis plusieurs annies, il dormait a peine trois oa
quatre heures a cause des douleurs qu'il ;proitvait le
jour et la nuit. II ne se plaignait jamais, patient et
surnaturel dans toutes ses ,preuves, klevant son coeur
a Dieu. Aussi tout le monde le regrette et le pleure.
Nous avons donnk cette annie, des missions durant
sept mois sans interruption,. a plus de quinze villages;

un missionnaire avec un curi se ditachaient de la
mission, pour aller instruire et confesser les habitants.
Puis on installait dans la maison la plus convenable
un autel pour dire la messe et leur donner la sainte
communion.
II fallait voir comme ces pauvres et bons paysans
etaient contents et heureux de voir le missionnaire
parmi eux. Ils abandonnaient leurs travaux pour venir
4couter la parole de Dieu et profiter des bienfaits de
la mission.
Sans doute le missionnaire est mal log6 & c6t6 des
boeufs et des chameaux, mal nourri. MIais il abonde
,de joie de pouvoir rendre service a ce peuple de
laboureurs et de bergers, et par l glorifer Dieu et
sauver ces ames si cheres au divin Maitre.
Une fois, au mois de janvier, durant une tempete de
pluie, vers trois heures de la nuit, des gouttieres
arrosaient toute la chambre oi je logeais. Le garde
champ.tre entre chez moi, et voyant I'eau partout,
mime sur le lit; il me dit tout 6mu : (( Mais, mon Pare,
oh allez-vous dormir? - Et que faire? lui dis-je, oii
aller la nuit ? - Venez chez moi, vous passerez la nuit
chez nous. )Apres avoir transporti les bagages, j'entre
dans cette maison, qui mesurait a peine io mitres de
long sur 6 de large. D'un c6t6 la famille, pere, mere,
enfants, berceau, etc., de l'autre c6t6, six chevres,
trois boeufs, un chameau et un Ane. On met deux
planches entre les deux camps et la je passe la nuit,
sans pouvoir dormir, cela va de soi, avec les cris des
enfants et des bites. Le lendemain, on me transporte
dans un autre local, en compagnie d'une vache et de
son veau qui venait tirer la couverture la nuit; j'ai
pass6 plus de vingt jours dans cette societ6. Eh bien !
plus on souffre, plus le bon Dieu b6nit le travail et
donne des consolations au missionnaire.
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Dans les petits hameaux, ce qui gene le plus, c'est
le manque d'6glises. C'est pourquoi on doit porter avec
soi tout ce qu'il faut pour installer un autel d'une
maniere convenable.
Cette annee j'ai distribu6 sept ornements, une
chape, un calice a des 6glises pauvres et j'ai donn6 k
plus de trente pretres du linge, corporaux, amicts,
purificatoires etc., que nos soeurs d'Ismailia et d'autres
bienfaiteurs de France m'ont envoyes. Bien des personnes aussi ont requ des objets de piet6, chapelets,
images, m6dailles, croix, etc.
Dans cette campagne, sur plus de sept mille personnes, une trentaine seulement manquerent a l'appel
et n'ont pas profit6 de la grace de Dieu.
Tous les jours, on fait prier pour les bienfaiteurs et
on fait dire chaque mois deux messes a cette intention.
Je suis heureux, Monsieur et tres honor6 Pere, de
l'arriv6e de M. Napal, qui prend a coeur l'ceuvre de la
mission. J'espere que le bon Dieu nous enverra aussi
un bon sup6rieur.
A genoux, Monsieur et tres honor6 Pýre, je demande
votre b6n6diction pour les missionnaires et pour les
oeuvres, et suis en i'amour de Notre-Seigneur et de
Marie Immacul6e, votre tres humble et d6vou6 fils.
AOUN JEREMIE.
M. GAYRAUD
Un journal de Syrie a publii l'article suivant :
Damas, le 19 juillet 1927.

La mort d'un grand missionnaire tranfais
(De notre correspondant particulier.)

Un 4tranger, arrivant hier & Damas, et voyant se
derouler a travers la ville un cortege immense, un
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convoi funibre imposant, oit les autorit6s syriennes et
franiaises, civiles, militaires et religieuses btaient
reprisenties, ou hommes, femmes, jeunes filles et
enfants, de toutes religions et conditions, suivaient
par centaines un corbillard oi le cercueil disparaissait sous un d6me de couronnes et de fleurs, eit
cru assister aux obseques d'un grand de la terre, d'un
des personnages les plus illustres de I'antique cit6
syrienne. Il eft cru a un deuil national.
Pourtant, celui que l'on conduisait a sa dernire
demeure avec cette pompe inusitee n'6tait pas un
Damascene : ce n'etait qu'un modeste religieux, un
missionnaire de la Societe de Saint-Vincent-dePaul.
C'6tait M. Victor Gayraud, pretre de la Mission,
superieur du college franqais des Lazaristes, a Damas.
Ce fut un homme de caeur et d'esprit. II avait ardemment aime la population syrienne -et lui avait fait
beaucoup de bien. I1 en etait sinceremx.nt aim6 & son
tour.
I1 lui avait consacr6 les meilleures annees de sa vie,
prodiguant, pendant pres d'un quart de si-cle, ses
travaux, ses peines et toutes les qualitis de son ame
a l'iducation de lajeunesse et I'instruction des enfants,
Venu a Damas, en 1904, comme simple professeur
au college Saint-Vincent, il ne devait pas tarder,
grace aux qualites remarquables qui le distinguaient,
a en devenir le sup6rieur.
tlev6 a cette charge dans des circonstances difficiles, apres la Grande guerre qui avait ruin6 et divast6
cet 6tablissement, le plus ancien et le plus florissant
de la ville, il avait riussi, par son administration
sage et 6clair6e, a le relever jusqu'& en faire une
maison d'6ducation modele.
Persuade que l'oeuvre de formation ne doit pas
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s'arrkter une fois les etudes terminees, il avait fond6
un cercle des anciens l66ves qui etait devenu; ces
temps derniers, un v&ritable foyer artistique et litteraire.
S'occupant avec le mume zele des vastes et nombreuses institutions des Filles de la Charite dont il
etait le directeur, M. Gayraud a su leur donner une
nouvelle impulsion et une organisation parfaite. Pensionnat, externat, Acoles gratuites, orphelinat, asile
des petits garrons, h6pital, dispensaires : chacune de
ces ceavr.es avait une large part dans sa sollicitude
-et toutes lui sont plus ou moins redevables de lenr
magnifique diveloppement.
Mais aussi quel labeur icrasaut On s'en fera une
idee quand on saura que les seals ktablissements scolaires des Sceurs de la Charit6 A Damas comptent
une client~le de plus de buit cents jeunes flles et
fdilettes.
En reconnaissance de ses merites et des services
signal6s qp'il avait rendus au pays, le gouvernement
de S. A. le Damad lui avait d6cerne dernierement
encore la medaille du Mrite syrien. Jamais distinction
honorifique ne fat mieux placae.
Durant 1'ipoque troubl6e de la r6volution, combien
ne s'est-il pas employk a soulager de misires! Que de
fois n'a-i-il pas use de son cr6dit aupres des autoritis
militaires et civiles francaises, qui le tenaient en
grande estime, pour dissiper des malentendus, iclaircir
des situations, prvenir ou adoucir des sverrits!
La maladie s'est abattue sur lui comme un coup de
foudre et I'a terrass6 en pleine activit6.
Transporte a Beyrouth dans un stat grave, avec
i'espoir que I'air pur du Liban lui rendrait qaelques
forces, il s'y est 6teint doucement le 12 juillet.
Sa depouille mortelle a tC ramenee.
Damas,
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dimanche pass6, par M. Sarloutte, superieur du college d'Antoura.
'Ses funerailles ont &t6 une v&ritable apothiose.
La chapelle des Lazaristes etait trop petite pour contenir la foule qui s'y pressait et qui venait apporter
un dernier hommage au missionnaire disparu.
Dans le chceur de 1'eglise, on remarquait les archeveques melchite, syrien, tous les vicaires patriarcaux et cures des rites orientaux.
S. B. le patriarche orthodoxe avait d6l6gue son
grand-vicaire, Mgr Germanos, et, de plus, par une
attention delicate, il avait envoy la fanfare du colIlge grec-orthodoxe pour suivre le convoi.
Les religieux et religieuses du rite latin au grand
complet : Franciscains, J6suites, Mineurs conventuels,
Freres maristes, ainsi que les religieuses franciscaines
de Marie, les soeurs des Saints Coeurs dites Mariamates, les soeurs de Besancon et celles de Marie
Auxiliatrice.
A droite, dans la nef, aux places rbservees, avaient
pris place M. le d6lgui p. i. du Haut-Commissaire
et son adjoint; M. Bustany, chef de cabinet de
S. A. le Damad, repr6sentant le gouvernement syrien;
M. le colonel Bigou, commandant de la place, reprisentant le gednral Vallier, empech6; MM. les Consuls
d'Italie et d'Espagne; M. le colonel Mortier, chef du
Service des renseignements de l'tat
de Syrie;
MM. les capitaines Millot et Legay, lieutenant Renaudin et plusieurs autres officiers; M. Cournet,
conseiller judiciaire, M. Nepveur, president de la
cour d'appel, et M. Cirou, pr6sident int6rimaire du
tribunal de 1" instance des causes 6trangires;
M. Eustache de Lorey, directeur de l'Institut francais
d'archeologie et d'art musulmans; Y6hi6 Effendi
Essaouaf, .ancien president" de la municipalit6 de
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Damas; Hairi Effendi El Djizairl, president du
tribunal civil de la ville; Hamdi bey Aghriboze et
son frere, fonctionnaires du ministere de l'Int6rieur, etc.
La grand' messe a 6ti chant6e et l'absoute donn6e
par M. Heudre, Visiteur des Lazaristes, arriv6 la
veille.

AFRIQUE
ABYSSINIE

LA MISSION DE MGR LEPICIER
EN ERYTHREE ET ABYSSINIE

Cette importante et d6licate mission, dont la Croix
a d6ji entretenu ses lecteurs, a pris fin derniirement.
Mgr L6picier permet qu'on en retrace ici les principales etapes, sans pour cela trahir le.rapport confidentiel remis au Saint-Siege, Parti de Rome, le soir do
Vendredi saint, avec le titre de visiteur apostolique,
en Erythrie et Abyssinie, le digne prilat ddbarqua,
apres un long voyage, au port de Massawa, sur la mer
Rouge. S. Exc. le gouverneur Gasparrini et les autorit6s italiennes lui frent un accueil bienveillant, mettant
i sa disposition autos, mulets, caravanes. Mgr L6picier
gagna ainsi Asmara, capitale de l'Erythr6e, sur un
haut plateau de 2400 metres. Malgr6 les difficultes du
voyage, l'ancien professeur de thoologie a la Propagande n'en continuait pas moins, a ses heures perdues,
la composition de son prochain trait6 du sacrement de
1'Ordre, dont la pr6face est ainsi dat6e : Asmara, it
solemnitate Sancti Joseph.
L'archeveque de Tarse fit son entree, le dimanche
du Bon-Pasteur, dans 1'bglise des indigenes, oi la
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foule stationnait depuis trois heures du matin, chantant les psanmes de David, au'son du systre et du
tambour. Le clerg6 indigene celbra les saints mysteres
en rite ghbz. Mgr Lepicier fut saisi de 1'aspect si
noble et de la foi si ardente de ces hommes noirs,
drapes dans leur manteau blanc, s'empressant autour
de l'ivque et se prosternant sous sa benediction. On
devine leur emotion lorsque le visiteur apostolique
leur parla du vrai bon Pasteur qu'est le Pape de
Rome. Une autre c6rbmonie, en rite latin, se deroula
le mnme jour a la cath6drale des Italiens. Les Peres
capucins, qui president i la mission d'Erythroe,
avaient organis6 de brillantes receptions, et une dCf6rente rencontre cut m&me lieu entre Mgr Lepicier et
le due des Abruzzes, justement en visite officielle A
Asmara.
Mgr Lepicier continua sa route vers l'Abyssinie. La
traverske de chaque village ethiopien renouvelait des
demonstrations inoubliables. Les chefs du pays
offraient au visiteur apostolique toutes sortes de
cadeaux, parfois encombrants : paniers d'oeufs,
ch&vres, bceufs, zebus. Apres en avoir pris possession,
Mgr Lepicier les persuadait qu'ils les acceptassent A
leur tour, leur recommandant de manger tout cela
t en l'honneur du Pape n !
Mgr Lepicier parcourut ainsi les principales chrtientes d'Abyssioie, qu'un venerable Pire Lazariste
frangais, M. Gruson, dirige avec zMle depuis trente ans.
II s'arr&ta A Alitiena, ce grand centre, oi un Napolitain, Justin de Jacobis, fonda la premiere mission des
Lazaristes, en 1845. Cette communaut6 chr6tienne,
qui subit plusieurs violentes perskcutions, est etonnamment prospere. La visite de l'envoy6 du Pape y fit
encore plus sensation qu'ailleurs. Les soldats executalent des- danses guerrieres et faisaient partir leurs
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fusils, les femmes poussaient des cris de joie et
chantaient : Voild la rose de Rome qui arrive!
Mgr Lepicier reste 6merveill6 du travail de nos
Lazaristes. Les noms de M. Gruson, de M. Bringer,
du Fr. Lacour et de vingt autres reviennent, sans
cesse, sur ses l1vres. A Aliti6na, il fut accueilli par
M. De Witte, qui le salua en francais, felicitant le
repr6sentant du Pape de pouvoir pne6trer, pour la
premiere fois, en pays de persecution. De fait, les
traces des violences subies pour la foi sont palpables :
il n'est pas de pretre ou de fidele qui ne porte encore
de glorieuses cicatrices. Le souvenir du bienheureux
martyr Michel Gh6brb, b6atifi I'an dernier, est pr&sent a tous les esprits. Ces chr6tiens, dignes de la
primitive 9glise, ne voulaient plus laisser partir le
visiteur apostolique. Mgr L4picier en itait &mu
jusqu'aux larmes.
Mgr Lepicier signale encore avec insistance la
chr6tient6 de Monoxeito, comme 1'une des plus edifiantes. Ces pauvres Abyssins furent mis en demeure
de quitter leur pays ou d'apostasier. Sans h6siter, ils
abandonnerent tous leurs biens et se regroup&rent,
avec la permission de l'[talie, aux marches fronti&res
d']rythrie. Leur vie religieuse est intense. C'6tait a
qui, parmi les soldats, aurait l'honneur de conduire
le mulet duvisiteur, et la conversation, qui s'tablissait
ainsi en cours de route, 6difait profond6ment l'auguste
voyageur.
Un jour, l'envoye du Pape re•ut une d61egation
l'invitant a se rendre au monastere copte de Dibr&Bizen, ou quatre cents moines menent une vie 6r6mitique de Camaldules ou de Chartreux, sur un haut
plateau, & 26oo m2 tres d'altitude. Ce fut un grand
kvinement pour l'Abyssinie. Le prieur et quelques
moines vinrent au-devant du visiteur apostolique, et,
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par un privilege unique, dont aucun roi, aucun
empereur n'ont jamais b6neficii, Mgr Ldpicier franchit les deux enceintes du couvent, a dos de mulet.
Depuis le cinquieme siecle que ce monastere existe,
on n'avait pu y p.n6trer qu'a pied, par respect pour
ce saint lieu. La regle ne flchit qu'en faveur du
reprisentant du Pape. En racontant dcrnierement cet
6pisode au Saint-Pere, Mgr Lepicier vit des larmes
couler sur ses joues...
Mgr L6picier revient tres satisfait de sa mission,
malgr6 les incroyables fatigues qu'il a supporties, en
fr6quentant le tropique du Cancer a cette saison. La
chaleur 6tait telle, parfois, que les plats brfilaient les
doigts. Que de nuits sans sommeil! Mgr L6picier
cherche ses impressions sur son carnet de route. En
regard de Massawa, au voyage de retour, il a simplement note : Noctem illam! avec quel point d'exclamation!
- Mais cela ne compte pas, reprend Mgr Lepicier,
a c6te des consolations et des esp6rances que j'emporte
d'une visite apostolique, en ces missions d'Erythrde et
d'Abyssinie, qui sont une des plus belles pages de
l'histoire de I'tglise, et oh fleurit magnifiquement la
grande d6votion catholique a ces a trois choses
blanches n, - comme il disait aux indigenes, l'Hostie, la Vierge Marie et le Pape!
(La Croix.)
ALVERNE.

S.-.

-.-.
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ALGERIE

PANEGYRIQUE
DU BIENHEUREuX GHEBRIH-MICHAEL

par Mgr BOLLON

SfMINAIRE DE SAINT-EUGENE (Alger)
12 juin 1927

Simile est regnum calorum homini negotialari
qui, emit bonas margaritas;inventa una

pre-

tiosa redit omnia ua el comparavil eam.
Le royaume des cieux est semblable i an
negociant qui achite des pierres fines; en ayant
trouv6 une prcieuse, il donna tout ce qui lai
appartenait et il I'acheta.

MONSEIGNEUR,

MES FRERES,

De toutes les pierres fines qu'un homme peut acheter, pendant les annies que Dien lui octroie pour son
n6goce terrestre, une des plus precieuses est la viritC.
La v6rit6 est un des noms abstraits de Dieu; le Verbe
fait chair n'a-t-il pas dit : ( Je suis la Verite n?
L'homme est done fait pour elle : Fecisti nos ad te
Domine; et il ne peut pas goiter de repos tant qu'il
ne la possede pas, etlirrequietuntest cor nostrum donec
requiescatin te'.
I. Voilk pourquoi saint Augustin qui I'avait tant cherchee a pu dire :
t Quid fortius desiderat anima quam verilatem? Qu'est-ce que 1'ame peat
desirer plus fortement que la verit6? a (Horn. liv., IV post Pentecosten).
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Parmi les chercheurs de pierres fines dont le dixneuvieme siecle a inscrit les noms sur 1'airain de ses
tablettes historiques, le bienheureux Ghbbrd-Michael,

dont nous solennisons la beatification, doit etre compt6
parmi ceux qui ont fait les plus h6roiques sacrifices
pour acheter la pierre pr6cieuse de la Verit6.
Le vi6nrable de Jacobis, fils de saint Vincent de
Paul et pere spirituel du bienheureux, que la Providence avait plac6, en I839, surle cand6labre de l'Abyssinie pour dissiper les tenebres de ce pays, evangelise pendant lapremiere moiti6 du quatrieme sidcle par
saint Frumence, mais plong6, depuis le huitieme siecle,
dans la nuit du schisme et de 1'h&rbsie monophysites,
a cru pouvoir icrire a la Propagande que " la vie
de Ghibr6-Michael formerait peut-6tre une des plus
belles pages de l'histoire eccl6siastique contemporaine

.

Vous allez constater, mes Freres, malgr6 l'infirmite
de ma parole et la briivete relative de mon discours,
que le v6ndrable n'a pas exageri. Quelle gratitude
nous devons aux pretres de la Mission qui nous ont
invit6s a glorifier avec eux, en meme temps que deux
de leurs confreres, martyris6s par les bourreaux de
1792, le bienheureux abyssin, aspirant de leur Congr6gation, puisqu'en nous donnant 1'occasion de contempler tout ce qu'a fait un des plus intr6pides n6gociants pour se procurer la verit6, ils nous font connaitre le prix inestimable de cette pierre pr6cieuse
que nous avons le bonheur de posseder et i laquelle
nous devons attacher notre esprit et notre cceur plus
qu'a tous les biens de ce monde!
Voyons : i" comment Ghbbr6-Michael est devenu
n6gociant en pierres fines : Simile est regnum calorum
homini negotiatori qui emit bonas margaritas; 2* com-

ment il a trouv6 la pierre precieuse de la Verit6 :
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inventa una pretiosa;' 3* comment il a donn6 tout ce
qui lui appartenait pour l'acheter et la conserver :
dedit omnia sua et comparavit ear.
Premiere partie
Notre grand docteur africain a ecrit dans les Confessions : < Seigneur, on ne va point a toi sur des vaisseaux ni stfr des quadriges... Pour aller a toi et pour
parvenir jusqu'a toi, il ne faut que le vouloir, mais le
vouloir fortement et pleinement et non de cette volont6 a demi blessee, qui s'agite incertaine et se jette
en tous sens et dont une partie qui s'eleve se dibat
contre l'autre partie qui retombe. , Cette volont6
forte et pleine qui entraine tout en haut, notre bienheureux la posseda d&s sa prime enfance et put, grice
A elle, gravir des pentes si abruptes et atteindre des
cimes si hautes que, rien qu'a le suivre du regard,
notre pauvre nature humaine se sent prise de vertige.

Gh6br&-Michael, nom.qui signifie serviteur de saint
Michel, naquit en 1791, en Ethiopie, dans la petite

ville de Mertoul6-Nardem, d'une famille d'humbles
artisans, qui avaient dans leurs veines quelques gouttes
de sang portugais. Tout petit, il fut priv6 d'un ceil
par un accident banal, qui, d'apres les id6es courantes, le pr6destina a la clericature. Aussi toute son
enfance et toute son adolescence se passerent-elles
dans les 6coles. Les 6coles 6thiopiennes ne peuvent
gubre &tre compar6es aux 6coles francaises, meme de
la fin du dix-huitibme siccle. Toutefois, elles exigent
de leurs 6leves, dicides a poursuivre leurs 6tudes jusqu'au bout, des travaux qui supposaient une puissance de volont6 vraiment extraordinaire chez des
enfants et adolescents que la vie n'avait pas encore
pli6s a ses dures necessit6s. Dans 1'6cole 616mentaire,
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Ghibr6-Michael dut apprendre la langue ghez, langue
morte compliqube de deux cent deux caracteres et
employee uniquement dans la liturgie. II dut se former
en meme temps au chant ecclesiastique. A l'Age de dix
ans, le futur martyr put passer de l'&cole 6elmentaire
A l'cole conventuelle de Mertoule-Mariam pour y
suivre des cours de grammaire, d'histoire et de musique religieuse. Puis, a dix-neuf ans, ayant conquis
le titre de maitre-instructeur, il fut admis a suivre le
haut enseignement des c6nobites lettr6s. Cet enseignement ne pouvait etre suivi que par des 6tudiants exceptionnellement doues, puisqu'il comprenait la Bible en
entier apprise par coeur, tous les conciles et synodes
orientaux, tous les traitis des docteurs et Peres de
1'I~glise d'Orient et de nombreux ouvrages de musique religieuse.
C'est dans cet immense champ d'6tudes que Ghebr6Michael chercha et acheta, au prix des plus rudes et
des plus constants travaux, d'innombrables pierres
fines, qui firent de lui, a un Age tres jeune encore, un
des plus riches joailliers de l'Abyssinie : Emit bonas
margaritas.Quelle volont6 forte et pleine ne dut-il pas
mettre en ceuvre pour s'approvisionner ainsi de
gemmes et pour en approvisionner, pendant toute sa
vie, les plus avides n6gociants de son pays! Sans
doute ce sont des Golcondes et des Transvaal inepuisables que la Bible, les ouvrages de saint Cyrille
d'Alexandrie, de saint Jean Chrysostome, la vaste
compilation d'homilies et de traites eccl6siastiques,
compos6s dans les sikcles ant6rieurs au treizieme,
le code qui renferme tout le droit national antique et
une sorte de code civil calqu6 sur le code de Justinien, des trait6s d'astronomie et bien d'autres ouvrages connus des seuls savants abyssins. Cependant
il faut noter que cet 6nseignement superieur 6tait
2t
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exclusivement oral. Le maitre lisait un texte ghez,
l'6leve le traduisait dans sa langue et devait, le lendemain, reciter de m6moire, en m&me temps que le
texte, l'explication qui lui en avait &t6 donnee la
veille. Aussi c'6tait un merite peu commun de conqudrir, comme le fit Ghibre-Michael, le titre de a docteur
atreslant que celui qui le portait possidait
6minent )i,
toute la Bible avec son exegese et son hermeneutique,
tous les textes contenus dans les compilations patristiques, et tous les autres traites auxquels je viens de
faire allusion. II faut ajouter que Gh6brd-Michael possedait cette &rudition I un degre qui faisait I'admiration de ses maitres eux-memes.
Pour devenir un riche nagociant en pierres fines et
trouver la pr6cieuse, suffisait-il de la force de volont6,
du travail de m6moire, de la tension d'esprit n6cessaire, pour recevoir, digerer, conserver de telles
sciences? Qui pourrait le croire? Combien d'autres
jeunes Abyssins, avant et apres Gh6br6-Michael, d6cords du titre de docteur 6minent, achethrent la gemme
qui seule importe! 11 y a des pierres fines dans tous
les trait6s de religion, comme daas tous les systmces
de philosophie. Tous ces diamants, dont quelquesuns oat 0t6 taill6s et sertis de mains de maitres rifl&chissent quelques rayons de la veritd, uiais aucun ne
r6flechit la Vdrit6 tout entiere. Or, nous sommes faits,
non pour telle et telle virit6, mais pour la V6rith et
quelles que soient les joies que nous apportent telles
ou telles veritis, aucune ne nous donne le repos de la
Veritd: irrequietum evt cor noistrm. Mgme sans la Bible
et les 6crits de.; Pres qui contiennent la verit6 totale,
combien de negociants qui se croient habiles et qui
sont seulement ignorants et 1kgers, ne r6ussissent qu'4
ktre de vulgaires strass, parce qu'ils denaturent ce
qu'ils 6tudient selon la parole de saint Pierre : Quae
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indocti et insiabiles depravant sicut et celeras scrifpuras
ad suam ifpsoum perditionem!
Les thoologiens ont d6crit les divers processus de
I'ime qui cherche la pierre precieuse de la Verite. Ils
ont donn- la serie des actes que doivent accomplir nos
facult6s naturelles, soutenaes constamment par la
grace surnaturelle. Mais tous ont insistd sur une disposition principale, qui doit dominer cet ensemble
d'actes, parce que, si elle fait difaut, ceux-ci auront
la plus grande difficult6 & se r6aliser : cette disposition, c'est I'humilit6 de 1'esprit. Vainement un
homme tentera de donner son adhesion a la Verite,
telle que la presentent les Pcritures et leur seul interprkte autoris6, I'eglise catholique, s'il ne vient pas
A elles avec la disposition de se soumettre humblement a leurs doctrines, ses yeux resteront clos et son
intelligence entenebrCe. II n'apercevra pas la pierre
precieuse. Meme quand it la rencontrera, il la jettera
avec dedain comme ces chercheurs du Transvaal
jeterent le plus gros diamant du monde, qui appartient aujourd'hui k la Couronne d'Angleterre et que
seul le hasard fit d6couvrir.
Or, I'humilit6 de I'esprit, la bonne foi, Ghebrd-Michael les possedait au plus haut degr6.. Lorsqu'il confronta avec les tcritures et les Peres les enseignements de l'h6rbsie inonophysite, et qu'il en constata
les contradictions flagrantes, il s'en ouvrit a son
maitre et ami 1'Aleka Oueldd-Selassid, qui avait fait
les mnmes constatations et, non satisfaits des pierres
fines que procurait l'glise abyssine, tous deux jurrent de ne chercher que l'lglise qiii leur paraitrait
en possession de la pierre pr&cieuse de la VWrite.
Aussi le v6n6rable de Jacobis a pu 6crire apres le martyre du bienheureux : Abba Gh6bre-Michael, ce g6nie

abyssin, perspicace, droit, actif, n'a jamais particip6
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en aucune faiou an relichement du christianisme de
son malheureux pays. itranger a toute se<te, il a constamment recherchb la connaissance de la vraie foi:
Simile est regnum, etc.
Nous allons voir dans la deuxieme partie de ce
discours comment notre bienheureux a trouve la pierre
precieuse dans l'fglise catholique : inventa uan
pretiosa.
Deuxi6me partie
Rappelez-vous, mes fr&res, la scene 6vangilique, oi
un jeune homme k l'ame pure, aux vell.ites genereuses, interroge Notre-Seigneur sur le moyen d'obtenir la vie 6ternelle. Le Maitre lui r6pond en enum&rant
siruplement les principaux commandements du Dicalogue. Mais comme le jeune homme fait assez voir
qu'il attend quelque chose de plus, pi&t qu'il se croit
aux grands sacrifices, le Maitre ajoute : " Si tu veux
etre parfait, vends tout ce que tu as, distribue-le aux
pauvres. Alors viens et suis-moi. )
Cette schee se renouvellera jusqu'd la fin des temps.
A ceux qui veulent etre parfaits, Notre-Seigneur ne
montre pas seulement le chemin du salut, il leur
propose formellement de les placer au nombre des
disciples qui le suivent partout, attaches de pres i sa

personne. Aussi il exige qu'ils se d6barrassent des
biens qui les retiennent et qu'ils acceptent la vie
errante des chercheurs de brebis egarbes.
Celui qui seul comprend le langage de tous les
cceurs avait lu, dans le coeur de Ghebrk-MichaeI, le
desir ardent d'etre parfait et illui avait ordonn6 de
renoncer a tout et de le suivre. Plus courageux que le
jeune homme de l'ivangile, notre bisnheureux executa
fidelement les ordres du Maitre. Des son enfance et
sans jamais regarder en arriere, il tourna le dos aux
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chemins des p6ch6s, aux bourbiers du vice, aux
profondeurs de misere, aux affections coupables et
meme a la banaliti et au terre a terre. II dirigea son
6tre tout entier vers les cimes des beautes morales, de
l'esprit du sacrifice, du renoncement total, cimes qui
ne connaissent que la blancheur des neiges et 1'6clat
des rayons solaires.
Quand Gh6bre-MichaeI cut conquis le titre de
docteur 6minent, il aurait pu, comme la plupart des
autres docteurs, s'engager dans un des nombreux
chemins auxquels son titre lui donnait acchs et qui
tous conduisaient aux honneurs et aux richesses. II ne
voulut prendre que les chemins les plus austeres de la
vertu et de la science religieuse et il les parcourut en
suivant a la lettre les conseils donn-s par NotreSeigneur : a Sans bourse, sans chaussures, sans baton,
sans tunique de rechange. " Devenu moine profes, ii
comprit que sa vie devait trouver d'abord sa fonction
la plus sacree dans la priere conventuelle et les
m6ditations personnelles ;-puis son plus haut objet
dans l'6tude de sa foi, afin qu'elle puit atteindre son
maximum dans l'exhaussement et dans I'enrichissement
de son intelligence.
La fonction sacr6e de la priere et de la contemplaplation, Gh6brk-Michael avait remarque qu'elle ne
s'exerqait presque plus chez les moines abyssins qui,
ignorant les disciplines primitives, passaient la plus
grande partie de leur vie dans le d6sceuvrement et
partant dans le plus dangereux rel.chement. Aussi, du
consentement de ses freres, A qui il avait ouvert les
yeux sur le vide et les dangers.de leur existence, ii
prit le bAton du moine gyrovague et entreprit de
visiter les principaux couvents de son pays pour
rechercher et 6tudier A fond le Manuel des moines,
que le couvent de Mertoul6-Mariam ne poss6dait plus.

-

618 -

C'est au cours de ces voyages qu'il eut mille occasions de pratiquer les conseils devant lesquels recula
le jeune homme de l'£vangile : mendiant sa misdrable
subsistance, passant quelquefois plusieurs jours sans
trouver les quelques grains de cI6rales qui lui itaient
macessaires, il dormit presque toujours sous le porche
des 6glises, n'ayant que rarement un peu de paille

pour adoucir sa couche, se contentant d'un morceau
de bois on d'une pierre pour oreiller, de la cotonnade
grossiere qui le rev6tait pour le preserver de la fraicheur des nuits, expose sans cesse aux plus rudes
aventures en meme temps qu'aux plus mortifiantes
privations. A cet t e 6poque de sa vie, Ghibri-Michael
fut vraiment semblable au negociant qui ne recule
devant aucune peine pour acheter des gemmes:
homini negotiatori, qui emit boxas margaritas, et il

m6rita bien de trouver- la pricieuse entre toutes
Ses p6r6grinations et ses investigations religienses
durerent dix annees. Requ a bras ouverts dans certains monasteres, il fut menace, injuri6, frapp6 dans
d'autres, ou plusieurs fois les moines, aussi pen
disposis A se riformer qu'k embrasser la viriti,
attenterent A sa vie. Rien ne put lasser sa constance
ni le d6tourner du but poursuivi. Non seulement il
rechercha les moyens de rdtablir la vie monastique
dans sa purete primitive, mais, en fouillant sans ripit
les bibliotheques, il enrichit son intelligence de
sciences diverses, ot il vit resplendir, comme des
gouttes de diamant, quelques rayons de la veritt
supreme.

Choisi a cause de sa science et de son prestige
comme membre d'une ambassade qui devait aller an
Caire demander .un 6vque au patriarche schismatique
de l'lglise copte, il entra pour la premiere fois en
rapports avec celui qui devait- 'aider si providentiel-
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lement a trouver la pierre pricieuse, M. de Jacobis,
une des gloires les plus pures de la Congr6gation de
la Mission. Ce fut le v6ndrable Lazariste, donn6 par
le roi Oubi6 comme guide de l'ambassade, qui fit
placer Rome et Jerusalem dans l'itinbraire des ambassadeurs. Le souvenir de cette visite a Rome, oih
Gh6bre-Michael et ses compagnons furent recus en
audience par Gr6goire XVI, aida puissamment notre
bienheureux dans ses ascensions vers la v6rite. Puisqu'ii cherchait le royaume de Dieu et sa justice, la
FPovidence le dirigeaft dans les sentiers mysterieux,.
mais sirs, qui y conduisent.
L'6veque envoy6 par le patriarche du Caire en
Abyssinie s'appelait Abouna Salama. C'6tait un tout
jeune homme, ,sans culture suffisante, 6lev6 par des.
protestants et ennemi jur6 a la fois de la v6rit6 et de
la vertu. Sit6t que Ghibr6-Michael s'en rendit compte,
il se dressa de toute sa hauteur contre le pasteur
indigne et incapable et, sans se soucierodes persecutions terribles que devaient attirer sur lui ses
resistances a un ambitieux, dont les passions infimesallaient faire an Niron abyssin, il invita tout le clerg6
A s'insurger contre le loup qui venait d'etre donnA
comme berger a l'Abyssinie. Malgre son &nergie fougueuse et tenace qui 6cartait ou renversait tout ce qui
pouvait lui-barrer la route, Gh6bri-Michael ne put
abattre le loup qui devait le dfvorer un jour et qui
allait d6sormais, pendant de longues ann6es, maintenir
dans les pturages de 1'erreur le troupeau abyssin
pour qui n'avait pas encore sonn6 l'heure de Dieu. Ce
fut d'ailleurs cet 6chec qui sauva notre bienheureux.
Depuis plusieurs annees, Ghebre-Michael savait que
son -glise nationale ne poss4dait plus la vrit6 totale.
Ses 6tudes approfondies des saintes ]critures, des
P.res, des ouvrages ghez lui avaient fait acqu6rir
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personnellement la certitude qu'en J6sus-Christ, s'il
n'y a qu'une seule personne, ii y a deux natures
distinctes : la nature divine et la nature humaite.
Cette v6rite, contre laquelle s'itaient 6lev6s les monophysites, ii avait essaye de la retablir en Abyssinie
par un rescrit qu'il avait obtenu du patriarche da
ntait charge de publier.
Caire et que Abouna Salama
princes et le clerg
les
et
Salama s'y 6tant refus6
abyssins ayant manqu6 d'6nergie et de constance dan
leur r6sistance a l'6veque pr6varicateur, l'Eglise
d'Abyssinie restait enlis6e dans l'hre6sie et dans Ie
schisme. Il ne restait done plus a Gh6br6-Michael qni
se s6parer de cette Iglise et a entrer dans 1'Eglise
catholique oi1il avait constat6 que la v6rit6 totale
brillait dans tout son 6clat. Pourquoi h6sitait-il ct
depuis plusieurs annies ?
Ah !. mes Frbres, c'est que, quand un homme monte
vers la lumiere, cet homme fit-il de la trempe
extraordinaire de Gh6br6-Michael, tout en lui ne cde
pas, tout ne marche pas a l'appel de sa conscience si
ais6ment qu'on serait tent6 de le croire. II y a chez
tous des resistances, des attirances, sinon vers les
bas-fonds, du moins vers certaines oasis ou l'esprit et
le coeur les plus purs et les plus desintiress6s croicat
pouvoir garder un pied-a-terre. Gh6brk-Michael voyait
sans doute etinceler la pierre pr6cieuse de la v6ritk
mais il la voyait 6tinceler au front d'une Eglise qsi
n'itait pas la sienne. I1 la voyait etinceler entre Wie
mains d'un pr6tre, M. de Jacobis, qu'il consideraRi
comme l'ennemi mortel de son clerg6 national. Et lai
qui 6tait parti a la recherche de cette verite, saf
bourse, sans c'aussures, sans baton, sans tunique dc
rechange, avait gard6 cependant, malgr6 eette extreme
pauvret6, son fanatisme national et il lui fallait de
1'hbroisme pour s'en d6faire. Mais pour acheter la
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pierre pr6cieuse par excellence, il faut donner tout,
omnia sua.
Nous allons voir, dans la derniere partie de ce
discours, comment Ghebr6-Michael a fait les supremes
sacrifices et dans quel sens effrayant pour la nature
humaine ii faut entendre ce texte quand on I'applique
a notre martyr : dedit omnia sua et comparavil earn.
Troisibme partie
Un Pere de l'gglise fait justement remarquer que
s'il est difficile de renoncer a ce qui nous appartient,
il est bien plus difficile de renoncer a soi-meme :
Laboriosum est relinquere sua, valde laboriosius est
relinquere semetipsum. Ghebr6-Michael a dui, pour
acheter la v6rit6, donner tout ce qui lui appartenait;
pour la conserver, et c'est surtout ce qui importe, il a
di se donner lui-meme. Mais conpme nous-memes
sommes la principale partie de ce qui nous appartient,
il n'y a rien & ajouter au texte : dedit omnia sua.
Avant de dire au jeune homme de 1'fvangile :
( Viens et suis-moi ý, Notre-Seigneur lui avait demand6
s'il aimait Dieu plus que tout et le prochain comme
lui-meme pour l'amour de Dieu. Ce n'est qu'apres une
r6ponse affirmative que le Maitre avait propose a cet
affam6 de perfection de prendre place parmi ses
disciples. Dieu, Gbhbr&-Michael pouvait dire, lui
aussi, qu'il I'avait servi depuis son enfance. II venait
de donner une preuve h6roique de son amour pour le
prochain en sauvant son mortel ennemi, Abouna
Salama, de la torture et de la mort, dont le clergh
abyssin voulait chitier son larcin spirituel et son
cynisme.
Aussi l'appel divin se fit-il entendre avec force et le
vaillant disciple, pi6tinant son orgueil national qui
6tait all. jusqu'a lui inspirer la r6solution de lutter
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sans merci contre 1'etranger de Jacobis pour lequel
cependant il n'6prouvait que de la sympathie et de la
veniration, partit pour Adoua, ot se trouvait Ie venerable Lazariste et il entra aussit6ten n6gociation avec
lui pour acheter la pierre precieuse. Ah! il n'6tait pas
de ces hommes lgers et inexpegimentEs, a qui 1'on
peut vendre un strass si parfait qu'il soit pour un brillant de grand prix. Pendant plus de cinq mois, il eut
des controverses qnotidiennes sur tous les points de
theologie qui lui paraissaient obscars- Pais il refl6chit
iongtemps encore et ce ne fut que lorsqu'il cut constati sans aucun doute possible que f'Vglise catholique
seule possedait dans son &crin la gemme tant recherchee qu'il renonua a tout ce qui lui appartenait et a
lui-m&ie pour I'acheter et la garder. II abjura en
fevrier 1844Des lors, cet homme extraordinaire, ce surhomme
devrais-je dire, si la langue de Nietzsche pouvait ktre
employee en un tel discours, devient un prodige qui le
place parmi les plus grands heros du dix-neuvieme
sicle. Un vent de Pentec6te sembla souffler sur lai,
'expulser de lui-m&me et le pousser a la conquete des
:ames abyssines. D6socmais, il n'est plus negociant
pour lui-mkme, mais pour 1'1glise catholique dont
M. de Jacobis est le verbe en Abyssinie, d'abord en
gualite de prefet apostolique, pais de vicaire apostoique.-1 donae des instructions quatidiennes an clergi
schismatique d'Adoua et des environs. <(Sa chambre
.devient une classe de theologie, de controverses, de
littifature, de conseils. et de prikres. i II compose un
exposk de la vraie foi, une grasmaire et ua lexique
de langue ghez; il entreprend m&me la traduction de
la thbologie de Gury. 1I continue i fouiller les bibliotheques monacales, oek il trouve plusieurs livres ghez,
-entre autres la Foi des Pires, qui rendent t6moi-,
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gnage a la foi romaine, sur le Filioque ni6 par i'h6-

r6sie. Avec M. de Jacobis, il fonde un s6minaire a
Gouala et il en devient le principal professeur. Le
mouvement intense de conversions qui, sous 1'action
de Ghibr&-Michael, se produit chez les moines et
dans le peuple, met en fureur 1'Abouna Salama, qui
lance I'excommunication solennelle < contre quiconque
recoit M. de Jacobis, contre quiconque lui donne du
pain et de l'eau en voyage, contre quiconque recoit de
lai de I'argent parce qu'il a dit qu'en Jesus-Christ il y
a deux natures v. Ces foudres de I'h&risie furent inoffensives tout d'abord pour les ap6tres catholiques et,.
vers la mi-octobre 1846, Mgr Massaia, vicaire apostolique des Gallas, passant, sur 1'ordre de la Propagande,
par l'Abyssinie, put ordonner quinze pr&tres indigenes
qui avaient trouv6, eux aussi, la pierre pricieuse entre
toutes.

Cependant, en Abyssinie comme ailleurs, c'est en
pleurant que ceux qui saivent le maitre doivent
jeter leurs semences dans les esprits et les cceurs des
hommes : Euntes ibant et fiebaht mittextes semina sua.

Le grand semeur abyssin allait verser, lui, des larmes
particulierement ameres. L'infAme Salama, plong6 plus
profond6ment encore dans la luxure quie dans l'errear
et dont Gh6bri-Michael avait tente une seconde fois de
dibarrasser 1'Abyssinie, allait renouveler la preuve q'ede la bete immionde Ala b&te f&roce iln'y a pas loinAyant gagn6 les pripces et le clerge Asa cause, ii fait
arr&ter Gh6bre-Michael aux portes d'Adoua, le fait
jeter dans les fers ei le garde soixante-4ix jours dans
le cachot 6piscopal o4 le prisonnier contracte unemaladie douloureuse dont ii ne devait plus gu6rir.
DWlivr6 par le roi Oubie, notre bienheureux rejoint a
Alitiena Mgr de Jacobis, que le futur cardinal Massaia avait secretement sacr6 kveque A Massaoua et qui
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allait donner la consecration sacerdotale au grand
athlete abyssin alors ig6 de cinquante-neuf ans revolus. Mgr de Jacobis a fait de Ghdbr6-Michael un pr&tre
le 1 "ojanvier 1851, Salama va bient6t en faire une hostie. Sacerdos et hosiia.
Le soldat Cassa, devenu par la force des armes

Thdodoros II, s'etant pose comme le defenseur de la
religion nationale, met tout son pouvoir au service des
haines feroces de Salama. Tous deux vont essayer
d'arracher A l'heureux n6gociant, homini negotiatori, la
gemme de la verite qu'il a achetie si cher; mais ils ne
reussiront qu'a lui arracher sa libert6, sa sant6, sa vie
par les plus longs et les plus cruels moyens que l'enfer puisse suggerer A ses supp6ts. II leur sera impossible de s'emparer du tr6sor qu'ils convoitent par-dessus tout.
Separe de Mgr de Jacobis, qu'il ne devait plus revoir ici-bas, Gh6br&-Michael fut enchain6 et enferm 6
dans les prisons de l'Abouna le IS juillet 1854, 1
trois heures de l'apres-midi. Salama avait dit : ( J'aurai raison de lui par la torture. , Il infligea, en effet, A
sa victime les pires tortures; mais il ne put jamais
avoir raison d'elle. Le ministre des coleres, comme
on appelle le bourreau en Abyssinie, employa d'abord
la ruse; mais constatant bientbt qu'il avait affaire A
plus fin que lui, il appela ses satellites, qui renversirent le prisonnier sur le sol, le d6pouillrent de ses
v&tements, le frapphrent du poing, du pied, du baton,
sur la figure, sur tout le corps et avec une telle violence que le martyr fut atteint jusque dans ses poumons et qu'une forte h6morragie s'ensuivit. On le
prit inanim6 sur le sol, on le porta presque nu dans
le coin le plus incommode du cachot et on le laissa six
jours ainsi, esp6rant que la continuit6 des souffrances
le diciderait A l'apostasie.
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Conduit devant le tribunal du Caiphe abyssin et
press6 par 1'Abouna de renoncer a sa foi catholique,
Gh6br6-Michael r6pondit : ( Non, jamais, je n'abandonnerai ma foi. Elle est profond6ment enracinde
dans mon coeur. Faites done contre moi tout ce qu'il
vous plaira. ) Alors I'invincible athlete fut condamnb
a l'horrible supplice du ghend qui a beaucoup d'analogie avec la cangue chinoise, enferm6 dans un bouge
et laiss6 les huit premiers jours sans lumiere, sans
nourriture et sans boisson. Dedit omnia sua. Quel tr6sor est-ce done, 6 mon Dieu, que la gemme de la
verite pour qu'un connaisseur de la valeur de Gh6br&Michael ait mieux aimS, plut6t que de la perdre,
endurer pendant vingt-neuf jours la prison, la faim,
la soif, la nuditi, le froid, les t6nibres, la solitude, la
puanteur, la vermine, limmobilit6 du ghend, les
coups, les injures et I'abandon de presquetous ses
disciples lIchement tomb6s dans l'apostasie!
Delivr6 du gAend A la suite d'un douloureux accident, notre Abba resta enchaine dans le plus sombre
cachot, sans un peu de paille sous lui, sans autre vktement que son calecon, sur une couche boueuse oi
le
fourmillaient des vers immondes. II en-fut tir:
20 decembre 1854, pour reparaitre encore devant Salama qui lui demanda : a Voulez-vous entrer en discussion? n Le savant Abba, qui efit pu facilement confondre son pers6cuteur, se contenta de r6pondre en
montrant ses chaines, comme il 1'avait fait d6jaune
autre fois : Ceci discute pour moi. , Alors, comme
Caiphe apris avoir interrog 6 le Dieu de v6rit-, le
grand-pretre abyssin dit : ( Reus est mortis : il est
digne de mort ), et ii le livra a Pilate, c'est-i-dire
Theodoros II, devant qui le martyr fit cette declaration : ( Je ne veux ni de votre foi ni de votre argent.
Je n'ai plus A chercher la v6rit6, puisque je possede

la seule foi salutaire, dont je ne me siparerai pas jusqu'A la mort. Je I'ai jure a mon Dieu. .
Alors l'intr6pide confesseur entra dans sa supreme
voie douloureuse. II fur dkcouronn6 de son bonnet
religieux, dipouilli de ses vktements, soufflete, flagell avec la queue de girafe. Et pendant qu'on Ie
frappait sur les parties les plus sensibles du corps et
en particulier sur le seui ceil qui lui restait, il ne cessait de redire : (c Je crois la foi de la sainte tglise
catholique, apostolique et romaine. 0 mon Dieu! je
vous en supplie, aidez-moi de votre grace et recevezmoi dans votre mis6ricorde. , Quand les bourreaux
s'arre&trent, il leur langa. cette apostrophe : t Etes-

vous done fatigues? , Furieux de ce d6•, ils recommencirent sur les ordres de Theodoros qui etait pr6sent. Quand ils furent tout a fait a bout de forces,
Dieu fit un mira1le que Mgr de Jacobis relate en ces
termes : a On aurait pu croire que la victime 6tait
lac6tre, en lambeaux, quand, a la grande stupeur des
assistants, le vieillard se leva et marcha sans appui,
ne portant sur le visage aucune trace des tourments
qu'il venait de subir et son ceil unique brillant d'une
veritable lumiere. , II rentra ainsi dans son cachot et
reprit ses fers. Le supplice avait dur6 de huit- dix
heures.
Ghibr&-Michael mourut bien, comme son maitre,
sur la croix, mais non, comme Lui, sous les yeux d'une
foule. It expira dans l'isolement, le long d'une route,
en suivant, encbain6 sur le dos d'une mule, les sol-

dats de Theodoros, ainsi que l'avait ordonni le tyran.
Appuye sur une pierre, dans le repos d'une halte militaire,- I'incorruptible possesseur de la pierre prkcieuse
sentit son heure approcher et 1'annonga & ses compagnons et aux soldats qui, pleins d'admiration pour
lui, itaient accourus. a la premiere nouvelle de son

-627agonie. Alors, comme inspire par 1'Esprit de prophitie, le martyr pr6dit les malheurs qui allaient s'accumuler sur Theodoros et sur l'empire jusqu'i la fin de
son regne. I1 mourut le 28 aoit 1855,apres treize mois
et quatorze jours de captivit6 et de tortures. II restait
tout juste a Gh6br6-Michael assez de substance corporelle pour que son Ame pflt y habiter. 11 avait tout,
tout donn6 pour acheter et garder la pierre prccieuse
de la v6rit6. Invenia una pretiosa, dedit omnia sua et
comparavit eamn.
Quelle gloire pour votre Compagnie, pr6tres de la
Mission, d'avoir envoy6 en Abyssinie le joaillier qui
devait mettre notre bienheureux en possession d'une
telle pierre! Quelle gloire pour elle d'avoir m6rite
l'estime et l'admiration d'un tel h6ros, au point
qu'il avait r6solu. de se faire admettre parmi ses
membres! Tous ceux qui sont ici vous filicitent, fils
de saint Vincent de Paul, de donner le nom de freres
-aux trois bienheureux en l'honneur desquels ont 6et
organis6es les solennitbs de ce.Triduum. , Bon sang
ne saurait menti r .
Est-il besoin de conclure maintenant? Ne convien-drait-il pas de laisser a chacun de vous le soin de tirer
dans le secret de ce que saint Augustin appelle a la
les leqons personchambre nuptiale de son amet
nelles que lai suggere la vie d'un tel h6ros de la foi?
Quelle que soit ma conviction, je dois me soumettre
a une des lois les plus imprienses de tout discours :
je vais le faire en deux mots.
Jeunes s6minaristes qui m'entendez, peut-etre vous
arrive-t-il parfois d'essayer de sonder l'avenir et d'entrevoir les routes sur lesquelles Notre-Seigneur vous
enverra un jour en disant : Euntes, docete. Peut-8tre
vous demandez-vous si quelqu'une de ces routes ne
porte pas le poteau indicateur si recherche? Sic itur
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ad astra. Entendez Ghibr6-Michael donner a cette
inscription le commentaire n6cessaire! II importe peu,
tres peu, que vous montiez jusqu'aux astres. M. Leverrier, qui venait de ddcouvrir Neptune, recevant les
felicitations d'un 6veque qui lui disait : c Vous avez
port6 ainsi votre nom jusqu'aux astres ,, ripondit :
a Monseigneur, j'espere bien le porter plus haut. , A
vous aussi, .jeunes levites, il doit importer peu que
vous montiez jusqu'aux astres, si vous ne devez pas

monter plus haut. Peu importe, lorsqu'on fera votre
toilette funebre, qu'on vous revkte d'un simple surplis
ou d'un riche rochet; peu importe que votre soutane
d'alors soit noire, violette ou rouge; peu importe
meme que la voix de canons hir6tiques mele sa voix
i celle des canons catholiques, qui salueront un Cosmao emportant votre d6pouille vers les rivages d'eternit6. Sur tout cela on lira bient6t : Nunc cinis. Une
seule chose importe, c'est que ceux qui, dans la
lumiere b6atifique, vous verront arriver La-Haut,
puissent se dire l'un A Fautre avec all6gresse : Inventa
una pretiosa, dedit omnia sua et comparavit ear. Cela,
c'est le royaume des cieux : Simile est regnum cclorum.
Quant a nous, mes Freres, qui avons diji parcouru
en n6gociants des routes plus on moins longues et
difficiles pour acheter des pierres fines, nous qui nous
rbjouissons, peut-etre sans raison, d'en poss6der de
nombreuses et de trbs rares, demandons-nous si nous
poss6dons la seule qui puisse nous permettre d'entrer
dans la Golconde celeste, ou les strass n'ont pas cours,
ou paves et 6difices ne sont composes que de gemmes
inestimables et si nous ne devons pas vider tous nos
coffres-forts pour l'acheter. Nous avons bien la certitude de poss6der la verite, soyons disposes a donner
tout pour la garder, pour la servir, pour la faire res-
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plendir aux yeux de ceux qui nous entourent et qui
peut-etre n'en connaissent pas le prix. ( Regardez et
faites selon le modele qui vient de vous etre propos6. w
Inspice et facsecundum exemplar.

Mgr BOLLON.

MADAGASCAR

FORT-DAUPHIN
par M. CANITROT (suite)
CHAPITRE V. -

PRONIS, FLACOURT, LA MISSION

Depuis 1'arrivie des Francais, 1'Anosy commenqalt
a perdre sa tranquillite. Pronis ne pouvait etre encore

un de ces conducteurs d'hommes, a gens d'honneur,
discrets et avises, point ivent6s et d'age assez avanc6 >,
qui menent sagement les affaires d'un peuple. Si son
second, Foucquembourg, travaillait, Jacques Pronis,
commis de la Compagnie, menait joyeuse vie.
Jean Foucquembourg parait avoir &t6 le type du
c colonial n; il a l'allure d'un homme d'action, tres

divou6 a la chose publique. En dix-sept mois, il trouva.
le temps de s'enquirir des ressources de la region, d'essayer de dicouvrir u ce qu'il y avait a faire dans le
pays , et d'aller a la traite dit b6tail chez les Antandroy, les Mahafaly, les Masikoro, les Bara, d'oii ii
ramena, en ces divers voyages, plus de deux mille
cinq cents bceufs.
Pronis, lui, n'avait trouv6 pour passer ce meme
temps, rien de plus plaisant que de prendre femme,
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Cidant a ses passions, il avait, en dibarquant, choisi
pour femme, Itema, l'epouse de Razao, fils de Tsiambany et demi-frere de Ramaka, un < beau ungre et
bien fait » qui s'etait mis A son service.
Cette union ne fut pas de longue duree.
Ravelo prit bient6t la place de Itema et par jalousie
lui fit tirer, sur ordre de'Pronis, un coup de fusil.
Razao chasse se retira avec Itema bless6e et (( commenga a concevoir une haine contre le sieur Pronis ,.
De ce fait, la proche parenti de Razao, Ramaka,
Tsiarony et Masikora ne pouvait demeurer les amis
fiddles des Francais... D'autant que Ramaka, prevoyant sans doute la rancoeur que Razao dqvait
ressentir de l'enlevement de sa femme, avait detj auparavant conseill6 a Pronis de prendre Ravelo.
Andrian-Mary-Velo-Manoro a 6tait file de defunt
Maro-Vala (aux nombreux enclos), niece de Ramaka,
belle-soeur de Masikoro et sceur.d'Andriam-Belo, tous
puissants seigneurs et nos bons amis ».
Par ce mariage a la tanosy, Ramaka, en politique
finaud, pensait avoir un pied solide dans la maison
des Francais et etre toujours a meme de savoir par les
yeux et les oreilles de ses gens ce qui s'y passait.
Cette intrusion dans les secrets de la colonie 6tait
done de bonne politique pour les chefs tanosy. Pronis,
en tombant dans les bras de Ravelo, s'6tait mis en
rxalit6 entre les mains de Ramaka.
Au point de vue frangais, cette union 6tait encore
plus ic ifmpolitique n. Pronis n'eut d'yeux et d'attentions que pourla famille Maro-Vala. Comme toutes les
tanosy accommodkes a des etrangers, Ravelo ne manqua
point de s'entourer de ses parents et amis; et ceux-ci
sans etre invites, s'empresserent d'accourir a la cur.e.
Pronis tenait pension. Pour cet effet, ( il faisait bien
Ade la depense, d'autant qu'il nourrissait toute la pa-
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rente. Le riz que la barque portait d'Antongil itaitbient6t dissipi par son mauvais sain et celui de ceux a qui
il donnait charge du magasin, qui en disposaient aussi
de leur c6t6. Ainsi, faute d'un bon ordre, les Francais
etaient le plus souvent tant6t sans riz et ne mangeaient que de la viande, tantbt sans viande et ne
mangeaient que du rizn. Les FranCais murmurerent,
mais ce qui les ficha, ce fut d'&tre gratifies devant les
grands du pays, du nom de ondevo, esclaves. Eux, les
esclaves de Pronis! DAjA susceptibles comme tous les
gens d'extraction douteuse ou de pass6 louche, mpanompo, serviteurs, domestiques, ne les eat pas fait
sourire... mais ondevo, homme perdu! N'6taient-ils pas
ses compagnons et compatriotes?
Combien de huguenots y avait-il a Fort-Dauphin
en ces jours-li? Neuf ou dix, au dire de M. Nacquart,
c'est-i-dire i peine le quart de la colonie premiere.
C'6tait peu, mais selon leur esprit d'alors - et un peu
celui d'aujourd'hui - ils voulaient sinon etre tout, du
moins se gouverner eux-memes et gouverner les autres.
Les catholiques etaient accompagn6s, croit-on, d'un
diacre. En bons chr6tiens, ils avai'ent bWti dans le fort
une chapelle et allaient y prier. Pronis, en huguenot
z6l, faisait faire le preche tout haut chez lu, aux
mimes heures. Chanter les psaumes de Clement Marrot, personne ne l'eit emp&ch6... c'est t6 meme une
joie pour tous de I'entendre moduler dans le temple de
l'tternel le psaume 133 : (c Qu'il est bon, qu'il est
doux pour des freres d'habiter ensemble! a Mais dans
la maison du commis de la Compagnie, chez leur
gouverneur, aux mimes heures, dans un fort ot 1'oa
se.coudoyait! II manquait de tact... Ce qui aurait et6
permis a un pasteur d'Allemagne n'6tait pas de mise
chez un gouverneur francais representant de- Sa Majest6 tres chritienne. Ce qui lui 6tait interdit A lui,
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homme public, c'etait de mipriser publiquement les
catholiques, apostoliques, romains, c'6tait de diviser
la cite, la maison.., car la diviser, c'6tait la disoler,
la faire choir. Revanche assez sotte de calviniste de
La Rochelle, et maladroite provocation que ses subordonnes releveraient an jour ou l'autre, a son d6triment.
Tel 6tait 1'itat des esprits i Fort-Dauphin lorsque
le Royal parut a Sainte-Luce. L'arriv6e de ce second
navire de la Compagnie pouvait amiliorer la situation.
Le Royal, command6 par Lormeil, etait parti de
Dieppe le I5 mars 1644. II n'arriva qu'en septembre A
Fort-Dauphin. II est vrai qu'il avait d6ji touch6 &Antongil, le 8 aoit. Arm6 de 28 canons et monte par
200 hommes, dont So passagers, il trouva sur cette
rade un hollandais, le Welsing venu de Maurice avec
le gouverneur Van der Stel, pour acheter des esciaves.
I1 lui fit savoir qu'il n'avait plus de vivres et qu'il s'en
procurerait bon gr6 mal gre. On n'6tait plus A Maurice et le Royal 6tait d'autre taille que le Saint-Alexis.
Van der Stel eut la.sagesse de faire meilleur visage a
Lormeil qu'il n'avait fait a Alonse Goubert.
Le chef de traite, Pierre Morin, c qui avait de la
peine a tenir sa langue n, raconta A Van der Stel qu'il
y avait A bord du Royal tous les matiriaux pour
construire un fort a Sainte-Luce oh resteraient
ioo hommes engages poursix ans, et monter deux.yachts
de 120 et 60 tonneaux; qu'ils apportaient un mnoulin a
sucre, et avaient avec eux plusieurs ouvriers sucriers
venant des plantations du Br6sil et de la Conpagnie
des Indes occidentales; que deux navires ne devaient
pas tarder A venir a Sainte-Luce, etc.
Van der Stel, en reconnaissance de tant de details,
lui donna trois boeufs; et les Francais, pour montrer
qu'ils n'6taient pas insensibles aux bons procedes, lui
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envoyerent six langues fum6es, du fromage frais, du
tabac, etc. Les estomacs des Hollandais ne pouvaient
r6sister A une attention si opportune, et leurs preven-

tions s'en allaient en fum6e.
Van der Stel aida le Royal a acheter des bheufs et
des vivres. Pour lui, il continua a traiter des esclaves.
Avant de quitter Antongil, les Frangais, sous la
conduite de Morin, prirent possession de la terre et
plantbrent les armes du roi de France sur les bords
de la rivibre Antanambolana. Ce ne fut que le 21 aoit
qu'ils mirent & la voile pour Sainte-Luce. Mais SainteLuce 6tait d6serfe et ils mouill1rent a Fort-Dauphin.
Lormeil, rendu prudent par l'aventure de Coquet,
ne voulut point quitter le port, et laissa le Royal tirer
et tournoyer sur ses ancres, dix-sept mois. En revanche, les deux barques firent jusqu'! sept voyages
de riz tant a la Matatanana qu'a Fen6rive. De son

c6te, Foucquembourg ravitaillait Fort-Dauphin en
b6tail.
, Cependant, nonobstant la quantit6 de vivres,
I'habitation de Fort-Dauphin en 6tait toujours a necescit : le riz se trouvant bient6t consomm6 et les boeufs
bient6t dissip6s. Ce qui faisait encore de plus en
plus murmurer les Francais et encore plus les nonveaux venus, qui trouvaient bien 6trange de faire en
ce pays la fonction de portefaix et d'esclaves, et ils
voyaient beaucoup de negres dans l'habitation que l'on
ne faisait pas travailler. »
Au mois de juin 1646, Lormeil, ayant enfn compl6t6 son chargement en ebene, cuirs et cire, leva
l'ancre emmenant Foucquembourg. Le Royal arriva &
La Rochelle en mai. Les droits d'entrie dans ce port
6taient si dleves que Foucquembourg requt I'ordre de
la Compagnie de d6barquer a Saint-Malo.
Comme iltraversait la fort de Dreux pour se rendre
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a Paris, son compagnon de voyage, le croyant charge
de pierreries, le tua d'un coup de pistolet a la t&te. Le
meurtrier, Lelievre, dit La Barre, fit monter sur le
second cheval de sa victime un petit garcon qu'il rencontra sur sa route, et, de nuit, par des chemins de
traverse, arriva a Paris, oi il logea, A la

(

Croix de

Fer ,, une h6tellerie de la rue Saint-Martin. II brfla
tous les papiers de Foucquembourg, ,<tant comptes que
lettres, missives et advis ». Mais trois jours apres son
forfait, il 6tait pris sur la denonciation du petit garon, et bient6t rompu avec une barre de fer par la
main du bourreau, sur l'6chafaud, en place de
Greve.

La disparition de Foucquembourg fut, sans doute,
une grande perte pour la Compagnie et pour FortDauphin. 11 connaissait I'Anosy, car ses voyages en
ravitaillement lui ont permis de visiter le pays, du
cap Sainte-Marie a Fianarantsoa. Plus tard, la Case,
seul, rayonnera aussi loin. Son activit6 l'aurait mis t6t
ou tard en conflit avec le farniente de Pronis. Aprbs
ses courses de 1'Androy au B6tsileo, il devrait &touffer
dans I'horizon 6troit de Manalo oh le gouverneur s'en. fermait chez Andrian-Ravelo.
Flacourt n'aurait jamais connu Fort-pauphin, si
Foucquembourg avait pu revenir dans I'Anosy.
Des que le Royal eut quitti Fort-Dauphin, et que ni
Foucquembourg ni Lormeil ne furent plus la pour
calmerles murmures,les esprits s'6chauffirent. Pronis,
dedaigneux comme un potentat, et aussi insouciant
qu'un pacha, ne quittait gubre plus Manalo. Les Frangais, a l'excepfion de ( cinq ou six des plus avis6s n
-

probablement des huguenots -

s'assemblkrent et

dress&rent un proces-verbal de ses ( pr6tendues
malversations ». Le sujet de leur rebellion fut que le
a sieur Pronis entretenant Andrian-Ravelo faisait
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souvent transporter da riz a Manalo, lieu de la demeure
de Ravelo avec sa mere, son frere, ses sceurs et tous
les esclaves, lesquels le sieur Pronis nourrissait aux
d6pens de l'habitation, de riz et de bestial... Si bien
qu'en cinq semaines que le navire le Royal 6tait parti
de Fort-Dauphin, il y avait quatre-vingt-dix poingons
(tonneaux) de riz dissip6s, les Francais n'en ayant
plus trouv, que soixante poincons de cent cinquante
que le capitaine Lormeil y avait laisses. De plus le
bestial, a mesure qu'il 6tait venu des voyages, etait
aussit6t d6tourn6 par le sieur Pronis. Si bien que les
Francais lui pr6senterent une requete pour le prier de
menager mieux les vivres; au contraire, le sieur Pronis
leur diminna leur ordinaire de riz, et leur dit que le
premier qui lui viendrait parler de :ela, il lui donnerait
an coup de pistolet dans la tete. Ce qui les irrita tous
davantage et lear fit former cette ligue. Quelqu'un
ayant vu des indigenes qui, de grand matin, sortaient
du fort charg6s de riz blanc venant du magasin, les
arreta. Cela fut aussit6t rapport6 au sieur Pronis qui
envoya dire par an Frangais (c qu'il viendrait avec
cinq cents negres lear passer a tous par-dessus le
ventre n. Propos vrai ou faux qui porta les ligueurs &
adresser une requete & Pronis " pour le prier de ne
pas trouver mauvais s'ils se saisissaient des clefs du
magasin n... Le Roy lai 6crivit de se hater de revenir
au fort, afin que sa presence en imposit aux mutins.
( Le gouverneur se moqua de cela et ne revint que
deux jours apres. » A son arrivie, la garde monrante
et la garde descendante formaient la haie sur son
passage dans 1'interieur du fort. « Le caporal SaintMartin, Beaumont, Des Roquettes et dix on douze
autres l'arxe&trent, lui arracherent ses pistolets et lui
dirent qu'ils ne voulaient plus qu'il eit davantage de
aommandement sur eux. ) -
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- t I1 ne reste plus qu'A me mettre aux fers j, leur
dit Pronis.
i C'est bien avis6 a vous ,, lui r4pondirent-ils;

et incontinent ils lui mirent les fers aux pieds. Impertinences, injures des ligueurs, lorsqu'ils 6taient ivres,
fenktres ferm6es, deux sentinelles a la porte, deux
autres dans la chambre quand Le Roy allait lui parler,
Pronis -

ainsi que

it

rat en paille , - dut subir toutes

ces avanies pendant six mois.
Les ligueurs avaient 6lu Beaumont et Des Roquettes
pour t diputis ).

Ils remirent entre les mains de

Claude Le Roy les clefs des coffres et des magasins,
et a tout pour compte ,, le contraignant

a prendre le

commandement et lui promettant ob6issance.
Cette honteuse s6questration du chef de la colonie
ne prit fin qu'i I'arrivie du navire le Saint-Laurent, le
26 juillet 1646, command6 par Le Bourg. 1I portait
quarante-quatre passagers dont un commis, le sieur
Angeleaume, et probablement un aum6nier, M. de
Bellebarbe.
Les a ligueurs n monterent ; bord et informirent
Le Bourg qu'ils ne voulaient plus ob6ir & Pronis et
qu'ils allaient le lui livrer pour etre ramen6 en France.
Angeleaume prit le commandement... mais Pronis,
aux yeux de Le Bourg, de Le Roy et d'Angeleaume
6tait toujours le commis de la compagnie, et les
ligueurs n'avaient point autorit6 pour le renvoyer en
France.
-

a Pendant que le sieur Pronis fut au navire, il fit si

bien que le capitaine lui promit de le r6tablir moyennant qu'il lui fit trouver son compte. II fut done
d6lib6r6 entre le capitaine, Le Roy et Angeleaume
afin de pouvoir mieux r6tablii le sieur Pronis,
d'envoyer chez les Antavaratra une trentaine des plus

mutin6s, dans la barque neuve. w
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Ainsi fut fait. La barque mit a la voile, mais au
lieu de voguer vers le nord, elle fut obligee de relicher
i Ranofotsy oi le vent contraire l'avait pouss6e.
Des que les ligueurs apprirent que Pronis avait 6t6
r6tabli dans son commandement par Le Bourg, a
l'encontre de sa promesse et de son serment, ils
remonterent sur Fort-Dauphin, r6solus a l'assieger.
Camp6s dans la dune qui domine le puits et permet de
surveiller les longues ar&tes des collines de Taolanara,
ils menaqaient d'affamer le fort en lui coupant I'eau et
en lui enlevant le betail. La situation pouvait devenir
critique surtout grice aux intelligences que les
a ligueurs » avaient dans la place.
Traiter 6tait de bonne guerre; Le Bourg et Pronis
s'y employtrent avec l'aide de Le Roy, et reussirent
au dela de leurs espirances. Puisque les ligueurs ne
voulaient pas vivre de si t6t sous le r6gime de Pronis,
et que, d'autre part, Ia barque mettrait du temps a
remonter vers le nord, pourquoi ces hommes courageux n'iraient-ils pas chez les Mahafaly traiter du
betail ? On leur donnerait toutes marchandises qu'ils
jugeraient leur etre n6cessaires pour faciliter leur
ichange. Le Roy, du reste, s'offrait a les accompagner.
Les ligueurs stupefaits de tant d'attentions, et encourages par Le Roy qui, personnellement, n'etait pas
fiche de s6parer sa respousabihite dc celle de Pronis,
dans la gestion des affaires de la colonie, partirent au
pays des Mahafaly. On etait au mois de juin, saison
excellente pour les voyages.
II ne restait plus au fort que deux douzaines de
micontents. On les euvoya vers le nord couper de
l'6bene, sous la conduite de Bouquier. Beaumont, I'un
des plus remuants meneurs, fut laiss6 en l'ile SainteMarie avec huit hommes pour d6fendre les habitants
contre les incursions des indigenes de la c6te.
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Ainsi d6barrassi de ses ennemis, Pronis c attira a
soi le reste des Franqais tant anciens que nouveaux,
et le temps se passa assez doucement
A...a ne rien
faire et a consommer les vivres.
La paix qui commencait a r6gner dans le Fort a
demi d6serti ne v6cut que quelques jours. Au mois
d'aoit de cette meme annie 1646, Van der Meersch
arrivait de Maurice a Sainte-Luce sur le Welsing et
trouvait le poste abandonn6. Les indigenes lui
apprirent que les Francais s'6taient 6tablis a Taolanara et qu'une rebellion avait eclat6 parmi eux. II
envoya aussit6t deux de ses gens accbmpagnis de
cinq Tanosy pour a 6pier ce qui se passait a FortDauphin n. Ses gens revinrent le 4 septembre avec
plusieurs Franqais qui lui narrirent que la paix 6tait
faite entre eux depuis I'arriv6e du Saint-Laurent. Le
Hollandais leva l'azncre ce meme jour, et alla mouiller
en rade de Taolanara.
Le gouverneur de Maurice, pour peupler son ile
inhabit6e, continuait son metier principal de n6grier.
Van der Meersch, en effet, n'6tait venu &Sainte-Luce
que pour acheter des esclaves. Le Saint-Laurent
pouvait Etre un obstacle a ce trafic scandaleux. Hl6as!
le Hollandais ne rencontra dans Roger Le Bourg qu'un
complice, et dans Pronis qu'un 6 goiste tremblant.
« Importune par Van der Meersch, incit6 par le
capitaine Le Bourg ),Pronis qui avait d'abord refuse
de participer & une si honteuse affaire, n'eut point le
courage de maintenir son refus. , II n'ignorait point
la consequence d'un tel acte et le prejudice qu'il
causerait aux affaires de la colonie en ce pays ,,mais,
t de crainte que ce capitaine - Le Bourg - ne se
tournat du parti des ligueurs, il lui jeta ce pain dans
la gueule ainsi qu'k un cerbere v. Ce pain, il est vrai
etait p6tri de sang et de chair humaine.
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Pronis livra de sa main aux Hollandais cinquante
Tanosy, hommes et femmes, et vingt-trois autres par
l'entremise de Le Bourg. « Des ce jour-lk, les negres
du pays eurent en haine les Frangais. La faute du
chef retomba sur tous les membres. n
La traite des esclaves se faisait deji en quelques
points du littoral. Vendre les captifs pris i la guerre,
c'etait le revenu le plus net des chefs de tribu. I1 ne
parait point cependant que de telles mceurs fussent
accr6dit6es en Anosy. Un semblant d'excuse paraissait
couvrir ces demi-sauvages : le droit de conquete.
Pronis, lui, vendit de sa main Jes gens de sa maison.
( C'etait tons des negres qui servaient l1'habitation
et d'autres qui venaient innocemment y apporter les
petites denrees t vendre. A leur retour du travail,
Pronis leur fit.dire de venir a la boucherie prendre
de la viande. II en fit ainsi enfermer une quarantaine
qu'il fit attacher deux a deux et envoyer au navire.
Les autres se mirent a fuir. II envoya 6pier par les
chemins pour surprenJre hommes et femmes et les fit
aussit6t enlever jusqu't ce que le Hollandais dit qu'il
en avait assez. n
Le gouverneur de Maurice -quitta Fort-Dauphin le
25 septembre.

, Depuis ce temps-la, il ne se trouva aucun negre
a l'habitation, tant qu'il y a eu navire mouille a
1'ancre. ,
Andrian Ramaka avait quelque raison de dire plus
tard a Flacourt que les Tanosy en avaient du ressentiment et que (( c'etait 1T une signalee perfidie contre
de pauvres gens qui servaient le sieur Pronis, que de
les avoir ainsi vilainement vendus n.
Parmi ces malheureux se trouvaient seize fils de
lokhvohitsv (chefs). La plupart moururent en mer et
le reste prit la fuite dans les montagnes de Maurice-
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Les plaintes de ces infortunis, enchainis sur le
Welsing, s'6teignaient a pein- sur les flots au large
d'Itapera que les ligueurs, de retour du pays Mahafaly, apparaissaient dans la plaine de Manambaro. Ils
s'arreterent a 25 kilometres de Fort-Dauphin, a
Cocomba, pour donner connaissance a Pronis - qu'ils
ne voulaient plus revoir - de l'arriv6e de cinq cents
belles bates a come. Le R-y lui ýcrivit au nom de tous
que, disormais, ils ne viendraient plus au fort, car ils
n'6taient , aucunement resolus a lui obbir, et qu'il
voul~t bien leur envoyer d'autres marchandises pour
continuer la traite du betail jusqu'a l'arriv6e d'un
autre navire de France n.

En mime temps que I'un d'eux, La Forge, portait
cette lettre a Pronis, ils s'avancrent avec leur betail
au kilometre 17, t Ambonitanana, le village qui dominait la plaine basse du fleuve, sur le sentier de Manambaro.
Au requ de la missive, Pronis fit mettre La Forge
aux fers, sur le Saint-Lausent, et, le soir meme, A la
tkte de cinquante-quatre hommes et de quatre cents
noirs, marcha avec Angeleaume, coatre ces ravitailleurs
insolents. Sa troupe arriva de nuit a Ambonitanana.
La sentinelle, Du Mont, un Lorrain, leur cria : a Qui
va IA? ,, -•

Vive le roi! m lui fut-il repondu. Du

Mont, reconnaissant les hommes de Pronis, tira
sur eux.
Quatre coups de feu repondirent A son coup de
fusil. II n'6tait pas besoin de cette courte fusillade
pour donner l'alarme dans tout le pays.. , Tous les
negres des environs 6taient d6jh sous les armes,
n'attendant que l'issue du combat pour se defaire des
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Frangais survivants. > Le Roy,qui connaissait les Tanosy
mieux que Pronis, vit le p6ril. II conseilla aussit6t a
ses camarades, - ils n'ktaient que trente-huit avec
trois cents noirs - de serendre A sa merci. ,Pronis leur
promettait le pardon a seule condition de remettre
leurs armes et les munitions qu'ils avaient. Malgrb cet
affront qui leur fut tres sensible, les ligueurs lui rendirent leurs armes et le bMtail, et 1'accompagnerent
au fort. M
S(A peine y furent-ils, que Pronis, manquant A sa
parole donnte, fit arr&ter douze des principaux auxquels
il rasa la barbe et les cbeveux, leur fit faire amende
honorable, nus en chemise, la torche au poing, et les
envoya dans le navire ou on leur mit les fers aux
pieds pour les degrader en l'ile Bourbon. »
Quant au meneur principal, La Fontaine, Pronis
jugea qu'il fallait I'envoyer en France, a afin de le
faire punir suivant ses mechancetes o.
Mais le prudent capitaine du Saint-Laurent, pr6textant la longueur de la travers6e, ne voulut se charger
d'un convoi si embarrassant ni pour Bourbon ni pour la
France, et La.Fontaine mourut dans les fers.
Aux premiers jours de l'ann6e 1647, le Saint-Laurent,
accompagn6 des deux barques du port, 6tait-all6
charger de l'ebbne a Mananjary. L'une des deux
barques, bonne voilibre, que le capitaine Lormeil avait
laiss6e A Fort-Dauphin, se perdit A l'embouchure de la
riviere; I'autre, chargee de douze ligueurs exiles, se
rendit i Bourbon. A son retour, elle alla charger du
riz & F6nerive, mais prise par un ouragan, elle fit
naufrage sur la c6te de Port-aux-Prunes ou Tamatave.
Dans l'intervalle de ces deux naufrages, Le Bourg,
revenu A Fort-Dauphin, faisait voile pour la France.
II laissait dans les greniers du fort cent cinquante
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tonneaux de riz blanc : c'itait de la subsistance pour
dix-huit mois. Au bout de six mois, ii n'y avait plus
un grain de riz dans les magasins.
Avec les t ligueurs n, Le Roy avait amen6 Soo bocufs
des MahafalX. Dans un deuxieme voyage avec Angeleaume, il en avait ramen6 6oo. D'Itemanpy, il etait
venu 400 bMtes. Des Erindrane, il en viendrait i ooo.
De tout ce b6tail, on ne mangea pas le quart a
Fort-Dauphin.
Nouveaux venus et anciens se mirent a murmurer
encore. Bouguier et cinq autres Francais avaient 6t6
massacr6s a Mananjary; La Fontaine etait mort en
prison; Beaumont n'avait di qu'i la priere de ses
camarades d'etre enfin 6eargi.
Le Roy savait que Pronis ne 1'aimait guere, il resolut,
avec vingt-deux de ses amis, degagner Saint-Augustin
pour passer de IA en France sur quelque navire
anglais.
Une nuit, l'escouade de garde avec le caporal Lansepessade, la sentinelle, le domestique de Pronis et
Meysan, son commensal et homme de confiance, s'en
allrent.
a Au matin, le sieur Pronis fut bien itonný de
cet abandon gnrn&al... n
A la fin d'aoit de cette meme annie 1647, le negrier
Van der Meersch 6tait revenu a Sainte-Luce sur le
Zeemeuw. Aussi prude que lors de son voyage, il
envoya aux nouvelles queiques hommies de son bord
qui revinrent avec une douzaine de Francais. Le second
de lacolonie - Angeleaume - lui exposa que depuis
son dernier voyage la misere n'avait fait qu'augmeiter,
et qu'il 6tait difficile de trouver des esclaves. Van der
Meersch essaya de saler de la viande. Mais toute la
region avait 6t6 ravag6e; il dut s'en retourner bredouille A Maurice.
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Les Tanosy n'Ataient pas disposes A se laisser
de 1'autre c6t6 de I'eau; aussi effarouch6s que les jeunes cailles du pays, A
1'aile courte, mais aux pieds agiles, ils s'lclipsaient
dans la brousse des qu'une voile pointait a Itapera.
Le neurtre de Razao, perp6tr6 en ces jours-li, n'etait
pas fait pour redoubler leur confiance. Razao 6tait le
rival de Pronis. D'un moment A l'autre, pour un rien,
Ravelo, dont la fid6lit6 etait fort inconstante, pouvait
une seconde fois prifbrer le fils de Tsiambany a un
itranger.
Pour rester maitre incontesti, Pronis ne craignit
pas d'envoyer une douzaine de soldats contre Razao.
Le caporal Saint-Martin et ses hommes se rendirent
en son village et t6moignerent un tel m6contentement
et tant d'irritation contre Pronis, que .Razao, sans
mifiance, les recut de son mieux. Comme il leur
montrait la situation avantageuse de son habitation et
la facilit6 de la d6fendre, 6tablie qu'elle etait sur
une eminence, Saint-Martin qui 6tait place derriere
lui, lui tira un coup de fusil a la tete. Razao tomba et
se laissa rouler du haut de la falaise: on le crut mort.
La joue avait 6t' 6rafle par la charge, mais la blessure
emmener ( an-dafy » -

n'etait pas mortelle.

Tandis que Saint-Martin et sa bande, continuant
leurs exploits, massacraient Raholo, le beau-pere de
la victime, Razao soignait sa blessure, et guerissait.
Des lors, il ne pensa a autre chose qu'a se venger
et ( 6pia tant, qu'ii tua un Francais - Alain - A
Ranofotsy ,.

La colere de Pronis debordait... Il manda aRamaka
que s'il ne lui livrait la tete de Razao, il lui declarerait la guerre. Pris A l'improviste, le roi de 1'Anosy
et ses parents Tsiaroni et Masikoro qui ne poussaient
point ie courage jusqu'a la t6mirit6 obeirent. Masi-
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koro, par crainte de quelque coup de fusil tire dans
le dos, envoya la tete de Razao.
Mais dbs que les fusils eurent diminue de nombre
par la fuite de Le Roy et l'expbdition d'Angeleaume,
au pays Betsileo avec quarante-cinq soldats, les chefs
ranosy se sentirent plus courageux. Ils affambrent le
fort. Les vingt-huit Francais qui restaient ne pouvant
le mettre a I'abri d'un coup de main, Pronis usa d'un
expedient que sa femme Ravelo lui inspira ou du
moins approuva fort - car toute sa parente y trouvait
son compte. - II assura Andrian-Ramaka que la garnison repartirait par le prochain navire; et pour
montrer que telle etait bien son intention, il fit distribuer fer, cuivre, chapeaux, couvertures, vivres,
rasoirs, couteaux aux indigenes... Les Tanosy se
croyaient d6ji au pillage.
Mais bient6t on apprit que Angeleaume allait revenir
avec un b6tail nombreux. Ramaka n'avait que le temps
de se jeter sur le fort. Redoutant toujours une balle
perdue ou quelque chevrotine egaree, il depecha
Andrian-Tsisay et trois cents lances avec ordre de
s'introduire en visiteurs amis dans le fort. Un tel rassemblement de sagaies aurait mis en 6veil les Francais, s'ils n'avaient deij et6 avertis de cette visite intiress6e par la nourrice de Ravelo. Andrian-Ravelo
s'6tait bien gardie de denoncer son beau-frere, Tsisay,

un andriana comme elle. En Anosy, on n'a jamais et6
mis en garde contre un danger que par les domestiques ou les esclaves.
Les Francais accueillirent en armes l'escorte de
Tsisay, et Pronis conduisit le beau-frere jusqu'i la
gueule d'un canon charge a mitraille et destin6 i
ponctuer la r6ception. II n'en fallait pas tant pour
refroidir lescourageschezles Tanosy. Tsisay confessa
son intention inamicale, mais declara que Pronis Itait
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le plus honn&te homme du monde ». Cette dCclaration lui valut de festoyer avec son beau-frere et de s'en
retourner h Fanzahira, le coeur 6mu, et (t protestant
que jamais il n'entreprendrait rien contre lui n.
*
* *

On 6tait en novembre 1648 : en la cinquieme annee
de la fondation de Fort-Dauphin. Que d'aventures
deja! Les unes dues a l'incomp6tence du chef, les
autres a la d6plorable indiscipline des administr6s et
surtout a la moralit6. plus lamentable encore des uns
et des autres.
( II aurait fallu quelqu'un de puissant en ceuvres et
en paroles, potens in opere et sermone, pour r6primer
ces gens ramass6s qi et li, libertins qui, pour la plupart, sont envoyes par leurs parents, embarrass6s
d'eux, ou qui sont venus d'eux-m&mes par esprit
d'aventure et de curiositi. Se voyant ici trompes dans
leur espirance de trouver un bon pays, ils ne font que
maudire l'heure de leur venue. Leur temps est-il
expire, il faut demeurer encore longtemps, parce
qu'il ne vient pas de navire les retirer comme on le
leur avait promis. Je laisse a penser quelle est leur
vie dans ce d6sespoir, en un pays oh il y, a si grande
facilit6 a se laisser aller a la corruption de la
nature. "
Lach6s dans l'Anosy, ces gens de sac et de corde
s'y installaient un peu a la facon du sanglier dans un
carr6 de manioc... et plus audacieux que nos lambo
an'ala (sangliers), ils fongaient, t&te baiss6e, sur ceux
qui s'opposaient a leurs d6pr6dations. a Gens qui ne
vous payent que d'ingratitude et de calomnie. »
Pour maitriser de tels compagnons, il fallait un
maitre homme, et Pronis ne savait pas etre maitre de
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lui-meme. Intelligent toujours, adroit souvent, civil
lorsqu'il le voulait, il aurait pu gagner A la France
tous ces pays parcourus par Foucquembourg et Le Roy,
et il eut a se d6fendre dans le Fort contre un beaufrrre Tanosy, et ne fut pas toujours maitre de Ravelo.
II aurait pu inaugurer une conquete pacifique, et il
d6chaina la discorde entre les siens, et sema l'animosite, plus meurtriere que la guerre, chez les Tanosy
mefiants.
Son successeur cut a pAtir de ces d6faillances devant
le devoir, car Flacourt ne devait avoir ni assez de souplesse ni assez de patience pour supporter les d6boires
que les fautes accumulees de son pr6dicesseur lui
valurent.
Ce ne furent ni les pr6nes ni les chants huguenots
qui indisposerent la religion fort relich6e de ses compagnons, mais le servage dans lequel I'entretenait
Ravelo. De l'Anosy, Pronis ne connut jamais Manalo.
Ses yeux ainsi rapetiss6s ne voyaient pas que les postes

de la Matatana, de Mananjary et de Sainte-Marie
devenaient des lisux d'exil pour ceux qui ne voulaieut

point manger le riz dans l'assiette d'Andrian-Ravelo.
Sa jeunesse et ses passions amoindrissent sa responsabilit6, mais sa rancune implacable diconcerte toute
sympathie et rend impitoyable l'impartialit6. II est
temps qu'il s'en aille.
Lorsque, plus tard, il reviendra A Fort-Dauphin et
qu'il aura pris, en France, conscience de son r6le,
Pronis sera un tout autre homme.

Gilles de R6gimon et Roger Le Bourg, les deux
commandants du Saint-Laurent, faisaient partie de la

Compagnie, a titre d'intiress6s. Ces rudes marins,
audacieux comme des 6cumeurs de mer, savaient

ramener de grosses cargaisons et appr6cier d'un coup
d'oeil aussi bien la valeur d'un pays que la capacit6
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d'un homme, comme ils jugeaient k l'horizon la force
d'un navire et en estimaient la vitesse.
Regimon, qui connaissait la c6te orientale, avait
Pronis d'6tablir un
vraisemblablement conseill6
poste a la Matatana et de la sur le Mananjary - le
Masindrano des Betsimitsaraka - et un autre i SainteMarie. Sainte-Marie. d&tachie de Madagascar, paraissait etre aux yeux des navigateurs du dix-septieme
siecle la gardienne de la c6te. II semblait que, de
cette i!e allongie, l'oeil pouvait sarveiller sans obstacles
le rivage oppos6 qui fuyait a peu pres rectiligne jusqu'a Fort-Dauphin.
Le vieux corsaire avait juge, sans doute, bien inexpirimentee la jeunesse de Pronis. Apres de bons
conseils, et le meilleur de tous, celui de transporter
I'habitation des Francais de Sainte-Luce trop insalubre, a Taolanara plus ventil6e, R6gimon s'en 6tait
retourn6 en France, pleurant son fils perdu.
Autres avaient 6t les conseils de Roger Le Bourg.
Estimant, en ancien pirate, que toute prise etait bonne,
pourvu qu'elle rapportAt des pi&ces sonnantes, il n'avait

pas hisit6 I profiter de la crainte rev6rentielle qu'il
inspirait au jeune Pronis pour lui faire commettre cet
enlevement de ses domestiques Tanosy. La piraterie
avait rarement encore enregistr6 de tels m6faits. Conseilleur n'est pas payeur. Comme tout mauvais conseiller, Le Bourg voulut faire retomber le poids de la
faute sur Pronis. II n'etait pas difficile, apris les avis
requs de Lormeil qui, durant dix-sept mois passes en
rade de Fort-Dauphin, avait en le loisir d'observer et
de juger la gestion de Pronis, de prouver aux <-int6resses , que leur commis s'occupait plus de ses
affaires intimes que de I'avancement de la Compagnie,
et qu'au lieu d'organiser ces terres nouvelles, le
desordre etait partout...
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Si Foucquembourg n'avait pas pu remettre ses
papiers entre les mains des actionnaires, bien d'autres
lettres et avis 6taient arrives par le Royal et le SaixtLaurent, qui, tous, redisaient unanimement un refrain
fort oppos6 aux louanges.
Aussi, dans les derniers jours de 1647, la Compagnie
jugea-t-elle urgent de donner un remplacant a Jacques
Pronis.

Elle choisit le sieur Etienne de Flacourt et le nomma
ntCommandant gineral de 'ile Saint-Laurent et direc-

teur de la Compagnie. n
(A suivre.)

CANITROT.
MGR CHARLES LASNE

Le vicariat apostolique de Madagascar miridional
vient de faire une perte bien douloureuse : Mgr Charles
Lasne, coadjuteur de Sa Gr. Mgr Crouzet, vicaire
apostolique de Fort-Dauphin, a rendu son ame a Dieu,
le 23 juin 1927, A Vohipeno, oi Sa Grandeur etait en

tourn6e.
Mgr Lasne a &t6 un vaillant ouvrier du Seigneur:
bras droit de Sa Gr. Mgr Crouzet, il a pr6side a la
formation des principales ceuvres du vicariat de FortDauphin.
Mgr Lasne Charles-Francois, 6tait n6 & NeuvilleSalesches (Nord), d'une famille 6minemment chr&tienne, le 2 fevrier 1863. Entre dans la Congr6gation
de la Mission, le 5 octobre 189o, Mgr Lasne se fit
remarquer par son caractere s6rieux, r6flechi et toujours digne. Ordonn6 pretre ý Saint-Lazare, le 31 mai
1896, il obtenait d'etre d6sign6 pour la Mission de
Madagascar qui venait d'etre offerte A la Congr6gation
de la Mission et que Sa Gr. Mgr Crouzet venait de
fonder en avril de cette m6me ann6e.
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Les debuts du jeune missioanaire furent rudes, 1'acclimatation difficile et, des les premiers mois, une
fibvre tenace le conduisit aux portes du tombeau;
contre tout espoir, le bon Dieu lui rendit la sante et le
garda pour le plus grand bien de la Mission.
L'etude de la langue malgache que Monseigneur
poss6dait parfaitement, fut sa premiere et grande
preoccupation. Aussit6t en etat de parler, le jeune
missionnaire se rend a Tul6ar oi il choisit l'emplacement de la future Mission. De retour a Fort-Dauphin,
il est designe pour fonder la Mission de Farafangana
oi Monseigneur va montrer toutes ses qualit6s de createur et d'organisateur, et deployertoutes les ressources
de son zele apostolique.
Des !8 9 8, le P. Lasne commence la construction de
la residence, ecoles, 6glise; des l'ann6e suivante, il va
creer le poste de Vohipeno, d'oii il est bient6t rappel6
a Farafangana, oi5, desormais, il passeraf toute sa vie.
Des 1900, les principales oeuvres de la Mission fonctionnent r 6 gulierement. En aoft rgoi,le general Gallieni, en tourn6e d'inspection dans le Sud, propose au
Superieur de la Mission une ouvre de d6vouement et
d'abnegation : les lepreux sont en nombre dans la
region. Le P. Lasne n'hesite pas, la 1eproserie est
accept6e en principe, sauf recours aux Superieurs
majeurs; Mgr Crouzet accepte a son tour; les travaux
de la e1proserie sont commences imm6diatement, suivant un plan simple et pratique, et mars 1902 voit
arriver les premiers malades confies aux soins de
pieuses et devouees infirmieres, Miles Marguerite
Gettliffe et Marie Payet,.en attendant I'arriv6e des
Filles de la Charite. Comment evaluer le travail exig6
par la creation de cette 16proserie qui bient6t abritera
une moyenne de trois cents malades!
Farafangana n'absorbe pas le devouement du jeune
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-sup&rieur. En 1902, il accompagne a Vangaindrano
Mgr Crouzet pour y choisir un terrain oi bient6t
viendra s'installer un Missionnaire pour l'6vangilisation des Antaisaka.
La fermeture des &colesde la Mission donne l'occasion au P. Lasne de d6velopper les Missions des camn
pagnes ; et, peu a peu, les trois districts de Farafangana, de Vohipeno et de Vangaindrano voient le
nombre des postes de brousse se multiplier.
Mais voici que Sa Gr. Mgr Crouzet demande a
Rome un coadjuteur pour l'aider dans la visite et le
gouvernement de son immense vicariat. Qui, mieux
que Mgr Lasne, 6tait plus apte &le seconder ? Nommi
6v&que titulaire d'Olba et coadjuteur, avec future
succession, do vicaire apostolique de Fort-Dauphin,
par bulle de S. S. Pie X, en date du 25 fivrier 1911,
Mgr Lasne n'a que le temps de prendre ses dispositions, de rentrer-en France, et de se preparer 1 la
coasecration 6piscopale qu'il regoit i Saint-Lazare le
9juillet 1911.
Presse du zele du salut des ames, le nouvel 6veque,
sans souci de ses forces, ne passe que quelques mois
en France pour faire connaitre et aimer sa Mission; et
le voili de retour a Farafangana, dbs le mois de
novembre 1911, ou ses chr6tiens lui reservent un accucil
triomphal.
Monseigneur ne connait pas le repos. II parcourt
immediatement les vastes territoires du Sud, cr6e la
Mission de B6troka oh sont envoy6s deux missionnairrs, h6las! bient6t enlevis par la mobilisation.
Un violent incendie d6truit les bitiments de la Mission de Farafangana en octobre 1913; Mgr Lasne ne
se dicourage pas : ii reconstruit ce que le feu a
detruit, en plus grand et plus durable.
Durant la guerre qui lui a enlevi une partie de ses
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aides, Monseigneur fait le travail d'un simple Missionnaire pour soutenir ses pretres r6duits en nombre.
Mais les forces humaines ont une limite : Monseigneur
souffre... La fin de la guerre lui permet enfin de rentrer
en France oii trois longues annies sont necessaires
pour le retablir.
Encore souffrant, Mgr Lasne revient a Madagascar.
Avec une nouvelle ardeur, il multiplie les courses a
travers les provinces de Farafangana, de B6troka, de
Tulear, d'Androy, donnant encouragement et impulsion a tout, pr6voyant tout.
C'est au milieu de ces courses incessantes, en visite
i Vohipeno, que la maladie, en quelques jours, a terrass6 ce vaillant et infatigable ap6tre des Malgaches.
Alors que Mgr Lasne paraissait comme rajeuni, en
pleine possession de ses forces et de son intelligence,
la pneumonie se d6clarait brusquement, et malgr6 les
soins les plus devoues et les plus &claires, la maladie
6voluait rapidement. Et Mgr Lasne, dans des sentiments du plus grand calme et de la plus parfaite r6signation, aprbs avoir recu les derniers Sacrements avec

une grande pi6t6 et en pleine connaissance, rendit le
dernier soupir, le jeudi 23 jilin, a deux heures du
matin, pour aller se presenter au Souverain Juge, les
mains pleines de bonnes oeuvres d'un d6vou6 et vaillant serviteur de L'gglise et des Ames. .
FABIA.
Lettre de M. SjVAT, pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Supirieur gindral
Farafangana, 3ojuin

1927.

MONSIEUR ET TRES HONORE PARE,

Votre binidiction,s'ilvous plat!
Vous I'aurez appris aussit6t par cAblogramme de
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Fort-Dauphin -: Mgr Lasne nous a quittes pour un
monde meilleur le 23 juin 1927...
Je vous dQis aussit6t ces details, bien que les Missionnaires soient plus a meme que moi de vous en
donner de plus circonstancibs sur les derniers moments
du d6funt: ce qu'ils feront certainerent.
Monseigneur 6tait a Vohipeno depuis un mois... II y
avait prolong6 son sbjour, par suite du d6cts de
l'excellente sceur Giraudet...
II 6tait relativement en bonne sante, visitant les
postes environnants, faisant meme de frequentes
courses a pied, me dit-on. Et rien ne pouvait faire
pr6voir sa fin prochaine...
Le matin du 16 juin (Fete-Dieu), apres avoir dit la
sainte messe et donn6 le salut du Saint Sacrement, il
fut pris d'un frisson intense...
Lui s'obstinait A dire que ce n'etait rien...
On l'obligea toutefois A se coucher. Et le medecin
indigtne du lieu, tres habile d'ailleurs, crut tout
d'abord a un simple acces de paludisme, comme nous
en 6prouvons tous dans ce pays...
Appel6 de nouveau le soir, il constata la pnetmonie:
le poumon gauche 6tait pris... Mais encore rien

d'inquietant. Nous avions confiance, et a Vohip6no et
a Farafangana.
Apres trois jours cependant, I'6tat du malade s'aggrava... II souffrait beaucoup. Le coeur donnait des

inqui6tudes.... Puis le poumon droit se prit...
Le m6decin alors d6clara le

malade en danger.

M. -Garric me t6l6graphie de venir. Je pars aussit 6 t
que je le puis : le temps seulement de trouver des
porteurs de ilanzana.
H6las! j'arrivai trop tard. J'appris, avant d'arriver
SVohip6no, que Monseigneur avait rendu le dernier
soupir A deux heures du matin...
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Les deux missionnaires, MM. Garric et Jourdan, et
les Soears m'attendaient impatiemment.
Ensemble nous primes la r6solution de transporter
le defunt a Farafangana. Et je partis le soir, voyageant toute la nuit en pirogue, pour arriver le lendemain vers dix heures...
Une vraie foule sympathique et 6mue attendait. Et
le soir, Atrois heures, quand nous allimes d6poser la
dipouille mortelle de Monseigneur au petit cimetiere
de la L6proserie, a c6te des autres Confreres et des
Sceurs y reposant d6ej, ce fut un triomphe...
On n'avait certainement jamais vu a Farafangana
une telle foule suivre un cercueil
Celui qui avait tant travaill6 pendant de si nombreuses annees - avec quelle tinaciti et quelle vertu!
- m6ritait bien ces hommages...

Monseigneur Lasne fit une mort admirable, m'ont dit
et r6p6t6 pendant les quelques heures queje suis rest6
avec eux, les confreres de Vohipino...
II se montra d'une patience 6tonnante pendant sa
maladie, se pliant a toutes les exigences du m6decin.
Des qu'il apprit qu'il avait a se pr6parer a paraitre
devant Dieu, il fut parfaitement r6sign6...
Dieu lui fit la grace d'avoir sa connaissance jusqu'au
dernier moment; et ainsi ii requt les derniers sacrements avec une grande piet 6 , priant et r6pondant
lui-mnme aux prieres du pr&tre...
MM. Garric et Jourdan aussi bien que les Soeurs qui
furent t6moins des si belles dispositions du mourant,
en gardent une profonde impression d'6dification et
de r6confort.
C'est done 1U une bien grande 6preuve pour la Mission,
d'autant plus grande qu'elle 6tait plus inattendue;
Mgr Crouzet me tle6graphie : ( Douleur profonde, suis
SEVAT.
icras6. , Nous partageons sa peine...
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Lettre de M. CHERPIN, pritre de la Mission
a M. CHUZEVILLE, pritre de la Mission,
Tangainony, 29 juin 1927.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous!
Le jeudi 23 juin, j'ftais parti de Tangainony apres
la messe, pour aller visiter le poste de Mahafasa (j'en
ai dix), et je ne rentrais qu'i six heures du soir. II
faisait deji noir, aussi je ne pus identifier les Malgaches qui se trouvaient devant ma porte a mon
arriv6e; je me figurais que c'6taient les jeunes gens
qui viennent 6tudier la religion chaque jour. Mais
aprbs avoir 6clair6 un photophore, je les regardai et
je m'apergus tout de suite que ces gens-la avaient
quelque mauvaise nouvelle A m'annoncer. Les Malgaches ont peur de parler quand ils ont quelque nonvelle triste A annoncer. Sur mon interrogation pressante, l'un d'eux me repondit nettement : la mort de
Monseigneur.
En effet, un expres de Farafangana m'avait apport6
une lettre de M. Henriot; il etait arrive Aquatre heures
et demie et d6j la nouvelle 6tait connoe de tous les
chr6tiens de Tangainony. Selon la coutumemalgache,
ils envahissent ma chambre pour pleurer avec moi. Je
fais sonner le glas, nous r6citons en commun quelques
Pateret Ave, et apres un quart d'heure de silence, je
les •ong6die, car j'arrive fourbu, et comme je dois
•descendre dans la nuit a Farafangana, il ne suffit pas
de-laisser couler les larmes, il faut penser a se sus-

tenter-t t prendre de la quinine pour ne pas attraper
un acces de paludisme.
Je fais hitivement quelques prCparatifs pour ktre
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prit ý partir de grand matin, et je veux essayer de
reposer un pea, mais je n'y reussis gubre, tellement
je suis constern6 par ce malheur inattendu. A ure
heure et demie du matin, j'entends la cloche sonner i
toute volke, puis le glas. Les chr6tiens s'appellent. Je
n'ai pas eu a recourir i nos rameurs salaries, ce sont
les chr6tiens qui se chargent de me conduire. 11 y a
six pirogues qui descendent ensemble a deux heures
pour arriver i Farafangana A six heures, a l'aurore.
M. Henriot avec M. Devisse en surplis, avec la
croix, les soeurs et une foule de chritiens etaient au
bord de la riviere, attendant le corps de Monseigneur
que M. S6vat 6tait aIIl chercher a Vohip6no la veille.
De loin on me prit pour M. S6vat et je vois la croix
se diriger vers 1'endroit oi ma barque allait accoster.
En r6alit6 le corps arriva bien plus tard, vers onze
heures; aussi j'eus tout le temps d'aller dire la messe.
On deposa le cercueil dans l'6glise tendue de noir
et transform6e en chapelle ardente. La foule des
chretiens ne put entrer dans I'glise; ils se succ6ddrent
devant le catafalque jusqu'a trois heures. M. Fabia6tait arriv6 de Vangaindrano juste pour faire la levee
du corps. Lui qui fut le bras droit de Mgr Lasne pendant pris de trente ans, paraissait trbs 6mu et tiemblait en pronongant les prieres. Pour rehausfer les
funkrailles et les distinguer des autres, nous nous
sommes mistous les cinq auchceuret nous avons chant&
les V6pres des morts; c'6tait la premiere fois, je
crois, qu'on chantait des Vepres i Farafangana. Tous
les Europ6ens, fonctionnaires, commergants et colons
6taient presents. On pent dire qa'il y avait tout Farafangana, catholiques, protestants et paiens. De Tangainony nous etions plus de quatre-vingts. Meme les
chr6tiens d'Anosy,bien qu'avertis un pen tard - je ne
pus les privenir qu'A quatre heures et demie du matin
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en descendant t Farafangana - sont venus une trentaine. Le cortige 6tait vraiment imposant pour Farafangana, environ quatre mille personnes. L'ensevelis-

sement s'est fait a Ambatoabo, dans notre cimetiere
particulier. Bien que ce soit un peu loin - une bonne
demi-heure au pas d'enterrement - toute la foule y
est venue. Je regrette que personne n'ait pris une
photographie au moment du passage du cortege sur
le nouveau pont passablement long sur la rivibre
Manambato.
Le lendemain matin, a sept heures, a t6i celibrie
la Messe d'enterrement. C'ktait samedi, veille de la
solennit6 du Sacr6-Cceur, je voulais remonter I Tangainony, oi j'avais laissi le Saint-Sacrement. Tous les
chr6tiens de Tangainony, apres la messe, sont remont6s avec moi. Six pirogues. Pendant tout le trajet, ils
ont r6cit6 le chapelet ou chant6 des cantiques.
Partis de Farafangana, a neuf heures, nous sommes
arriv6s a Tangainony a deux heures. Malgri I'heure
tardive tous les chr6tiens ont voulu m'accompagner
-jusqu't la Mission pour me temoigner leur sympathie
en cette circonstance douloureuse. En effet, j'6tais tres
6mu et ne pouvais retenir mes larmes en revenant dans
cette Mission oiu tout me rappelait Monseigneur; chr6tiens formbs par lui, 6glise et demeure construites
par lui, arbres plantes par lui. C'est Mgr Lasne qui
a tout commence, soit i Farafangana, soit A Tangainony; avant lui il n'y avait absolument rien:
Mais Tangainony 6tant le dernier poste qu'il acommenc6 par lui-m&me etait onpeut dire le poste prefe6r
de Monseigneur; quelques-uns ont meme dit qu'il
aimait trop son Tangainony. Apres son dernier retour
de France, il a pass6 six mois A Tangainony pour
remplacer le missionnaire absent, et ce ne fut pas pour
lui un temps de repos, car malgr# la difficult6 de la
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main-d'ceuvre, il fit d'importantes r6parations A l'eglise
et lui adjoignit une sacristie. Les fonctionnaires qui
ne voient les Malgaches que superficiellement les
djsent souvent incapables de reconnaissance. Eh bien!
les chretiens de Tangainony leur fournissent de nouveau un formel d6menti. J'ai lu sur leur visage leur
consternation, A 1'annonce de la mort de Mgr Lasne.
C'est tout A fait spontanement qu'ils sont descendus
A Farafangana pour assister a ses fundrailles. C'est
spontan6ment aussi qu'ils m'ont demand6 de c6elbrer
un service pour lui mardi dernier. Ils 6taient absolument au complet et presque tous ont fait la communion. J'avais orn6 1'6glise de mon mieux, fabrique une
mitre pour mettre sur le catafalque, et avec une piece
d'ktoffe noire que j'avais depuis quelques semaines,
j'ai pu mettre une bande noire tout autour de 1'6glise,
les gens de Tangainony n'avaient jamais zien vu de
pareil.
Des dimanche, entre la grand'messe et la processic., nos chr&tiens ont tenu un grand kabary
(r6union) pour discuter, pour relancer les chr&tiens
tiedes et gagner les paiens. Is ont fait plusieurs
projets et dans I'exces de leur zele ils ont d6cr&6t de
mettre l'amende ceux qui, sans motif valable, manqueraient le dimanche. Cela est tout a fait dans le

temp6rament malgache; meme les enfants font entre
eux une association et mettent A l'amende ceux qui
n'observent pas les r.gles e l'association. Evidemment, il faut que je veille a ce qu'ils n'aillent pas trop
loin, et ne portent pas atteinte A la liberte, surtout
en ce qui concerne la confession et la communion.
Ils ont fait mieux : ils m'ont fait dire ce qu'ils
considerent comme un obstacle A la conversion des
paiens. Et c'est l'instituteur officiel - il est aussi
organiste volontaire A i'eglise - qui est A la thte de
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ce mouvement. 11 ne peut pas 6tre officiellement le
chef des chretiens; ils en oat nomm6 quatre pour les
hommes et quatre pour les femmes, mais en r6alit6 c'est
le chef le plus intelligent et le plus 6cout- et aussi le
Pour gagner les paiens ils ont choisi
plus d6voua.
comme chefs deux adherents non baptis6s.
Et ce qui est mieux et ce qui montre que Monseigneur a vraiment fait l'ceuvre de Dieu, plusieurs chr6tiens, qui s'6taient ~loign6s du droit chemin depuis de
longues annies, se sont repentis spontanement et ont
demand6 a etre admis a la communion. J'sn ai vu
qui pleuraient en me rpe6tant les bons conseils que
leur avait donn6s Monseigneur et qu'ils n'avaient pas
suivis.
Oui, c'est en cela qu'on reconnait les oeuvres
divines; a l'inverse des ceuvres humaines, elles continuent; elles progressent, meme lorsque leur auteur
disparait. C'est aussi un fruit de 1'humiliti profonde
de Mgr Lasne.
La disparition de Mgr Lasne afflige profondement
tout le Vicariat d6ja si d6pourvu d'ouvriers apostoliques, mais elle m'afflige plus particuli&rement encore
comme 6tant dans le poste prefer6, le benjamin de
Monseigneur, et aussi pour d'autres raisons particuliUres. Que la volonte de Dieu soit faite dans l'affliction!
Comme me le disait hier une collaboratrice de
Mgr Lasne, depuis prbs de trente ans, tout ce qu'a fait
Mgr Lasne, tant au temporel qu'au spirituel, 6tait du
solide.
J. CHERPIN.
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ARGENTINE

Lettre de ma saur LEVADOUX, officizre,
i M. CAzoT, assistant de la Congrigalion
A bord du Guarany, le 20 avril 1937.

MON RESPECTABLE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Nous continuons nos visites a travers l'Argentine.
Les alentours, exceptt le Paraguay, sont faits deja,
car les trajets, sans etre tres courts, ne sont cependant
pas comparables A ceux du Bresil, et les moyens de
locomotion sont tres faciles. Aprbs avoir visite la
Ripublique de 1'Uruguay, nous nous sommes dirigies
vers Buenos-Ayres et de 1l, nous avons visite Cordoba
le 2 mars; toute une nuit de chemin de fer. Nos saeurs
y ont un bel h6pital, il y a aussi une r6sidence de
missionnaires. Ensuite, nous revenons a Buenos-Ayres
et c'est le tour de Bahia Blanca qui est a 620 kilo.mtres de la capitale. On ne peut y aller 6galement
que la nuit, aussi il n'y a pas moyen de faire d'autre
description que celle de la cabine que le voyageur
habitue connait d6ja. De retour a Buenos-Ayres, nous
avons visite quelques maisons de l'int6rieur, puis
nous sommes reparties aux alentours, a Gualeguaychi,
par le bateau; c'est - encore un voyage nocturne;
cependant, comme on arrive dans la matinee, on peut
jouir pendant quelques heures du magniique panorama qui s'offre aux regards.
La riviere est a peu pros large comme la Sa6ne,
~ordie de verdure. Au confluent, avec le fleuve Uru-

-660

-

guay, elle s'elargit de telle sorte qu'on en apercoit a
peine les bords; plus loin, quand I'Uruguay reqoit le
fleuve Parana, elle s'61argit encore davantage et
devient un grapd fleuve qui prend le nom de Rio de
la Plata. C'est comme une large mer, on ne voit plus
les c6tes. L'eau est jaune et douce. On arrete a Colonia
pendant une demi-heure. C'est un agreable petit
voyage qui se fait en quatorze ou quinze heures.
Le 19 mars, a sept heures du matin, nous sommes
de retour
. la Maison centrale oi nous avons le
bonheur de faire la sainte communion. C'est la fete de
saint Joseph, ptron des deux s6minaires. Les jeunes
soeurs de la capitale et des environs viennent toutes
joyeuses se rtunir a la Maison centrale oi elles
recoivent de ]a part de leur digne visitatrice, ma seur
Mondange, un accueil cordial et maternel, heureuse
qu'elle est de voir cette fervente jeunesse venir se
retremper a la source meme de leur vocation, au seminaire. M. Bauden, visiteur, fait une belle conference
sur le glorieux saint Joseph a laquelle assistent
petites et grandes sceurs. Viennent ensuite les vepres
solennelles et le salut. On se serait cru dans un petit
coin de la chapelle de la Maison-Mire, non seulement a cause du grand nombre de soeurs, mais aussi

pour la solennit6 des offices, qui, grice a la pi6et de
nos dignes missionnaires et au chant suave et m6lodieux des enfants, se font avec beaucoup de majeste,
de pi6t6 et d'ensemble.
Les 2o et 21 mars, nous avons visit6 la maison de
Pereira, qu'on pourrait plut6t appeler un petit chalet,
fondation de la famille qui lui donne son nom oiu nos
seurs paraissent avoir une pepiniere de vocations, pour
un avenir plus ou moins lointain, car elles sont encore
en herbe. Dieu veuille qu'elles arrivent a maturite.
De la, nous partons directement a Lujan, venant

cependant A Buenos-Ayres pour prendre le train, car
c'est le point de depart de-toutes les grandes lignes.
Le 22, nous commengons la visite des deux petites
maisons, collhge et h6pital, qui sont tres rapprochees
de la c6l-bre basilique. Nous allimes saluer nos
devouas missionnaires qui sont les aum6niers de la
basilique qui sert en meme temps de paroisse & la
population qui est d'environ 8ooo ames. C'est le lieu
le plus cilebre et le centre de pelerinage de toute
l'Am6rique du Sud. M. Gimalac eut la bontA de nous
faire visiter ce c61Mbre sanctuaire dont nous avions
tant entendu parler depuis notre arriv6e i la terre
Argentine. C'est la que la sainte Vierge voulait etablir sa demeure, le fait miraculeux qui en d6termina
le lieu le prouve bien. Voici le fait :
En I63o, une petite caravane, de primitive monture,
qui se composait de diverses charrettes, apportant
des marchandises et tir6es par des boeufs, traversait
la plaine de la Pampa en direction du Chili et du
P&rou, devant passer par Cordoba de Tucuman. Ce
moyen de locomotion primitif, lourd, long et dispendieux, 6 tait I'unique que l'on conndt et qu'on employ.t alors sur les terres d'Amerique. Sur les charrettes qui formaient la caravane, il y av.it des marchandises de toutes especes, destinaes aux diff6rentspays qu'elles devaient traverser. Entre ces divers
articles de commerce, sur un des chars, isolees, comme
6tant probablement la propriet& d'un particulier qui
s'6tait incorpori a la petite troupe qui allait cheminant sans aucune difficult6, se trouvaient deux
caisses qui contenaient chacune une statue de la sainte
Vierge, commandoes par un pieux Portugais, habitant
de Sumampa et remises par un ami, compatriote,
depuis le Br6sil, pour qu'une d'entre elles, au choix,
servit aux offices du culte catholique dans la chapelle
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,levie dans ses proprieths, et 6loignbes de 40 lieues
d'ou il habitait.
La petite caravane cheminait paisiblement, le temps
etait beau, les chemins faciles, les bceufs dans les
meilleures conditions; tout faisait pr6sager une
arriv6e sans encombre. A tous ces avantages qu'offrait
la nature, on pouvait ajouter la foi ardente qui alimentait l'ame de ces braves paysans et qui les elevait
sur les hauteurs celestes, portis sur les ailes de l'esp6rance. La priere qu'ils faisaient monter vers le ciel
du fond de ce d6sert parfumait de ses suaves aromes
la Pampa inhospitalibre et 6tait pour eux comme un
refuge, une sauvegarde assur6e contre les attaques des
barbares, habitants de cette plaine.
Le matin du quatrieme jour de ce voyage, apres
avoir pris un repos bien merit6, les bceufs furent
attel6s de nouveau A leurs charrettes. Une voix se fit
entendre: En marche Tous les v6hicules continuirent
facilement leur voyage, mais apres avoir fait quelques
pas, la petite expedition dut s'arr&ter. Qu'arrivait-il?
Un des pesants chars qui formaient le convoi ne
pouvait bouger de ?l place oi il s'etait arreti la veille.
On en chercha en vain la cause, rien ne pouvait 1'expliquer. Les animaux 6taient robustes, ies roues marchaient sur la terre ferme, la charge 6tait la m&me
qu'auparavant. Les autres chars cheminaient sans
difficultbs, seul celui-ci ne pouvait avancer, il 6tait
retenu comme par une force invisible et mysterieuse.
En vain, les bons paysans essayerent-ils d'ajouter au
char une deuxieme paire de bceufs, de les aiguillonner
pour les faire avancer, de d6charger le char alternativement, n'y laissant seulement que deux caisses insi-

gnifiantes. Tout fut inutile, le char ne bougeait pas
d'un pouce de l'endroit oh i s'etait arr&t6. On demande
au conducteur portugais ce que ces caisses pouvaient
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deux petites statues de la Vierge, destinies a un compatriote de Sumampa pour une nouvelle chapelle. *
Alors, un d'entre eux, mf sans doute par une inspiration divine, dit an conducteur : " Mon ami, retire
du char une des deux caisses, et nous verrons s'il
avance. ) Ce qui fut dit fut fait, mais le char resta
encore immobile. Is essayerent alors de remettre la
caisse et de descendre l'autre afin de voir s'ils ne
decouvriraient pas le mystere. Ils firent avancer les
beufs qui marchbrent cette fois avec une grande facilite. A cette vue, tous crierent au miracle et tous
commencerent a r6piter ce que les tgyptiens disaient
i Pharaon en contemplant les prodiges de Moise :
Digitus Dei est kic! Le doigt de Dieu est 1l. Apris
avoir admire le miracle, ils comprirent que les desseins de la divine Providence etaient que la sainte
Vierge voulait rester en ces lieux. Tous 6taient saintement curieux de voir la pricieuse statue. On proc6da
a l'ouverture de la caisse et, en effet, elle contenait
une petite statue de la Vierge Immacul6e d'une cinquantaine de centimetres. Remplis d'une douce omotion, ils se prosternerent et v6n&rirent la precieuse
statue, la couvrant de leurs baisers, et ils frent monter
vers le ciel un hymne de reconnaissance et d'amour.
Ce furent les premiers hommages que la Mere de Dieu
recevait en ces lieux de ces ames simplas et croyantes.
La precieuse statue fut portie en procession par ces
fervents chr6tiens et dCposoe dans la maison de la
famille Oramas. Tous les habitants de la ville accoururent pour la voir et lui rendre leurs pieux hommages. La sainte Vierge opera un si grandnombre
de miracles que la maison de Oramas devint trop
6troite pour contenir la foule des p-lerins qui venaient
i Lujan. On construisit done un petit ermitage qui
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devint aussi insuffisant. La sainte Vierge voulait une
chapelle, on la construisit afin que les pieux pelerins
pussent satisfaire leur d6votion. Mais ce petit sanctuaire devint A son tour trop 6troit; c'est alors que
M. Salvayre, superieur des Pretres de la Mission et
cure de Lujan, concut le projet de construire A la
Mere de Dieu un temple digne de sa grandeur. Ce
projet paraissait irrealisable, car le plan A executer
etait un petit chef-d'ceuvre d'architecture. Encourage
par le bon eveque, on posa la premiere pierre du
nouvel 6difice, en 1887; le bon M. Salvayre, de sainte
memoire, travailla pendant longtemps et lutta jusqu'a
ce qu'il vit la realisation de ses pieux desirs. II commenca la construction do temple et M. Gimalac, qui
lui a succ6de, continue avec zele le travail commenc6
qui, grace A Dieu, touche presque A sa fin.
M. le superieur eut la bont6 de nous expliquer et
de nous montrer les details int&ressants d'architecture, de richesse, de beaut6 qui sont impossibles A
enumnrer. La basilique est de style gothique ogival.
La hauteur, la largeur, les dimensions en tous sens
sont imposantes. Cet edifice unit 'art A la solidit6, la
richesse au bon goit. Le maitre-autel est un chefd'ceuvre en marbre et en onyx. Un magnifique ostensoir, trop lourd pour ktre port6, est renfermi en
arritre dutabernacle; il est incomparable de richesse,
l'or, les diamants, les pierres precieuses varies y
sont artistement enchiss6s et travaill6s, formant des
fleurs et des dessins autour des emaux qui repr6sentent
les mysthres et les divers sujets religieux.-Les d6tails
sont multiples et symboliques. Le a Camarin * de
Notre-Dame de Lujan est un ensemble de beautes
religieuses et artistiques, place derriere le maitreautel. La sacristie spacieuse est ornke de meubles de
bois de qualite, bien travaille. Dans un coin dissimul6
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se trouve une porte qui donne entr6e au tr6sor des
vases sacris qui sont nombreux et de valeur. Sont
remarquables entre tous un ciboire, un calice, les
burettes, sonnettes avec. le plateau, par leur taille,
leur poids, leurs ornements d'6maux, de pierres pr6cieuses, d'or en relief, le tout en argent dor6. C'est
un present de Rome, a l'occasion du couronnement de
Notre-Dame de Lujan, en 1887.
Nous avons vu ailleurs sa couronne imperiale, son
diademe oh brillent de. vrais diamants et aussi une
aureole de la petite Reine. Le chemin de la Croix est
une ceuvre d'art. Les tr6nes pontificaux, les chaires,
les autels du Sacrb-Cceur et de la sainte Vierge surtout
sont remarquables.
Les multiples vitraux avec des sujets religieux sont
de toute beaute. Pour en appr6cier la finesse, la
richesse descouleurs parfaitement ccmbin6es, on nous
fit monter aux tribunes, d'oh l'on distingue tres bien
l'ecusson de chaque province de l'Argentine et d'autres
sujets intiressaots jusque dans la pointe sup6rieure
des grisailles. Des tribunes, nous montimes jusqu'aux
clochers et nous vimes les dix-huit cloches qui bient6t
seront mues par filectricit6, faisant entendre les
accords de leur beau carillon, De la, 60 metres de
hauteur! quelle belle vue sur la ville, sur la campagne
oh la rivibre serpente a travers la verdure des champs
cultiv6s. La fliche de la tour droite est en bonne voie,
la charpente en fer est complktement mont6e par
l'escalier intbrieur qui va jusqu'en haut. La pointe de
cette fliche est surmontie d'une croix artistique de
6 metres. La hauteur des clochers sera Iio mitres.
Les orgues sont magistrales, plac6es au-dessus du
grand portail qui donne dans la grande nef, alternant
avec d'autres plus modestes qui donnent dans une nef
latirale.
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repr6sentes, et la qualitk des materiaux, bronze et
marbre. Les lampes, dons de 1'Argentine et de IUruguay, m6ritent une mention, surtout la premiere, qui
unit la grandeur a la beauti et a la richesse. L'art y
repr6sente toutes les provinces de l'Argentine qui
resplendissent dans la lumiere qu'elle projette. Les
couleurs fines et delicates attirent l'attention. Il y
aurait encore une foule de choses a faire remarquer,
ne serait-ce que la salle des affaires paroissiales qui
est immense, ainsi que les cloitres qui unissent la
basilique a la residence des chapelains qui sont nos
boas missionnaires, etc., mais je ne veux pas abuser de
votre patience.
Sceur LEVADOUX.
I. f. d. 1. c. s. d. p. m.

Lettre de ma Swur LEVADOUX, ofiiciere,
a M. VERDIER, Supirieur g•jeral
Maison Centrale de Buenos-Aires, de retour
de notre voyage au Paraguay, le 5 mai.
MoN Tais HONORtI PERE,
Votre b•nidiction, s'il vous plait!
Le lundi de Paques, j'ai 6ti invitee pour aller
visiter 1'ecole apostolique de Escobar. Nous n'avons
pas eu un si long trajet . faire comme pour aller au
Caraca! c'est A deux heures et demie d'auto de BuenosAyres. La propri6t, est magnifique, elle mesure, je
crois, to hectares. Elle est situee en pleine campagae;
on y jouit par consequent d'un excellent air et d'une
giande tranquillit6, conditions essentielles pour
favoriser le recueillement et 1'6tude. Les cours et Is
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jardins sont tres a propos pour permettre a cette

heureuse jeunesse de prendre ses 6bats pendant les
heures de r&creation; on y fait m&me 1'6tude pendant
les fortes chaleurs. Aussi les vingt futurs ap6tres
jouissent d'une sant6 excellente, ils ont tous une mine
qui fait plaisir &voir et ils d4sirent grandir bien vite
et acquerir la science n6cessaire pour etre admis an
-seminaire. Nous leur avons donn6 une image au nom
da Tres Honori Pere qu'ils aiment tant sans avoir le
bonheur de le connaitre! Et comme c'6tait le deuxieme
jour de Paques, nous leur avons fait, grices a la
g6nbrosite de ma sceur vipitatrice, une petite distribution d'ceufs en chocolat, qu'ils ont requs avec reconnaissance et trouv6s tres bons! M. Sarda, sup6rieur,
fait des prodiges avec ces jeunes gens. II est vrai que
MM. Mattias et Illanes sont pleins de zele et se
divouent sans compter a leur ceuvre. Je venais justement de recevoir une bonne lettre de vous, mon Tres
Honor6 Pere, je pus ainsi donner fraichement de
vos nouvelles, ce qui lenr fit grand plaisir.
Le lendemain, mardi de Paques, nous devions nous
embarquer pour le Paraguay oit uos sceurs attendent
impatiemment notre visite. Leurs vceux allaient 6tre
combl6s. Le g1avril, aprbs s'8tre int6ressee activement
aux moindres details des prbparatifs' du voyage,
utiles et agr6ables, la digne visitatrice, ma sceur
Mondange, nous conduit & bord du Guarany. La
cabine a &t6 choisie d'avance, nous sommes chaleureusement recommandees an personnel. Notre bien chbre
soeur Mondange nous laisse parfaitement installes
et, aved ses compagnes, demeure sur le quai jusqu*a
nous perdre de vue. Je dis nous, car vous savez deji,
mon Tris Honor6 Pere, qu'apr4s le d6part de ma
devouke compagne de voyage, ma sceur Bouillet, c'est
la bonne soeur Chaverol qui va continuer A m'accom-
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pagner dans I'Argentine, Chili, PWrou, etc. Elle
remplit aussi parfaitement bien son office. Le bateau
vogue l1gerement sur le Rio de la Plata, Parani et
Paraguay. Les eaux sont calmes, onduiees, comme de
la soie moir6e, mais leurs couleurs jaunitres choquent
et font contraste avec les belles rives qui les bordent.
Le 20 avril nous nous 6veillons au Rosario, ville
industrielle, tres commerqante, la deuxieme de la.
R6publique Argentine pour son importance. Nous ne
voyons que la douane, la ville 6tant assez 6loignie du
port. Apris un court arret nous poursuivons le voyage
sur le fleuve Parana. Changement de sites, panorama
enchanteur, le fleuve tres accident6 s'ilargit et se
r6tr6cit tour h tour. Les rives sont tant6t boisies,
tant6t semblables a des falaises.
Dans la journee, nous touchons plusieurs -ports,
entre autres le pittoresque de Diamante 6difi6 au pied
de la colline; sur le plateau on distingue un fort, la
ville est construite sur le versant oppose. La vue des
clochers nous invite a envoyer, comme notre bienheureuse Mere, notre bon ange saluer I'H6te Divin.
Le 21, nous touchons la charmante petite ville de
Parani. La, pas de commerce, pas d'industrie, c'est la
ville agr6able, la ville de repos. A l'entr6e, joli parc
oir 1'on apergoit la statue du general Urquiza. Nous
passons

a Corrientes, cit6 mouvementee, ouvriere,

dernier grand port de 1'Am6rique Argentine. Dans la
soiree nous entrons dans les eaux paraguayennes.
Umaitia premier port du Paraguay. Une ruine rappelle
la terrible guerre que ce pays eut a soutenir en 1866
contre les coalises, Bresil, Argentine et Uruguay. Le
plus faible resta tristement vaincu et ruin&. En longeant le fleuve, nous rencontrons Bella Vista (belle
vue) cette ville porte bien son nom. Samedi matin 23,
a huit heures et demie, nous sommes A 1'Assomption
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capitale du Paraguay. Le ciel brumeux et une petite
pluie fine nous font penser aux brouillards de Londres.
Malgr6 ce contretemps nos cheres soeurs servantes
des trois maisons, sceur Garcia, smeur Cabanes et sceur
Haretche avec quelques-unes deleurs compagnes,sont
lU pour nous recevoir. Nous descendons au college de
la Providence, et apris avoir recu la sainte communion des mains de M. Kiibler qui se trouvait present,
nous faisons connaissance avec nos bonnes sceurs,
nous donnons les nouvelles d6sir6es de lachere MaisonMere et transmettons le paternel souvenir de nos
v6ndres Sup6rieurs, apport6 de si loin A ses bienaimees filles.
A 1'Assomption, les trois maisons de Filles de la
Charitk font un grand bien. Le collge de la-Providence pour I'education des jeunes files de la soci6et
a aussi dans le meme 6tablissem!nt une partie pour les
pauvres; ce petit college, reput6 le meilleur de la
ville, recoit a peu pres deux cent cinquante enfants
gratuites.
L'h6pital, de ses terrasses, vue grandiose, domine
la baie et ses vari6s circuits. II est en reconstruction et
agrandissements. Dans ses d6pendances, pavillons
pour Iproseries des deux sexes et petite 6cole gra-

tuite pour les enfants du faubourg.
L'asile est une vaste propri6t6 de 6o hectares, moiti6
boisbs, moiti6 cultiv6s; deux cents jeunes filles y sont
instruites et l6ev6es aux frais du gouvernement;
soixante petits et grands garcons regoivent le meme
bienfait, soixante-quinze vieilles femmes terminent la
leur vie sans le souci du lendemain; puis triste cadre,
fous et folles. Pas d'employds dans la maison, les
asil6s se pr&tent a tout : culture, travaux de ferme,
jardinage: maconnerie, peinture, ferblanterie etc. Les
jeunes filles, tris habiles en toutes sortes de travaux k.
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1'aiguille, excellent dans celui de la dentelle appelie
niandouty, sp6ciale au pays. Elles tissent aussi de
belles ktoffes. Nous passons deux jours et demi dans
chacune de ces maisons, nous sommes interess6es a la
Providence et k l'asile par une s6ance recreative. Le
souvenir des enfants s'envole jusqu'aux v6ner6s sup6rieurs qui leur ont menage une si douce joie. Bien
vite se sont 4coul6s ces jours pendant lesquels nos
chores soeurs se sont surpass6es; leur amour pour la
Communaut6, leur esprit de foi se sont riveles par les
fines et dilicates attentions dont elles nous ont
entour6es. Mais tout passe, tout finit, il faut songer
au d6part.
Le dimanche I" mai, M. le Sup6rieur du grand
skminaire a la bont6 de nous assurer une messe matinale, le bateau ltve l'ancre b huit heures, il vient luimeme vers les sept heures faire ses adieux et donner
aux deux voyageases la benidiction de saint Vincent.
Nos chores sceurs servantes et bon nombre de leurs
compagnes nous conduisent a bord da WTaskington.
Les enfants de la Providence sont aussi sur le quai,
celles de l'asile, pour etre plus 6loignees, se sont
contentees de le desirer, la coincidence du i"' mai
ayant paralys6 tout service de tramway. Sur le pont,
mutuels et affectueux remerciements. Le signal est
donne, il faut se s6parer, on se dit . Dieu, rendezvous en Lui, peut-6tre se reverra-t-on quelque jour,
qui sait? Le bateau s'eloigne lentement, majestueusement, et de la main on se salue jusqu'a ce que les ailes
de la blanche cornette aient complktement disparu.
Le retour s'effectue plus rapidement, nous descendons
le cours du fleuve. Nous saluons a bord le consul de
Bolivie au Paraguay, et c'est avecun signale plaisir et
mime un peu d'orgueil fraternel que nous l'entendons
faire l'&loge du d6vouement sans limite de nos chbres
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saeurs de la Paz. Son oncle est le directeur et le grand
bienfaiteur de leurs maisons.
Ces petits r6cits quoique tres incomplets et resumes,
faute de temps, doivent faire revivre en vous, mon
Tres Honor6 Pere, tout un passe de doux souvenirs,
car il y a une douzaine d'ann6es vous parcouriez vousmeme cette terre hospitaliere d'Amerique, semant
partout, comme le Divin Maitre, le mot qui 6claire,
console, fortifie et donne Ie vrai bonheur! Les nombreuses maisons, favoriskes du bienfait de votre
visite, se rappellent avec joie et 6motion la douce et
bienveillante physionomie de celui qu'elles aiment.A
appeler a Notre Trbs Honor6 Pere ,! Leur visage
s'anime d'une sainte allkgresse, leurs yeux brillent et
s'illuminent d'un 6clat tout c6leste, quand, me
parlant de vous, elles me disent, avec une expression
de bonheur indicible et un certain orgueil filial : Nous
connaissons Notre Trbs Honort Pere! Nous l'avons
vu, nous avons entendu ses bonnes paroles! C'est en
effet une bien grande consolation pour ces bonnes
filles si eloign6es, qui, pour la plupart, ne connaltront jamais la Maison-Mbre, c'est une consolation,
dis-je, pour elles, de connaitre les Sup6rieurs, elles
se sentent ainsi plus pros, plus attacheesB notre chere
Communant6. Aussi je voudrais ne priver aucune
maison de nos soeurs de ce bonheur afin que chacune
ait sa petite part de joie et de consolation.
Sceur LEVADOUX,
I. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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BRESIL
Leltre de M. VAN GOOL, prdtre de la Mission,
a M. ROBERT, secritairegeneral
Diamantina (Siminaire), le 3i juillet 1927.

MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais
Je ne vous ai gukre habitu6e me lire, mais je suis
heureux de vous offrir une petite description de notre
Triduum en I'honneur de nos chers martyrs.
Les solennit6s avaient &t6 fixees aux

19,

20 et

21 juillet et devaient etre pr6c6d6es de !a retraite pastorale qui fut pr&chie par M. J6r6me de Castro, notre
sup&riegr du Caraga, qui pendant cinq jours tint son
auditoire sous le charme de sa parole imagee.
Apres la retraite, le synode metropolitain tint ses
assises sous la pr6sidence de Mgr l'archeveque, D. Joaquim Silverio de Sousa, que nous nous plaisons a
appeler notre Mercier br6silien. Notre 6evque auxiliaire, Mgr Santos, C. M., dirigea les discussions des
statuts diocksains.
Le I5, commenqa la retraite fermee des representants de toutes les conf6rences de Saint-Vincent-dePaul de l'archidiocise. Elle dura cinq jours et fut
admirable de pi&t et de recueillement. Plusieurs des
assistants avaient fait des centaines de kilombtres
pour venir se renouveler dans 1'esprit qui doit animer
les vrais Vincentiens. L'un, d'er.tre eux, v&enrable
vieillard de soixante-douze ans, avait dit franchir, a
peu pros, 260 kilometres et par des chemins dont ma.
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sceur Levadoux nous a laiss6 une si poitique description dans sa narration du voyage an Serro. Le
jour de la clture, les retraitants au nombre de deux
cents recurent la sainte communion des mains de
Mgr l'archev&que.
Nous etions arrives au premier jour du Triduum.
Depuis la veille, la basilique 6tait orn6e comme jamais,
grace aux soins et A la gne'rositA inbpuisable de ma
sceur Russon, de ses d6vouees compagnes et de nos
cheres orphelines.
Depuis la vofte du maitre-autel jusqu'au retable,
ce n'6taient que des roses rouges et des coquelicots,
venant se meler aux magnifiques gerbes de fleurs d'or
qui paraient le retable. Les six autels des bas-cO6ts
avaient recu la meme paure. Mais l'autel de notre
saint Fondateur attirait tous les regards par sa
magnificence, et le sourire du bon Pere semblait vouloir remercier la devotion et l'amour de ses chires
flles.
A huit heures et demie, Nosseigneurs l'archeveque
et l' 6 veque auxiliaire, les membres du chapitre, les

confr&resdu Sminaire, les Missionnairesmissionnants,
le grand et le petit Seminaire firent leur entree solennelle au chant de 1'Ecce sacerdos magnus, entonnh
par notre Schola cantorum. Mgr l'archeveque se rendit
A son tr6ne et MgrSantos au faldistorium pour prendre
les ornements pontificaux.
La messe fut chant6e par Mgr Neves, I'archidiacre
du chapitre m6tropolitain avec assistance pontificale
de Mgr Santos. La Schola executa, avec un entrain
magnifique, la belle messe de Calamosca, Ave Maris
Stella. A l'Ivangile, M. Pio de Freitas, notre aimable
superieur, nous fit le panegyrique de saint Vincent et
pendant trois quarts d'heure d6veloppa le texte Dei
sumus adjutores.
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L'assistance, qui repr6sentait toute la famille spirituelle de saint Vincent, - Lazaristes, Filles de la Charit 6 , Dames de la Charite, Enfants de Marie, pensionnaires du College des sceurs, orphelins et orphelines,
conf6rences, M&res chr6tiennes, catichistes - 6tait
suspendue aux lkvres de l'orateur.
Apres la messe, de modestes agapes r6unirent
autour de notre table les amis de la Congr6gation.
Le soir, un salut solennel, donn6 par Mgr L6vy
Pires de Oliveira, chanoine th6ologal, cl6tura la premiere journ6e. A la fin du salut, la note impressionnante fat le chant de I'hymne des vocations par quatrevingts s6minaristes.
Le lendemain,

20,

la journ6e se leva radieuse et, dbs

le matin, les cloches et les fus6es appelaient tous les
fidbles i assister a la glorification de notre frere martyr,
le Bienheureux Abba Ghbbre Michael. Mgr l'archeveque s'6tait reserv6 cette journ6e et ii voulut assister
pontificalement a la messe solennelle, chant6e par
M. Antoine Falci, C. M. A l'ivangile, un vieux missionnaire aveugle dhveloppa le texte de saint Paul :
Gratia Dei sum id quod sum, en l'appliquant au Bienheureux, dont il decrivit la vie et le courageux martyre. Notre Schola chanta la messe de Perosi.
Comme c'6tait le jour anniversaire de Sa Grandeur
I'archev6que, on lui offrit, apres le d6jeuner, une
s6ance acad6mique, oh nos jeunes gens verserent des
torrents d'6loquence et donnbrent large essor a'leur
verve in6puisable.
Le soir, par une d6licate attention de Monseigneur,
le Te Deum, chant6 tous les ans la cath6drale, fut
entonn6 dans notre basilique par Mgr Santos.
Le 21 6tait destin6 A feter nos chers martyrs de la
R6volution. Mgr I'6veque auxiliaire nous avait offekt
de pontifier ce jour-lb. A I'Pvangile, M. Joseph
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d'Avellar, C. M., nous retraca en un langage sobre et
plein d'6rudition, le martyre glorieux des victimes
de Saint-Firmin, en mettant en pleine lumiere nos
bienheureux freres. L'impression sur l'auditoire fut
profonde. La Schola Cantorum chanta la messe de
Van Durme.
A dix-huit heures, le v6n6rable M. Lacoste, le
vaillant missionnaire de soixante-douze ans, sup6rieur
de la Mission, chanta, pendant le grand saint, le Te
Deum de cl6ture et nos jeunes gens, pour la derniire
fois, nous firent entendre I'hymne des vocations.
A la sortie, Ie joli mot portugais : saudade, 6tait sur
toutes les levres. Puissent ces belles fetes nous remplir
de plus en plus de l'esprit et de 1'amour de notre
sainte vocation et nous fournir de fortes et vaillantes
recrues, car ici comme partout : Messis quidem multa,
operariipaucissimi.
11douard VAN GOOL.

DOCUMENTS
CORRESPONDANCE DE JEAN LE VACyER
PAR M. GLEIZES. (Suite.)

Jean Le Vacher continua a
passait a Alger. D'autre part,
contre cette ville, la campague
tats furent assez m6diocres.
risume. Elle est adressie aux

faire savoir ce qui se
on pr6para en France,
de 1682, dont les r6sulLa lettre suivante les
Plchevins de Marseille.

a D'Alger, le 3o janvier i683.
u MESSIEURS,

Vous avez appris par le retour, non seuleaoent des
galeres, mais meme des vaisseaux, en France, coma
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mandes par M. Duquesne, le pen de satisfaction que
les Puissances et Turcs de ce pays ont donni au roi,
nonobstant le fracas extraordinaire que mondit sieur
Duquesne a cause en cette ville par les bombes et
carcasses qu'il a fait jeter nuitamment a diverses fois;
ayant par ce moyen jet6 par terre quelques mosqu6es,
plusieurs maisons et boutiques, sous les ruines desquelles cent personnes sont mortes et se sont trouvees
en meme temps ensevelies, ce qui avait obligi les trois
quarts des habitants de la ville de l'abandonner et de
se r6fugier aux jardins et maceries circonvoisines
pour se conserver la vie. Les Puissances en ce temps1ý me t6moign&rent que j'ecrivisse en France pour
repr6senter au roi qu'il n'itait pas n6cessaire qu'il
envoyAt ici une arm6e, et que, s'll plaisait i Sa Majesti
d'envoyer un seul de ses vaisseaux, ou m6me une
barque avec une personne de sa part, ils lui donneraient satisfaction et renouvelleraient la paix sans
difficult6. Je me donnai l'honneur, Messieurs, de vous
Acrire en m6me temps pour ce sujet, et donnai ma
lettre a mondit sieur Duquesne pour vous ktre adressee.
Je ne sais si elle vous aura 6t6 rendue. Et parce que
depuis le depart de mondit sieur Duquesne de devant
cette ville, les susdites Puissances m'ont plusieurs fois
temoign6 la meme chose, j'ai cru vous en devoir aviser
de nouveau, et Mgr de Seignelay, par la lettre ci-jointe
que je lui 6cris pour ce suiet, auquel il vous plaira la
faire tenir au plus t6t, ou a Mgr Colbert, son pere, en
son absence, auquel vous pouvez repr6senter vos sentiments pour le bien et I'avantage que la paix avec les
Turcs de ce royaume peut contribuer au commerce.
( Les prises que les corsaires de cette ville ont
faites I'ann6e derniere sur les Franwais arrivhrent at
nombre de vingt-deux qui, grace a Dieu, ne sont pas
considqrables, tant aux mers de Levant que de Ponant.
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Les personnes qui ont 6ti faites esclaves sont environ trois cents, tant des 6quipages que passagers. J'en
ai envoy6 le m6moire A M. Amirault, supbrieur de
notre maison, en votre ville de Marseille.
0 Le mal contagieux continue en cette ville, duquel
meurent journellement plusieurs personnes. NotreSeigneur vous en preserve!
4 Je suis en son amour et en celui de sa trbs sainte
Mere, Messieurs, votre tris humble et tres obeissant
serviteur.
( Jean LE VACHER,
acVicaire apostolique. a
(Chambre de commerce, loco citato.)
Les lettres 6crites par le consul a la Cour et aux
.chevins de Marseille, au noan des Puissances d'Alger,
et confi6es a Duquesne n'avaient pas eti remises. La
lettre pr6c6dente, do 3o janvier, arriva trop tard. Les
pr6paratifs pour une seconde campagne 6taient trop
avanc6s. Jean Le Vacher conseillait aux Alg6rians
d'envoyer un d6pute en France pour solliciter la paix.
Cette demarche, qui aurait tout arrat6, ne fgt pas
•
faite. Une lettre du missionnaire, adress6e le I mai,
a M. Jolly, son sup&rieur general, va nous dire ce qui
se passait en ce moment k Alger.
« J'ai recu le 18 avril, par la voie du Bastion, votre
chere lettre du 18 novembre, jointe a une autre du 15
du m&me mois, par laquelle il vous a plu me consoler
des benedictions que Dieu a donnees aux fonctions
des Pretres de la Compagnie en Pologne et en l'ile de
Corse, et pour de nouveaux ktablissements es villes de
Bordeaux et de Dijon. Plaise a sa bont6 infinie copserver et augmenter l'esprit veritable de la Compagnie
en tous ses sujets, et en moi sp6cialement qui en ai un
extreme besoin.
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a Le mal contagieux continue toujours en cette ville,
duquel plusieurs personnes meurent tous les jours.
L'administrateur de nos h6pitaux, qui ttait un religieux trinitaire, Espagnol de nation, en'est mort, et
trois de nos prktres esclaves. Dieu, par la mort de ce
vertueux religieux administrateur, a voulu joindre a
mes occupations et miseres la direction des h6pitaux
de cette ville, en attendant que des religieux de
l'Ordre du dbfunt partent d'Espagne en cette ville
pour occuper sa place. Je suis bien, grice a Dieu,
dans 1'itat que M. Du Val, doyen de Sorbonne, estim6
beaucoup de M. Vincent, et qui 6tait mon parent,
disait que devait &treun pr&tre pour se sanctifier, qui
est d'avoir de l'occupation sept fois plus qu'il n'en
peut faire, afin que le diable le voulant tenter le trouve
incessamment occup6.
« Si les Puissances de ce pays eussent envoye en
France, pour obtenir du roi la paix, comme je leur ai
fait plusieurs fois instance, ils ne seraient pas dans
l'appr6hension oi ils sont, et tous les habitants de
cette ville, lesquels se retirent avec leurs families aux
maceries et aux jardins, A cause du puissant armement. qu'on dit qui se fait A Toulon, et doit etre
envoy6 au plus t6t devant cette ville.. J'ai ordonn6
qu'il se fit en tous nos bagnes des processions, le soir,
avec la r6citation des litanies des saints, pour obtenir
de la bont6 divine, par l'intercession desaint Roch,
la cessation du mal contagieux. Le saint Sacrement a,
pour ce m6me sujet, tt6 expos, en nos pauvres chapelles tous les vendredis du cartme passe, tant le
matin que l'apres-diner, oh il y a toujours eu un grand
concours de pauvres esclaves. Je crois que le jour de
Piques il s'est trouv6 chez nous plus de cinq cents
esclaves de diff&rentes nations pour faire leurs d6votions. Nous 6tions quatre confesseurs pour les entendre,
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au tribunal de la plnitence, deux desquels se trouverent atteints du mal contagieux le lendemain, dont
l'un est mort, et I'autre, Notre-Seigneur nous I'a conserve. Je me recommande humblement i vos prieres et
i celles de la Compagnie.,,
(Vie manuscrite, p. 74.)

Nous donnerons enfin la lettre suivante, adressie
au meme, et que la Vie maauscrite fait preceder de

cette note, p. 76 :
a Septieme extrait, du 26 mai 1683, qui est la dernitre lettre qu'il a kcrite a M. Jolly, parce que deux
mois aprbs, jour pour jour, il fut mis i la bouche du
canon...

c Le mois precedent je vous ai ecrit amplement, par
la voie du Bastion, et repondu a vos dernieres lettres.
Je n'ai rien de consideration a vous t6moigner qui se
soit pass6-en cette ville, sinon qu'une escadre de vaisseaux de France bordage depuis quelques jours. On
croit qu'ils attendent le reste de l'armee, ce qui a fait
abandonner la plupart des habitants, qui se sont
retires aux maceries et jardins.
a Le mal contagieux continue en cette ville, duquel
beaucoup plus de chritiens meurent, a rata portione,
que de Turcs. Ce mal est en tons les lieux circonvoisins. II semble que Dieu est irrit6 contre les habitants
de ce pays, et qu'il les veut chitier par la peste, la
guerre et la famine. Le blt, et toutes les choses
n&cessaires a la vie, sont & un prix excessif. Les
Maures de la campagne meurent de faim. Ceux
qui se rbfugient en cette ville, pour .y trouver
quelque assistance, en sont chassis. La plupart ne
vivent que d'herbes. La plupart des Turcs et autres
infidles ne donnent plus de pain, il y a longtemps, i
leurs pauvres esclaves chretiens, encore bien qu'ils

continuent d'exiger d'eux le m&me travail, ce qui fait
que ces pauvres gens ne subsistent que de ce qu'ils
peuvent derober et de I'assistance que la Providence
divine leur donne par notre moyen trois fois la
semaine, qui consiste a environ cent cinquante pains
chaque f;I, w'-ore que ce ne soit qu'aux plus faibles
et a ceux qui en ont plus de besoin. Outre cela, nous
avons ordinairement, depuis quelques mois, environ
cent malades, en nos h6pitaux, de la peste et d'autres
maladies, qu'il me faut entretenir, parce que le religieux trinitaire, qui 6tait administrateur de ces h6pitaux, est mort du mal contagieux sur la fin du mois
de mars. J'en ai donne avis a ses sup&rieurs en
Espagne a ce qu'ils-en envoient d'autres au plus t6t,
pour occuper la place de ce bon defunt. Si j'avais
abandonne ces h6pitaux, les pauvres chritiens malades,
qui y sont recus et soigns spirituellement et corporellement, seraient morts abandonn6s de tout secours
chez leurs patrons, privis des sacrements et aliments.
Votre bont6 paterelle peut mieux se representer que
je ne lui peux exprimer le besoin extreme que cette
maison ade quelques secours, ce queje lui ai t6moignu
par toutes mes pric6dentes. M. Amirault m'avise bien
qu'il souhaiterait me pouvoir envoyer ce qu'il a pour
cette pauvre maison, mais ce seul avis ne nous accommode pas.
c On a arme une galbre en course et il m'a fallu
assister les pauvres chr6tiens esclaves, notamment les
Francais qui y ont 6te envoyhs, leur ayant distribu6
des calcqons et des provisions pour trois jours, parce
qu'en ce temps on ne leur donne rien. Cette galkre
est retournie sans aucune prise, grace a Dieu.
a Il plait a Dieu de me continuer et augmenter mest
infirmit6s, lesquelles m'ont r6duit dans l'impuissance,
depuis quelques mois, de Ci1lbrer le saint sacrifice de

la messe, laquelle un bon pretre napolitain, que j'ai
6tabli pour administrateur de nos hSpitaux, vient dire
tous les jours en notre chapelle. Je recommande a vos
prieres cette maison, notre pauvre ]glise souffrante
affligee du mal contagieux, et moi particulierement
qui suis en I'amour de Notre-Seigneur et de sa tres
sainte Mere, Monsieur, votre tres humble et tres ob~issant serviteur.
( Jean LE VACHER,
Indigne Pritrede la Congrgationde la Mission.

Les vaisseaux de France se retrouverent devant
Alger trois semaines apres. Louis XIV, qui s'itait
montr6 fort m6content des risultats de la premiere
expedition et en avait icrit uie lettre s6vire i
Duquesne, esperait mieux de cette seconde campagne
qui eut, de fait, dans les commencements, un succes
merveilleux, grace aux galiotes a bombes de Reneau
d'Eliqagaray. Mais les h6sitations de Duquesne au
moment de conclure la paix, puis ses exigences trop
grandes allaient tout compromettre. II eut encore la
maladresse de faire revenir & Alger, contre l'avis de
Tourville, l'otage Mezzomoato, qui lui faisait de fallacierses promesses. Ce corsaire avait 6t6 auparavant
fort maltrait6 par Duquesne et il en gardait contre lui
une rancune implacable. Arriv6 &terre il fit assassiner
le gouverneur Baba Hasson, prit la place du dey, et
continua la guerre, interrompue depuis trois semaines.
Apres trois mois de bombardement la flotte dut
encore rentrer & Toulon sans rien finir. La faute de
Duquesne devait avoir pour premier r6sultat la mort du
consul, suivie ensuite de celle d'une quarantaine de
Frangais.
Mezzomorto, qui en fut l'auteur, devait d'abord
assouvir une vengeance personnelle, contre Jean Le
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Vacher, qui l'avait oblig6, en faisant intervenir Baba
Hasson, A respecter I'honneur d'une de ses captives.
tlev6 au pouvoir, le corsaire r6solut aussit6t la perte
du missionnaire; il profita pour cela d'un incident qui
allait se produire.
(A suivre.)
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- La Youg Men's Christian ssociation.- Les itudiants
chinois. - Le sinateur Borak et la Chine. - La prifecture apostolique de Ly Sien (ce qu'on dit - ce qui est).
- La situation politique de la Chine.
Les Enfants trouves de Pikin.
1" trimestre 1927. -

Le Petit Messager de Ning-Po. -

Mars-avril

1927.

- Le retour en Chine. -- Reprenons nos droits sur
l'enseignement. - Notre situation.
Mai I92r. - Le sacre de S. G. Mgr Defebvre. Lettre de M. Russo a Mgr Ciceri relatant I'exicution de
M. Hou. - Une parole de viriti.

Sacerdos in Sinis. -

Les Lazaristes A Suanhoa fou

(I 783-1927), par M. J. PLANCHET, missionnaire lazariste.
I vol. in-8 de 185 pages, avec plusieurs cartes, divers
dessins et une centaine de photographies d'gglises ou
portraits de missionnaires sur papier glace. Prix:
S o,85.
L'infatigable historiographe de la Mission de Pekin, M. Planchet,se
devait d'ecrire un m6morial de I'histoire de la Mission de Suanhoafou,
pour faire Le point, si je puis ainsi dire, a ce tournant de l'pvanglisation
en cette r6gion.

Comme on le sait, la prefecture de Suanhoafou a 6te erig6e en
mai x926, et confide an clerg6 stculier
vicariat apostolique le Io
indigene.
Mgr Philippe Tchao, qui en a etk nomm6 vicaire apostolique, est un
des six eveques chinois sacres i Rome le 28 octobre dernier. Dans une
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courte Preface, 'auteur explique ainsi son but: a En publiant ces notes,
je n'ai pas eu t'intention de faire l'histoire complete de l']glise de

Suanhoafou; j'ai simplement voulu conserver Ic souvenir des Lazaristes qui ont travaill dans ce district, ainsi que de ceux qui en sont
originaires, en meme temps dire un dernier adieu et donner une
derniere marque d'attachement a ces enfants soustraits a notre amour
paternel. u
Quand ii parle, meme en notes brbves, de P'histoire de la perscution
des Boxeurs, on n'a pas de peine i sentir i'emotion de 'ancien cure de
Choangchoutze, ce village qui fut d6fendu victorieusement sons la
direction de M. Vanhersecke et de M. Planchet lui-mame. Cette belle
chr6tientd, le jovau du nouveau vicariat, aurait en probablement, sans
Le courage des deux missionnaires,le sort de la chr6tient6 de Yongning,
dans Je voisinage, dont les Boxeuts, Je 2a juin igoo, avaient massacre
Soo chretiens.
On voit bien que P'auteur 6prouve les sentiments do heros de
Virgile :
Quaeque ipse miserrima vidi,
Et quorum pars magna f.i.
Aussi 'on s'explique bien que, vers la fin de l'ouvrage, en toute
soumision & l'autoritE de Pl'glise, mais avec un sentiment d'6motion
sincere faite surtout du souvenir d'evknements dramatiqueset de grands
travaux accomplis, en meme temps que d'estime et d'affection pour
ceux qie 'on quitte, I'auteur ait rappele ces vers mwlancoliques du
pc.te :
Sic vos,
Sic vos,
Sic
Sic vos,

non voois,
non vobis,
non vobis,
nos,
non volis,

nidificatis, aves!
medlifacatis, apes!
lanifcatis, owes!
ferlis aratra, hoves!

Un beau portrait de Mgr Tchao termine le volume; sur la derniere
page de la couverture, on voit la belle glise de Suanhoafou, maintenant la cathEdrale du nouveau vicaire apostolique. C'est un des plus
beaux travaux de rarcbitecte bien connu, le P. De Moerloose.
Les d6tails donns dans Ie texte du volume et les photographies
d'eglises demontrent clairement Fassertion maintes fois exprimhe dans
le Bulletin, que le nouvean vicariat de Suanhoafou etait la meilleure
partie du vicariat de PNkin. L'auteur a voulu fixer et conserver le
souvenir du travail loyalement accompli par les Lazaristes dans le
C...
Suanhoafou; et nous croyons qu'il a reussi.

The Vincentian. - Juini 1927. - L'associationde la
Midaille Miraculeuse. - Le doux nom de Marie. -

Sous les Rayons. - LaSociz~d Vincentienne des Missions
etrangeres.
The Niagara Index. -

Juin 1927. -

Sermon du

-689Baccalauriat.- Une adresse a la classe de 1927. Pourquoi une rivolte? - L'association littiraireRobert
Emmel Vincent Rice. - L'association littiraire basilienne. - Football.- Basketball.
Boletin de las Hijas de Maria Inmaculada, Senoras
de la Caridad. - Mexique. Juin 1927. - Le monument
du cinquantenaire. - La charit~ et la mode. - La
thiologie de la MidailleMiraculeuse.
Juillet 1927. - En marge d'un livre. - L'dme de
saint Vincent. - Belhame.
La Milagrosa. San Juan. Puerto-Rico. - Mai 1927-Impressions. - Considirations.- La lumikre danI les
tinebres. - Un peu de ftminisme.
Juin I927. - Vocations sacerdotales.- Une congrigationantillienne.-L'Aglise. Force divine. -Scrupules
protestants. - Le mois de mai lfasile des enlants de
Rie Pedras. - Apr s la semaine de Fen/ant. - Procession en l'konneur de la sainte Vierge.
Juillet 1927. - M. Francisco Vicario, C.M. - Dieu.
La Milagrosa. - La Havane.
Juin 1927. - CEuvre des missions. - La religiositide
l'Espagne. - Les ap6tres modernes.
Juillet-I927. - La Miraculeuse et le foyer. - Marie,
mire de grdce. - La femme dans la sociitW. - Section
missionndire.
El Apostol. - Religion et patriotisme.- Lesgendraux
Castelnau et Gouraud.
Annaes da Propagagao da f6. - 1927. - Br6sil. Collaborateurs.- Le bienheureux Ghebri Michael. - Le
jour des missions. *
Anales de la propagacion de la f6.-Chili.- Pauline
Jaricot. - Les hkpitaux dans les pays de missions. Le clergi et lipiscopat indigenes dans le centre de
l'Afrique.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
3o. Giuliani (Louis), pretre, 7 mars 1927, Rome;
71 ans d'age et 54 ans de vocation.
31. Heger(Edmond), Io mai, Vienne; 58, 40.
32. Boisard (Frahcois), pretre, Ii juin, Wenchow;
44, 25.
33. Vigata (Frangois), pretre, 14 juin, Barcelone;
78, 60.
34. Hanley (Martin), pr&tre, juin, Kansas City; 51, 32.
35. Tchang (Mathias), pr&tre, 22 juin, Kiangshan;
32, I3.

36. Lasne (Charles), 6veque, 22 juin, Farafangana;
59, 36.
37. Bonaventura (Francois), pretre, 18 mai, Rome;
63, 45.
38. Morlhon (Henri), pr&tre, 3o juin, Maison-MWre;
86,64.
39. Mayoral (Maximin), pretre, 29 juin, Orotava;
32, I3.

40. Vicario (Francois), pretre, 23 juin, Seville;
6o, 42.
41. Lombard (Pierre), pr&tre, o1juillet, Buenos Aires;
62, 43.
42. Gayraud (Victor), pr&tre, 13 juillet, Damas;

53, 3o.
43. O'Regan (Patrice), pr&tre, 14 juillet, Los Angeles;
90, 72.

44. Ollesch (Antoine), coadjuteur, 27 juillet, Rio;

76, 53.
45. Jauzion (Jacques), pretre, 28 juillet; Buenos-Aires;
80, 47.

NOS CHERES SCEURS
Marie Bimar, a Tarascon ; 94 ans d'age et 71 ans de vocation.
Marie Gomes,

a

Chiteau-l'P.~que ; 61, 40.

Marie Deschamps, a ChIteau-l'Jveque ; 76, 5z.
Marie Joumard, k Arcachon; 52, 3t.
Marie Ansart, a Paris; 56, 32.
Marie Serres, Y Santiago (Chili); 66, 47.
Marie Artheguiet, & Lyon; 60, 41.
Emmeline Dardignac, a Rouen; 82, 59.
Maric Mendez, 5 Malaga (Espagne); So, 9g.
Teresa Miguel, a Cdbu (Philippines); 78, 6o.
Josefa de Aguirreche, a Fuenterrabia (Espagne); 3i, i s.
Maria Robles, aValdemoro (Espagne); 59, 29.
Dolores Rey, a Avila (Espagne) ; 27, i.

Louise Smalc, k Ljubljana (Yougo-Slavie); 47, 25.
Anne Marinho, A Ljubljana; 20, 1.

Marie Presern, A Velika-Kikinda (Yougo-Slavie); 3s, 8.
Anne Mantuani, 1 Osijek (Yougo-Slavie) ; 53, 25.
Marie Zagar, a Ljubljana (Yougo-Slavie) ; 65, 40.
Marie Mathedi, a Pernambuco (BrEsil); 33, io.
Gertrudes Aranjo Lima, a Rio de Janeiro (Brisil); 86, 65.
Victorine Masquin, a Messine (Sicile); 81, 57.
Angelique Maillet, A Clichy ; 78, 55.
Eug6nie Rentz, k Commentry; 73, So.
Fiangoise Krapf, a Dult (Autriche); 26, 6.
Marthe Louo, A Shuntehfu (Chine) ; 37, to.
Felicit6 Rondizzoni, A Santiago (Chili); 87, 61.
Amata Kutal, A Boskovice (Tchcco-Slovaquie) ; 75, 54.
Catherine Barjon, A Passy, rue Raynouard, Paris, 82, 6s.

Reine Heliot, A Sezanne ; 73, 5o.
Deiphine Perruchot, a Chteaiu-l'Evque ; 53, 31.
Claudine Giraudet, A Vohipeno (Madagascarl ; 5o,

24.

Felicitd Wegiel, A Cracovie; 40, 15.

Marianne Sudol, a Livowo (Pologne) ; 29,-5.
Concepci6n Bengoa, A Logroiio (Espagne); 83, 55. Maria Catala, A Jativa (Espagne); 69,46.
Madeleine Fiuza, A P4tropolis (Brdsil) ; 2o, 2.
Louise Robello, i Cagliari (Italie); 68, 43.
Elisabeth Depaul, A Tourcoing, 73, 5o.
Marie ilie, A Tehdran (Perse); 8r, 63.
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Simonne Molard, a Montolieu; 32, II.
Louise Thollot, & Montolieu ; 36, 6.
Marie Faure, a Montolieu ; 36, io.
Marie Martrin Donos, a Rthel ; 77, 52.
Virginie Picoul, a Toulouse, 68, 5o.
Josephine Luniewska, a Tworki (Pologne); 36, i5.
Apollonie Vadura, a Budapest (Hongrie); 72, 47.
Anne Lukacs, a Piliscsaba (Hongrie); 56, 39.
Caroline Hoffmann, a Piliscsaba (Hongrie) ; 69, 40.
Liontine Clair, a Chateau-l'Eveque; 83, 6i.
Maria Arango, a Cascadura, Rio de Janeiro; 36, lo.
Jacinta Souza, A Corn, Rio de Janeiro; 72, 45.
Maria Aluja,h Mayaguez(P.-Rico); 52, 32.
Eutiquia Matilla, a Madrid; 21, i.
Maria Alonso, a Madrid ; 27, 3.
Antonia Pecar, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 25, 7.
Marie Andolsek, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 56, 35.
Apollonia M elga, a Sassari (Italie); 32, 12.
Th~rise Bonabello, a Sassari (Italie); 83, 62.
Therese Schutz, a Fulluerbach (Autriche); 73, 45.
Marie Freiberger, a Vienne (Autriche); 46, 24.
Ida Melchers, a Vienne (Autriche); 79, 54.
Sylvestre Kolarik, a Nitra (Tcheco-Slovaquie); 19, i.
Marie-Louise de Caupine, k San Isidro. (Argentine); 57, 37.
Catherine Trescoigt, a Montolieu; 83, 58.
Euphrasie Bonnefoy, A Clichy;46, 24.
Suzanne Filliot, a Bordeaux; 71, 49Odette Grigoire, a Paris; 33, 6.
Honorine Dechambre, a Paris; 67, 44.
Irene Broglia, k Turin; 59, 39.
Adble Lecordier, a Arcueil; 75, 29.
Marie Lebouvier, a Bourg-la-Reine; 71, 48.
Sabine Etcheverry, a Bordeaux; 85, 61.Marie Brelimann, A Fribourg; 60, 38.
Elisa Barthes, A Gonesse;55, 30.
Marie Artiguenave, h Clermont-Ferrand; 82, 57.
Marina Barrufet, i Mahon (Espagne);63, 47.
Juana Garriz, i Zaldivar (Espagne); 29, 2.
Marguerite Giner, A Valencia (Espagne); 57, 36.
Josephine Judaszewska, i Cracovie; 56, 33.
Le GRiant : Ch. SCHnRYBLR.

Imprimerie J. DUMOULw.,A Paris.

ACTES DU SAINT-SIEGE

Nous empruntons aux Annali della Missioxe les
documents suivants:
Die x Septembris.
In festo BEATI GHEBRE MICHAELIS
Presbyteri et Martyris
DUPLEX MAIUS

ORATIO

(utl in Missa.)
IN II NOCTURNO

Lectio IV.

Ghebre Michael, in Goggiamica Abyssiniae regione
natus, christianama parentibus religionem, sed haeresi
infectam, accepit. Singulari ingenio praeditus et
scientiae sacrae studiosissimus, monasticam amplexus
est vitam, ut inquirendae veritati liberius vacaret. Mox
deprehendit nullam ex Abyssiniae scholis, quae circa
naturam Christi diversa docebant, cam antiquis ecclesiasticis documentis concordare, et proinde statuit
lerosolymam se conferre, quo certiores traditiones ex
antiquiore fonte hauriret. Interea in consuetudinem
venit Praefecti Apostolic!, Justini de Jacobis, qui
Aethiopiam venerat, ut veram fidem errantibus praedicaret, quique eum Romam primum, deinde in Palaestinam deduxit. His visionibus et maxime exemplo
virtutum Praefecti Apostolici vehementer commotus,

-694Ghebre Michael in patriam redux, aliquot post mensibus, Justinum adiit, et supremis dubiis et difficultatibus solutis, tandem in Ecclesiam Catholicam ab eo>
receptus est.
Lectio V.

Statim magistri sui Justinilaborum socius et adiutor
effectus, catholicae fidei dogmata ac praecepta in
scholis Apostolicae Praefecturae palam docere et
explicare coepit. Sed mox, dum iter ageret, a Salamae
episcopi schismatici satellitibus comprehensus est, et
carcerem et vincula ultra duos menses expertus, Regis
iussu libertati restitutus, ad Justinum rediit, a quo
non multo post sacerdotio auctus, pristinis laboribus
praedicationem et librorum scriptionem addidit; imo
postea urbem Gondar petiit, ibique docendo et disceptando multos doctrinae catholicae conciliavit,
ipsumque regis filium Joannem Ecclesiae iunxit. Sed
miles quidam gregarius calliditate et armorum foltuna potiores Abyssiniae partes potitus, regis regum
nomen et potestatem, assumpto iam Theodori vocabulo, usurpavit et saadente impio Salama, omnes
abyssinenses, sub religiosae unitatis obtentu, ad putidissimum monophysismum profitendum adigere aggressus est.
Lectio VI.
Quapropter per vim pulsis extra Abyssiniae fines
europaeis missionariis, iussu peridi episcopi, Ghebre
Michael denuo comprehenditur et immani ligneQ compede vinctus, teterrimum in carcerem coniicitur.
Saepius tentatus et inquisitus, publice et secreto, turn
a Salama, tum ab ipso Theodoro, ut fidem catholicam
abnegaret, horrendis tormentis sollicitatus et immanibus flagris dilaceratus ac ruptus, omnia invictoG

-695animo pertulit et superavit, ita ut ipsi haeretici
divino prodigio tur eius vitam tamdiu produqtam,
tum maxime ei asservatum aut restitutum visum tribuerent. Demum morti damnatus, regias copias catenis
onustus sequi adactus est. Sed in perdifficili itinere,
tredecim post menses soevissimae passionis, accedente
dysenterico morbo, animam efflavit, die vigesima
octava mensis augusti, anno millesimo octingesimo
quinquagesimo quinto, aetatis suae quarto supra
sexagesimum. Hunc strenuum Christi athletam Pius
Papa undecimus die tertia octobris, anno millesimo
nongentesimo vigesimo sexto, beatorum martyrum
fastis adscripsit.
MISSA

IN VIRTUTE n, de Communi unius Martyris, excepta
oratione propria quae sequitur :
<

ORATIO

Deus, qui Beatum Ghebre-Michaelem martyrem
tuum, ad agnitionem verae fidei misericorditer
adduxisti et in eius confessione mirabiliter roborasti :
eius meritis et precibus concede; ut omnes gentes
cognoscant te solum verum Deum et quem misisti
Jesum Christum Dominum Nostrum
Qui tecum vivit et regnat.
Elogium Martyrologio iwserendum
Die

s Septembris.

In regno Aethiopico, passio Beati Ghebre Michaelis,

presbyteri et Martyris, a Pio undecimo in beatorum
martyrum numerum relati.

-696Die 3 Septembris.
BEATORUM LUDOVICI JOSEPHI FRANqOIS
ET

JOANNIS HENRICI GRUYER
Martyrum
DUPLEX MAJUS

ORATIO

Deus, qui Beatorum Ludovicum, etc. (ut in Missa.)
IN II NOCTURNO
Lectio IV.

Ludovicus Josephus Francois, in pago Businiaco

dioecesis Cameracensis anno millesimo septingentesimo quinquagesimo primo piis parentibus natus,
humanioribus studiis haud sine laude expletis, decimo
sexto suae aetatis anno nondum exacto, Congregationi Missionis in primaria domo Sancti Lazari nomen
dedit, et ibidem, statim ac canonicam aetatem attigit,
consueta vota nuncupavit. Quo iam tempore, tam
fervido suam vocationem studio complectebatur ut
suis litteris miram alacritatem spirantibus, fratresduos
sororemque in Vincentianam familiam perduxerit.
Instituendis primum clericis in Seminariis addictus,
praecipue in Tricassino, ubi, nondum aetate maturus,
rectoris munus praeclare gessit, mox Cancellarius
suae Congregationis renuntiatus, simul in.divini verbi
praedicationem strenue et impavide incumbens,
tantum dicendi laude valuit, ut multi Sacrorum Antistites ad spiritualia exercitia suo clero tradenda eum
certatim incitarent.
Lectio V.

Seminario Sancti Firmini Parisiis.demum praepo-

-697situs, vix ab anno huius amplae domus curam susceperat, cum civitas seditionibus turbari coepit. Cum
vero qui dicebatur Genticus Conventus a rerum
novarum molitoribus contra regis arbitrium in unum
coactus multa semperque nequiora adversus Ecclesiae
iura sanciret, praesertim autem viros ecclesiasticos sic
dictam Constitutionem Civilem cleri proprio iureiurando firmare iuberet, abnuentibus amotionem a suo
munere simul nefarie intentans, Ludovicus, impium
iusiurandum nedum ipse praestaret, multa scripsit
opuscula, quibus vel efficacibus rationibus imperatum
iusiurandum non licere evinciret, multosque ancipites,
ne a recto tramite ad schismaticorum partes imprudenter deflecterent, deceptosve ut admissum errorem
retractarent, hortaretur vel plures catholicos sacerdotes ne, Conventus promissis fidentes et sollicitationi parentes, a suo munere ultro se abdicarent,
locumque vacuum invasoribus relinquerent, deterreret,
vel ipsos Christifideles a iuratorum communione avocaret. Quinimmo, licet rei domesticae angustia haud
parum premeretur, multos sacerdotes propter denegatum iuramentum suo loco eiectos ii suo Seminario
excegit, quos inter memorandus venit Joannes Henricus Gruyer, sacerdos Congregationis Missionis,
sacro ministerio addictus in Versaliensi parochia
Sancti Ludovici, qui prius apud suos Dolam se receperat, postea vero, Deo ipsum inscium ad martyrii
praemium vocante, ad domum Sancti Firmini, quo
vitam cum suae Congregationis sodalibus ageret, confugerat.
Lectio VI.

Vergente mense augusto, anno millesimo septingentesimo nonagesimo secundo, cum scelestissimi homines, penes quos publica potestas deciderat, terrore
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dominari statuissent, pessimis per plebeculam sparsis
rumoribus quibus animi usque ad insaniam effervecerent, factaque perditissimis quibusque omnia
audendi licentia, imo mercede conductis facinorosis
ad atrocia quaelibet semper promptis, decreta est
eoram caedes, qui suspecti dicebantur, quique pristinis diebus comprehensi, in variis subitariis custodiis
asservabantur, maxime vero sacerdotum qui schismaticum iusiurandum detrectaverant. Die secunda septembris nocteque sequenti, incepit strages acarceribas
dictis Abbatiae et Carmelitarum, et quicumque viri
ecclesiastici interrogati, num iuramentum iamn praes-

titissent an modo praestarent, negaverunt se id fecisse
aut unquam facturos, pessima feritate trucidati sant.
Die sequenti, summo mane, invaserunt carnifices custodiam Sancti Firmini,. obvios quosque, inter quos
Joannem Henricum Grayer teterrime necaverunt,
Ludovicum Josephum Francois cumaliis duobus sacerdotibus per fenestram a superiore domo in pavimentum
viae adiacentis praecipites deiecerunt, quos adhuc
semianimos mulierculae clava efflixerunt. Occisorum
omnium corpora feraliter a plebis colluvie despoliata
et discerpta iussu municipii in plaustris promiscue
congesta sunt et asportata extra urbem in antiquis
lapicidinis quae nunc dicuntur Catacumbae. Hos vero
unitatis ac libertatis Ecclesiae heroicos assertores Pius
undecimus, Pontifex Maximus, annoiubilaei.millesimo
nongentesimo vigesimo sexto, Beatorum Martyrum
albo accensuit.
IN III NOCTURNO

Homilia in Evangelium
n< Cum audieritis praelia ,
de Communi plurimorum Martyrum extra Tempus
Paschale, I loco.
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[NTRET » de Communi plurimorum Martyrum
extra Tempus Paschale, I loco, praeter Orationes
sequentes.
ORATIO

Deus, qui Beatum Ludovicum ejusque socium
Joannem pro tuendis invicta constantia iuribus
Ecclesiae, martyrii palma decorasti; concede propitius; ut tanto praesidio muniti, certantes in terris,
cum ipsis quoque coronari mereamur in caelis. Per
Dominum.
SECRETA

Munera nostra, quaesumus, Domine, beatorum
Ludovici et Joannis, Martyrum tuorum commendet
oratio, quos eiusdem hostiae salutaris pia oblatio
instruxit ad victoriam. Per Dominum.
POSTCOMMUNIO

Sacramentis, Domine, muniamuracceptis : et, intercedentibus beatis Ludovicoet Joanne Martyribus tuis,
praesta; ut et nos eorum fidem et constantiam imitemur, et Ecclesia tua pacis semper ubertate perfruatur. Per Dominum.
Elogium Martyrologio inserendum
Die 3 Septembris.

Lutetiae Parisiorum, passio Ludovici Josephi
Francois et Joannis Henrici Gruyer, Congregationis
Missionis, qui una cum aliis centum et nonaginta, in
odium fidei catholicae, tempore Gallicae seditionis,
interempti, a Pio XI in Beatorum Martyrum numerum
relati sunt.
(Traduction par M. Bouclt :}
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OFFICE DU BIENHEUREUX GHIBRI
SECOND

MICHAEL

NOCTURNE

Leon IV
Gh6bre Michael, n6 dans la region Goggiamique
de l'Abyssinie, avait et6 61ev6 par ses parents dans la
religion chretienne, mais entach6e par l'h6resie. Dou6
d'un bon naturel et tres avide de science sacree, il
embrassa la vie monastique afin de se livrer avec plus
de loisir A la recherche de la verite. Bient6t il se
rendit compte qu'aucune des 6coles d'Abyssinie qui,
touchant la nature du Christ, enseignaient des doctrines diverses, n'6tait d'accord avec les antiques
-documents eccl6siastiques; il resolut done d'aller a
J rusalem pour puiser de plius slres traditions a cette
source v6n6rable entre toutes. Sur ce, il entra en relations avec le pr6fet apostolique, Justin de Jacobis,
lequel, venu en lEthiopie pour precher la vraie foi aux
Ames egarees, 1'emmena d'abord a Rome, puis en
Palestine. Profond6ment remuk par ces voyages et
par-dessus tout par l'exemple des vertus du pr6fet
apostolique, Gh6bre Michael, de retour dans sa patrie,
alla trouver, au bout de quelques mois, Justin de
Jacobis, puis ses dernieres hesitations et difficultes
etant solutionn6es, il se fit enfin admettre par lui dans
1'glise catholique.
Legon V
Des lors, il devint le socius et I'aide des travaux de
son maitre Justin : il se mit a enseigner et a expliquer ouvertement le dogme et la morale catholiques
dans les ecoles de la prefecture apostolique. Mais
bient6t, tandis qu'il voyageait, il fut saisi par les
satellites de l'6veque schismatique Salama, emprisonn6,
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charge de chaines plus de deux mois; remis ensuite en
libert6 par ordre du roi, il retourna auprbs de Justin
dont il rebut peu apres l'onction sacerdotale; il ajouta
alors A ses premiers labeurs la predication et la traduction de livres; enfin, il gagna la ville de Gondar
et la, par ses lemons et ses controverses, il en convertit
un grand nombre A la doctrine catholique et fit m~me
entrer dans le giron de I'tglise le propie fHs du roi
Jean. Cependant, un simple soldat, A force de ruses
et par le sort des armes, s'etant empare de la majeure
partie de I'Abyssinie, usurpa le pouvoir et Ie titre de
roi des rois, sous le nom de Theodoros et, sur les
conseils de l'impie Salama, il entreprit d'obliger ttus
les Abyssins, sons pr6texte d'unit6 religieuse, A professer le monophysisme le plus infect.
Legoa VI
C'est alors que la force ayant chass. hors des frontibres d'Abyssinie les missionnaires europeens, sur un
ordre du perfide 6veque, Ghebrd Michael est de nouveau arret6 et, les pieds enserr6s dans un ghend inhumain, il est jet6 dans une obscure prison. A plusieurs
reprises, il fut interrog6 et soumis a la question, en
seances publiques on particulieres, tant par Salama
que par Theodoros lui-meme, pour lui faire renier la
foi catholique; subissant d'horribles tourmsnts,
d&chirC et les membres rompus de coups barbares,
il supporta et domina tous les supplices sans faiblir,
au point que les h6r6tiques eux-memes attribuerent a
un miracle de Dieu la prolongation de sa vie et surtout la conservation on la restitution de sa vue. Enfin,
condamn6 a mort, il fut contraint de suivre, charg6 de
chatnes, les troupes royales. Mais dans ce voyage
excessivement p6nible, apres treize mois de la plus
cruelle passion, atteint de dysenterie, il rendit l'ame
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Ie 28 aout 1855, a l'age de soixante-quatre ans. Ce
z616 athlete du Christ fut mis au rang des Bienheureux
martyrs par le pape Pie XI, le 3 octobre 1926.
PRIERE

Dien, qui avez mis6ricordieusement amen6 votre
martyr le Bienheureux Ghebre Michael a la connaissance de 4a vraie foi et 1'avez merveilleusement fortifie
dans la confession de cette mime foi, faites par ses
m6rites et ses prieres que toutes les nations vous
connaissent, Vous, seul vrai Dieu, et Celui que vous
avez envoyA, J6sus-Christ Notre-Seigneur qui vit et
regnae...
Martyrologe

zi septembre.
En Ithiopie, le martyre du Bienheureux Ghbbr6
Michael, prktre et martyr, mis au rang des Bienheureux martyrs par Pie XI.
3 septembre.
BIENHEUREUX LOUIS-JOSEPH FRANCOIS
ET

JEAN-HENRI GRUYER, martyrs
SECOND NOCTURNE

Legon IV
Louis-Joseph Francois naquit de parents pieux, au
bourg de Busigny, dans le diocese de Cambrai,
I'an 1751. Apres de brillantes 6tudes classiques, alors
qu'il n'avait pas encore termin6 sa seiziime ann6e, 1
entra dans. la Congregation de la Mission a la MaisonMere de Saint-Lazare, oit, dbs qu'il eut atteint I'age
canonique, il prononca les voeux accoutumbs. Des
cette 6poque, ii cherissait sa vocation avec tant de
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ferveur que par sa correspondance respirant une joie
cileste, il ditermina deux de ses freres et une soeur
entrer dans la famille de saint Vincent. II fut d'abord
applique &la formation des clercs dans les s6minaires,

sp6cialement & Troyes, ou, tout jeune, il remplit
d'une facon remarquable les fonctions de sup6rieur.
Bientat nomm6 secr6taire gne6ral de sa Congr6gation, se livrant dans Ie mime temps avec zele et persev6rance au ministere de la pr6dication, il se signala
par un tel talent oratoire qu'un grand nombre
d'6veques I'invitereat a l'envi pour donner les exercices spirituels a leur clerg6.
Leqon V

Enfin, mis a la tete du siminaire Saint-Firmin a
Paris, il avait la charge de cette importante maison
depuis un an a peine, lorsque la ville commenCa a
6tre en proie aux troubles des seditions. Or, 1'Assemblie nationale, comme on I'appelait, form6e de r6volationnaires coalis6s contre le pouvoir royal, votait un
grand nombre de lois toujours pires contre les droits
de I'iglise, sp&cialement contre les eccl6siastiques
qu'ell voulait soumettre
ain serment particulier en
verta de la Constitution civile du clerg6, s'efforcant
avec iniquit6 de priver de leur poste les r6fractaires.
Loin de, pr&ter lui-m6me ce serment impie, Louis
ecrivit plusieurs brochures : c'est ainsi qu'il montra
par de solides preuves la non-lic6it6 du serment
impose; il emp6cha beaucoup de personnages-hesitants de s'icarter du droit chemin et de flchir imprudemment du c6te des h6ritiques; il amena a r6tracter
leur erreur ceux qui avaient kt6 tromp6s; il exhorta
aussi plusieurs pratres catholiques, confiants dans les
promesses de la Convention ou c6dpnt aux sollicitations, a ne pas abandonner leur poste de leur propre
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mouvement et a ne pas laisser la place libre aux
intrus; il ditournait les simples fidles de la communion des assermentis. Bien plus, quoiqu'il e6t de gros
soucis domestiques, il accueillit dans son seminaire
bon nombre de pretres chass6s de leurs fonctions pour
refus de serment; parmi eux, il faut noter Jean-Henri
Gruyer, pretre de la Congregation de la Mission,
applique au ministere de la paroisse Saint-Louis de
Versailles et qui s'ktait d'abord refugi6 a D61e, auprbs
des siens; puis, sous l'inspiration de Dieu qui l'appelait i son insu & la palme du martyre, il 6tait venu
se retirer & Saint-Firmin, afin de mener la vie commune avec ses confreres.
Legon VI
Au mois d'aoit 1792, les hommes les plus corrompus, en face de qui le pouvoir public etait
d6faillant, rbsolurent de dominer par la terreur,
repandirent les rumeurs les plus alarmantes parmi la
plibe dont ils echaufferent les esprits jusqu' la frinisie, donnurent licence aux plus pervers de tout oser;
bien plus, ils encouragerent par l'appit d'une rbcompense les criminels toujours pr6ts aux pires forfaits.
Alors fut d&cide le massacre de ceux qu'on appelait
des ( suspects ) et qui, saisis des les premiers jours,
etaient gardes dans diverses prisons improvisees;
mais on en voulait surtout aux'pr&tres qui avaient
condamn6 Ie serment schismatique. Le 2 septembre et
durant la nuit suivante, le carnage commenca aux prisons dites de l'Abbaye et des Carmes; tous les ecclesiastiques qui furent interrog6s s'ils avaient diji pret6
le serment on s'ils 6taient disposes a le pr&ter et qui
r6pondirent qu'ils ne l'avaient point fait et qu'ils ne le
feraient jamais, furent mis a mort avec la pire ferocite. Le lendemain, de bon matin, les bourreaux enva-
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hirent la prison de Saint-Firmin et massacrirent atrocement tous ceux qu'ils rencontrerent, notamment
Jean-Henri Gruyer; Louis-Joseph FranCois, avec deux
autres pr&tres, fut precipit6 d'une fenetre du haut de
la maison sur Iepave de la rue, oii, encore vivants, ils
furent achevis par les piques des pitroleuses. De
toutes ces victimes les cadavres furent depouills sauvagement par la lie de la populace; leurs restes, jet6s
pele-meIe par ordre municipal dans des tombereaux,
furent transportes hors de la ville dans d'antiques
carrieres, nommies aujourd'hui Catacombes. Mais ces
heroiques defenseurs de l'unite et de la libert6 de
l'Eglise furent mis par Pie XI, pape, I'annee du
jubile 1926, au rang des Bienheureux martyrs.
AU TROISItME NOCTURNE

Hom6lie sur l'ivangile (c Cum audieritis praelia ,
du Commun de plusieurs martyrs hors le temps
pascal, primo loco.
MESSE
"

INTRET du Commun de plusieurs martyrs hors du
temps pascal,primoloco,saufles oraisons suivantes :
PRIERE

O Dieu qui avez honor6 de la palme du martyre le
Bienheureux Louis et son compagnon Jean, pour
avoir defendu avec une invincible constance les droits
de l'Iglise, accordez-nous dans votre bienveillance
que, munis d'un si grand secours, apres avoir combattu sur la terre, nous m6ritions d'etre couronnes
avec eux dans le Ciel. Par notre Seigneur.
SECRETE

Que nos presents, nous vous en supplions, Seigneur,
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vous soient agr6ables par l'intercession de vos hienheureux martyrs Louis et Jean, que la pieuse oblation
de la meme salutaire Hostie a conduits a la victoire...
POSTCOMMUNION

Seigneur, que le Sacrement que nous venons de
recevoir soit notre force : et, par 'intercession des
bienheureux Louis et Jean, vos martyrs, accordeznous d'imiter leur foi et leur constance, et que votre
-glise jouisse toujoprs des bienfaits de la paix...
MARTYROLOGE
3 septembre.

A Paris, le martyre de Louis-Joseph Francois et de Jean-Henri Gruyer, de la Congregation de la Mission,
qui, avec cent quatre-vingt-dix autres, en haine de la
Foi catholique, au temps de la R6volution frangaise,
furent massacres. Pie XI les a ranges au nombre des
Bienheureux martyrs...
PRIERE DE SA SAINTETE PIE XI
POUR LES MISSIONS
Indulgence de trois cents jours chaque fois qu'avec un
cwur contrit on ricite cetle prikre.
Indulgence pldnikre une fois par mois aux conditions
ordinaires,pour ceux qui la riciteronitous les jours..
Tirs aimable Jesus, Notre-Seigneur, qui au prix de
votre pr6cieux Sang avez rachetI le monde, tournez
vos mis-ricordieux regards sur la pauvre humanite qui
git encore en si grande part plong&e dans les t&nebres
de 1'erreur et dans 1'ombre de la mort. Faites que sur
elle resplendisse dans tout son 6clat la lumiere de la
v6rit6. Multipliuz, Seigneur, les aptres de votre
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evangile. Riconfortez, fecondez, benisscz par votre
grace leur zele et leurs fatigues, afin que, par eux, tous
les infideles vous connaissent et se convertissent B
vous, leur Createur et leur R6dempteur. Rappelez a
votre bercail les brebis errantes, ramenez les rebelles
au sein de votre unique et veritable Eglise. Hatez, 6
tris aimable Sauveur, I'heureuse arrivie de votre regne
sur la terre; attirez tous les hommes a votre tres doux
Coeur, afin que tous puissent participer aux incomparables bienfaits de votre Redemption dans Plternelle
filicitA du Ciel.
Ainsi soit-il.
ANCIENNES ANNALES
(suite)
1628 (suite)

Cette m&me ann6e, saint Vincent eut I'occasion de
dire, an proces de beatification de saint Francois de
Sales, ce qu'il savait de l'Pveque de Geneve. Sa d6position merite qu'on s'y arfete, car elle nous fait connaltre et ce qu'6tait saint Vincent en cette ann6e 1628
et ce qu'il avait 6t6 avec saint Francois de Sales.
C'est le 17 avril 1628 que saint Vincent comparut
devant le tribunal ecclesiastique qui siegeait dans la
chapelle Sainte-Monique de l'6glise de la Visitation.
II est appel6 par le proces-verbal Vixcextius de
Paulo; pretre d'Acqs, superieur des prktres de la Mission, aum6nier royal des galires de Gaule; il jure, la
main sur la poitrine, de dire la vrit6 et d'icarter de ses
depositions la haine, la crainte, l'amour de l'argent,
le d6sir de la faveur, etc. II se dit age de quarantehait ans environ. 11 declare qu'il se confesse plusieurs
fois la semaine et qu'il c616bre la messe presque tous

les jours. II affirme qu'il n'a jamais Wtc accuse d'aucun
crime.
" J'ai 6te souvent honor6, dit-il,de la familiariti de
Francois de Sales, d'hedreuse memoire; d'aprfs ce que
j'ai remarqu6 dans mes rapports avec lui, l'eveque et
prince de Geneve a eu une foi orthodoxe a un degr6
eminent e t il n'a rien 6pargn6 pour propager la foi,
exposant sa vie pour convertir les heretiques du Chablais et de Savoie. J'ai remarque que le serviteur de
Dieu faisait briller la suavit6 de sa foi tant dans la
chaire que dans le confessionnal. J'ai appris de sa
bouche, dans les conversations familibres que j'ai eu
le bonheur d'avoir avec lui, qu'il rdpandait souvent
des larmes en relisant ses crits. J'en iprouvais une
devotion suave et une tendre affection, car je sentais
que le serviteur de Dieu avait Wet 6claire d'en haut.
Francois de Sales, m'ouvrant son coeur, me d6clara
qu'il sentait en prechant lorsque quelqu'un 6tait
touche intdrieurement. Je remarque, me disait le serviteur de Dieu, que la parole prononc6e alors ne vient
pas de ma pr6emditation, mais d'une impulsion divine.
Les sermons de Francois de Sales etaient autant de
traits ardents qui enflammaient les coeurs.
a Je sais, de source certaine, continue saint Vincent,
que le serviteur de Dieu jouissait d'une paix tris tranquille, qu'il s'avancait vers le ciel avec une grande
suavite. Rempli de l'abondance de 1'esp6rance, n'bprouvant aucune crainte, sauf celle qui accompagne I'amour,
toujours semblable a lui-meme, se confiant paisiblement a la bontd divine, il n'etait jamais troubl6 par
aucun malheur, quelque grand qu'il fft. Bien plus, il
avait une force singuliere pour donner la paix et la
confiance aux personnes qui se mettajent sous sa
direction. Arrive a 1'article de la mort, il redoubla de
confiance; comme on lui demandait s'il s'affligeait de
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laisser la Congrigation des moniales de la Visitation
non encore pleinement organisbe, il r6pondit : a Celui
qui a commenc6 l'oeuvre l'achevera. , Remarquons, en
passant, que Vincent fera la meme reponse pour ses
ceuvrcs lorsqu'il sera lui aussi sur le point de rendre
le dernier soupir.
a Le serviteur de Dieu, Francois de Sales, aimait
Dieu d'un amour ardent; je le deduis : I* de sa paix
tres tranquille, marque de son amour avec Dieu, ce
que j'ai observ6 soigneusement; 2' des travaux qu'il
a entrepris pour detruire le p&ch, 6tant tres assidu au
confessionnal pour recevoir ceux qui se presentaient,
riches et pauvres, hommes et femmes; 30 de la facilite
avec laquelle ii recevait, sans faire acception de personnes, tous ceux qui venaient a lui pourle consulter;
4' de son recueillement continuel et des paroles suaves
qu'iltirait de ses entretiens avec Dieu ; 5*du d6sir qu'il
avait d'imiter Notre-Seigneur et de la reussite qu'il
obtint en cela, en sorte que, tres souvent, je m'6tonnais
qu'une simple creature comme lui ffit parvenue a un si
haut degr6 de perfection; 6- de son livre l'Amour de
Dieu, ceuvre immortelle et tres noble, t6moignage tres
fidele de son ardent amour pour Dieu, livre admirable
qui a autant d'admirateurs que de lecteurs, que j'ai eu
soin de faire lire par notre Communaut6 pour servir de
remade universel a ceux qui sont dans la ti6deur,
d'aiguillon pourceux qui sont dans la torpeur, d'excitant pour enflammer les coeurs d'amour, d'echelle
pour ceux qui tendent a la perfection. Oh! plft a Dieu
que ce livre flt trait6 par tous comme il le m&rite!
Personne ne pourrait 6chapper a sa chaleur bienfaisante.
ccL'amour du serviteur de Dieu pour le prochain a&t6
parfait. J'ai remarqu6 comment, dans les conversations

priv6es, ii avait le d6sir de faire progresser un chacun
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dans les choses du salut. II n'a jamais repouss6 personne et il avait d6fendu a ses domestiques d'emp&cher d'entrer quiconque voulait le voir. II a vendu des
vases d'argent pour soulager les pauvres. J'ai remarqui,
par les conversations privees que j'ai cues avec Ini. grande douleur qu'il avait de la perte des Ames et le
zele ardent qu'il avait pour leur conversion. 11 prechait la parole de Dieu, ii catechisait les enfants, it
administrait les sacrements szns jamais s'6pargner et
malgre les grandes incommoditis qu'il pouvait en
ressentir. La ferveur du serviteur de Dieu a bril!6
d'une fagon sup&rieure dans ses predications; en
l'entendant, il me semblait entendre 1'ivangile; ses
discours allumaient dans ses auditeurs la flamme de
la d6votion; dans ses entretiens particuliers, il savait
se faire tout a tons et il ne laissait partir personne
sans etre pleinement satisfait, que ce ftt pour des
choses importantes ou-pour des scrupules. Les paroles
du serviteur de Dieu excitaient en moi une telle admiration que j'itais port6 A croire que c'itait I'homme
qui avait le mieux repr6sent6 le Fils de Dieu et ce qui
augmentait ma stup-faction, c'est que cet homme si
grand et applique aux choses les plus importantes
supportait d'etre retenu par toute personne, de la
plus basse condition, jusqu'i ce qu'elle fit pleinement
satisfaite. ),
Saint Vincent loue la prudence de saint Francois
de Sales qui s'est manifeste : x° dans l'ordre admirable
et la tenue de sa maison oi ne r6gnait ni l'oisivet6 ni
le trouble; 2° dans son diocese ou, quoique soumis
civilement a la France et a la Savoie, il a garde la paix
avec les deux; 3" dans l'6rection du saint ordre de la
Visitation auquel il a donna une forme admirable
de vie par des constitutions trbs saintes; 4° dans I'arrangement des proces et l'apaisement des passions;
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5' dans la direction des ames qui se confiaient i luir
6" dans 1'impulsion qu'il donnait aux ceuvres, laquelle
6tait comme un souffle de vie dans un corps forme.
( La justice de saint Francois de Sales, continue
notre bienheureux Pere, a brilli dans sa fidelit6 i
garder la r6sidence, a remplir sa charge avec vigilance, a ob6ir au Souverain Pontife, a remercier Dieu
de ses bienfaits, k Lui rendre le culte df, a donner les
binefices i ceux qui en 6taient dignes. )
La force de saint Francois de Sales, saint Vincent
la montre dans les travaux qu'ii a entrepris pour
convertir les h6rtiques du Chablais, souvent au peril
de sa vie.
u La temperance de saint Francois de Sales j'en ai
et6 le t6moin oculaire, dit saint Vincent, admirant
comment il mod6rait ses passions et s'abstenait d'une
foule de choses qui paraissent n6cessaires aux autres
et qui, pour lui, 6taient superflues. II a eu tellement a
coeur la chastet6 que, plusieurs femmes l'ayant sollicit6, il les a converties. Son humilit6 lui faisait rendre
les honneurs a tout le monde; il 6tait prompt k
6couter les avis des autres et a croire plut6t au sentiment du prochain qu'au sien propre. II n'a jamais fui
la frequentation des personnes grossibres. J'ai remarqui en lui une patience admirable. II ne se troublait
d'aucune injure; it n'etait abattu par aucune calamit6;
il supportait avec patience les maladies, les contum6lies, les tentations. La douceur du serviteur de
Dieu 6tait admirable et it n'a jamais permis k la calre
de le dominer.

a Je sais qu'il a pratiqui l'oraison mentale et vocale
avec une teUe recollection, tranquilliti et paix que sa

vue au chCeur, pendant qu'il ricitait l'ofice, excitait
a la pi6t6 et k la d6votion, tellement la modestie

s'unissait a la gravit6 dans son maintien. II n'a jamais
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omis la messe malgr6 ses grandes occupations, et illa
disait avec une grande suavit6. II r&citait chaque
jour la couronne en 1'honneur de Marie avec une
devotion singulibre, s'y appliquant avec une telle
ferveur qu'on ne peut 1'exprimer en paroles. Quant
A 1'amour qu'il avait pour les ennemis, je n'en rapporterai qu'un exemple : Un gentilhomme, ayant
faussement soupconnk que saint Francois de Sales
avait pousse un malade a•leguer une partie de ses
biens au monastere de la Visitation de sa ville, s'en
vint trouver le saint dans sa chambre, le menaga, Iinjuria; le saint demeura calme et imperturbable; plus
tard, le gentilhomme, ayant reconnu son erreur, s'en
vint demander pardon an saint qui le requt avec grarde
douceur et lui dit qu'il etait pardonn6 depuis longtemps. Son zele pour la pr6dication 6tait intarissable;
il prechait les grands, il catichisait les petits sans
reliche. II visitait les malades et les consolait; il distribuait ses biens aurx pauvres, aux infrmes, aux
hospitalis6s; il encourageait les condamn6s a mort.
II avait tellement de grice pour apaiser les querelles
que--les heretiques le prenaient quelquefois poor
arbitre dans leurs proces. La vertu de religion etait a
un degr6 tres 6minent dans le serviteur de Dieu. 11
c6l6brait les saints mysteres avec un doux recueillement, une humilit6 grave, une attention d6vote, une
majest6 modeste. Je crains de n'avoir pas dit assez
devant Dieu et les anges comment le zele du culte
divin naissait en lui de la consideration de l'amour de
Dieu; cette devotion 6tait si grande qu'elle remplissait
de joie ceux qui en 6taient t6moins et moi-meme,
continue saint Vincent, j'ai particip6 A ces dilices,
il y a environ six ans, etant malade, rien que par
cette pens6e : c 0 mon Dieu, que vous etes bon,
puisque Francois de Sales, votre creature, est si bon!!
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a Saint Francois de Sales avait le discernement des
esprits. II fut invite, un jour, par le supbrieur d'une
religion, a entendre un novice qui prechait pour la
premiere fois dans le monastere et dont tout le monde
disait merveille; on lui demanda son appriciation :
a Je crains ce jeune homme,r6pondit-il; il est digne
de larmes. n Et, en effet, le malheureux apostasia dans
l'ann6e. Mais saint Francois pr6dit que Dieu lui ferait
mis&ricorde; I'Yv6nement r6alisa cette parole, car le
jeune homme se convertit et rentra dans son monastere
o il fit p6nitence de sa faute.
u La magnanimiti du serviteur de Dieu a brill en de
nombreuses occasions. L'amour du salut des ames a
paru particulierement dans le zele qu'il avait pour
entendre les confessions, quelquefois au peril de sa
sant6, sans acception de personnes ni de sexe.
a II avait le zele de la perfection des religieuses. II
s'affligeait profond6ment de voir que des 6pouses du
Christ 6taient les esclaves de Satan. II s'efforca de les
arracher A cette tyrannie pour les ramener a la libert6
des enfants de Dieu. II r6forma beaucoup de maisons
religieuses. Mais comme il ne pouvait retablir la r6gularit6 dans tous les monasteres, il institua l'ordre des
moniales de la Visitation, afin qu'il fit dans 1'6glise
un parterre exhalant les odeurs les plus suaves. II
,fonda vingt-huit monasteres de cet ordre.
« Son zele des ames, en gen6ral, I'a pouss6 a &crire
l'Introductiox& la vie divote, livre suave, utile, nicessaire, qui a excit6 I'admiration de tous.
( Ce serviteur de Dieu, ayant gofit Ie rayon de miel
divin, m6prisait completement les biens de la terre,
il refusa beaucoup de b6enfices, de pensions que lui
offrait le roi de France. II m6prisa les honneurs et les
dignites afin de travailler plus efficacement a la gloire
de Dieu, au salut des ames.
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a Je sais qu'aussit6t que l'ame du serviteur de Dieu
eut quittC son corps beaucoup I'honorerent comme un

saint et obtinrent des miracles. J'en citerai un qui est
arrive dans la congregation des Visitandines de cette
ville. Une religieuse, saisie d'un mal inconnu, profirait des blasphemes contre les saints, contre l'Eucharistie, contre Dieu,

chaque fois qu'on l'invitait &

c6lebrer les louanges. dwines. Quand elle s'approchait
de la sainte Table, elle disait des malidictions horribles qui 6taient entendues de ses voisines. Sa sup&rieure l'invitant a se donner A Dieu, elle r6pondait
qu'elle n'avait d'autre Dieu que le diable. Elle a souvent essay6 de se tuer pour aller plus vite en enfer et
pour y maudire Dieu a son aise, disant que lA 6taient
toutes ses delices. La superieure consulta les prelats,

les maitres de la vig spirituelle, les m6decins; lears
rem&des furent inutiles.'On recourut a Francois de
Sales. On appliqua ie rochet du serviteur de Dieu au
bras de la malade; elle fut gurie en un instant et
recouvra sa tranquillit6, son app6tit, le sommeil. Elle
jouit maintenant d'une bonne sant6, d'un jugement

sain, elle remplit ses devoirs de religieuse comme si de
rien n'ktait; elle est maintenant directrice des novices.
J'ai appris cela tant de la religieuse elle-meme que
de sa sup6rieure, 6tant entr6 dans le monastere pour
y faire la visite canonique. )
A la fin de cette longue d6position que nous avons
r6sumee et qu'on trouvera en entier en latin dans le
volume XIII de M. Coste, le notaire ajoute qu'il a
relu toute cette deposition a M. Vincent, mot i mot,
et que celui-ci a affirm6 de nouveau que tout ce qu'il
avait dit 6tait vrai; et pour attester encore plus la
v6rite de ses paroles, il a appos6 sa signature au bas :
A Moi, Vincent Depaul, pretre du diocese d'Acqs, en
Gascogne; j'atteste avoir dit la v6rit6. a

-

715 -

Ajoutons, pour completer la nature des rapports de
saint Vincent avec la Visitation, que, le 9 mai dela
meme annie 1628, Mgr de Gondy,- arcbeveque de
Paris, nomma t Maitre Vincent de Paul pere spirituel
et sup6rieur des religieuses de la Visitation de Paris,
pour icelles regir et conduire de par nous, tant et si
longuement qu'il nous plaira n. Saint Vincent etait

d6ji pere spirituel depuis 1622, Apoque & laquelle le
cardinal de Retz, 6veque de Paris, sur la priere de
saint Francois de Sales et de sainte Chantal, lui avait
ordonne de prendre soin de la conduite des Visitandines. Celles-ci demeurbrent d'abord rue de la Cerisaie, h6tel du Petit-Bourbon; mais, en 1628, elles
achetirent I'h6tel de Coss6, dans la rue Saint-Antoine.
Est-ce a l'occasion de ce second monastire que saint
Vincent rebut la patente que nous avons signalee plus
haut? Ou bien les premiers pouvoirs de saint Vincent
avaient-ils 6t6 seulement pour six ans et cette patente
4tait-elle une extension sans limite de temps de la premiere? C'est possible. On voit par ce d4tail que saint
Vincent futcharge de la Visitation pendant trente-huit
ans et 1'on verra par ce qui suivra qu'il s'en acquitta
A la-satisfaction et au bien spirituel des religieuses.
1629

Pendant cette ann6e, saint Vincent s'applique avec
ses missionnaires aux trois euvres principales de la
Congregation : les missions aux gens des champs, le
ministire aupres des eccl6siastiques, l'6tablissement
des confreries de la charite.
Les missions se donnent principalement encore sur
les terres de Gondi; aussi saint Vincent reste-t-il en
relation avec l'ancien general des gal&res pour assurer
Je bien spirituel des paysans de ces terres; une lettre
d'avril ou mai 1629 nous montre saint Vincent appel'
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en diligence a Montmirail par M. de Gondi, devenu
Pere de l'Oratoire depuis deux ans. Saint Vincent
avait sdjourn4 souvent en cette petite ville de la Brie;
il y avait prech6 la mission bien avant la fondation de
la Congregation; il y avait 6tabli une confririe de la
charit6 et l'on avait garde le souvenir du saint aum6nier de Mme de Gondi; la pierre qui se trouvait sur
la place de 1'H6tel-de-Ville faisait souvenir des predications emflammees qu'il adressait a la population et
les statues de la Vierge, que l'on voyait aux quatre
portes de la ville, rappelaient que saint Vincent avait
consacr6 la petite bourgade a la Reine du Ciel.
Mais le zlee de saint Vincent et de ses missionnaires
debordait les terres de Gondi et au fur et i mesure
que le nombre des sujets augmentait et que leur action
bienfaisante 6tait connue, ils allaient ivangl6iser les
dioceses, d'abord les plus rapproch6s de Paris, puis
les plus iloign6s et bient6t in omnem teram Galliae
exivit sonus eorum.
Ces missions aux gens de la campagne ne faisaient
pas n6gliger a saint Vincent le soin des eccl6siastiques. L'ann6e pr6cdente, il avait commenc6 les
exercices des ordinands; cette annke 1629 allait voir,
d'aprbs Collet, commencer les retraites aux ecclisiastiques. II en reunit plusieurs aux Bons-Enfants et il
leur precha les exercices spirituels, suivant la methode
de saint Ignace. On sait que le fondateur des Jisuites
divise la retraite en quatre semaines : la premiere,
p6riode purgative, vise-k detruire le p6ch6 et A nous
premunir contre ses causes; la deuxieme, p6riode illuminative, nous offre les exemples du Christ Roi dans
les premieres ann6es de sa vie, les mysteres joyeux; la
troisieme nous rappelle ce que Jesus a fait pour nous
dans sa Passion, mysteres douloureux; la quatrieme
enfin, periode unitive, nous unit a Jesus ressuscite;
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le tout est entremele de diverses pratiques. Nous
retrouverons tous ces sujets dans le « Manuel des
Retraites n qui deviendra le vade mecum des exercitants
de Saint-Lazare. Saint Vincent cependant rendra les
exercices plus simples, moins compliquis, moins belliqueux; il tempirera l'ardeur de saint Ignace par
l'onction de saint Francois de Sales; il simplifiera les
additions et les annotations et, de ce chef-d'oeuvre
qu'on appelle les Exercices de saint Ignace, il composera par lui et par ses disciples cet autre chef-d'oeuvre,
moins connu plutot oral qu'ecrit, la m6thode de saint
Vincent. »
Cette meme annee nous fait assister & un developpement notable des confreries de la charite et a une
orientation nouvelle dans la vie de Mile Le Gras. Les
confrbries de la charite, fondees en 1617 & Chitillon,
avaient 6t6 6tablies depuis, a Villepreux (1618), a
Joigny, a Montmirail, a Micon, a Montreuil,etc., elles
n'etaient pas encore entrees dans une grande ville.
Beauvais fut la premiere qui l'accueillit dans ses
murailles. Nous avons vu que saint Vincent avait pr&ch6 les premiers exercices des ordinands,dans cette
ville en 1628. 1 avait di etre frappi d'un spectacle
qui lui rappelait ce qu'il avait vu & Macon autrefois.
Les rues, les portes des 6glises, les (:glises memes
itaient encombrees de troupes de mendiants effrontes
qui exigeaient l'aum6ne, la menace A la bouche.
L'iveque de la ville, Mgr Potier, voulut porter remade
a cette situation. Le 16 avril 1629, il convoqua dans
son palais les chanoines, les jurats, les notables de la
ville et leur proposa de dresser une liste des indigents,
de s'enqu6rir de leurs besoins, de crier une caisse
aliment6e par les quetes et de conscituer un bureaiu
central pour r6partir les secours. Le plan de i'Aveque
fut adopti. Pour en assurer l'ex6cution, on fit appel
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A saint Vincent qui accourut et se mit de suite a l'ceuvre,
11 monta en chaire, parla des Chariths, de leur fonctionnement, de leur utilit6 et eut bient6t la joie de
voir l'oeuvre 6tablie dans la ville de Beauvais. Comme
les ceuvres de Dieu sont toujours combattues, la Charit6 de Beauvais, accueillie avec enthousiasme par la
majorit6 des habitants, fut pourtant critiquee par
quelques-uns. Le lieutenant de Beauvais dressa un
projet de r6quisitoire dans lequel il se plaignait que
(Cdepuis quinze jours environ il 6tait arriv6 en cette
ville un certain pr&tre, nomm6 Vincent, lequel, au
mipris de l'autorite royale, aurait, sans en communiquer aux officiers royaux ni a aucun autre corps de la
ville qui eut interet, fait assembler un grand nombre
de femmes auxquelles il avait persuad6 de se mettre
de la confrerie a laquelle il donne le nom sp6cieux de
charitC et laquelle il d6sirait 6riger pour subvenir et
fournir de vivres et autres nicessit6s aux pauvres
malades de ladite ville de Beauvais et aller chaque
semaine faire une quote des deniers qu'ils voudraient
bailler a cet effet; ce qui aurait &t6, depuis, execut6
par ledit Vincent et icelle confr&rie &rig6e, en laquelle
il aurait recu trois cents femmes on environ, lesquelles
pour faire leurs exercices et fonctions ci-dessus
s'assemblent souvent, ce qui ne doit pas etre tol&r6 *Et le lieutenant de la ville, indign6 de l'audace a du
pr&tre nomm6 Vincent n, requiert qu'une information
soit faite et envoyee au procureur g6neral du roi. I1 ne
parait pas que ce r6quisitoire eut de suite, car-nous
voyons, les ann6es suivantes, la confr6rie de Beauvais
se d6velopper normalement.
La Charit6 est 6tablie dans les grandes villes; elle
va s'implanter dans la capitale elle-meme.
Une lettre de saint Vincent, que M. Coste dit etre
de 163i, contient les details suivants sur les premiers

-

719 -

essais d'iotroduction des Confr6ries a Paris : t Vous
etes une brave femme, dit saint Vincent a la bienheureuse Marillac, d'avoir ainsi accommode le riglement
de la chariti et je le trouve bien. Pour M. le Procureur
general, je ne sais s'il y a danger de lui dire que c'est
la mame que j'ftablis ou nous allons faire la mission
et laquelle il m'a timoigne d'autres fois qu'il desirait
bien qu'elle fit itablie a Paris et me commanda de
confirer des moyens de ce faire avec M. de SaintNicolas et feu M. de Saint-Sauveur; mais cela ne
irussit pas. ))
Ce feu M. de Saint-Sauveur est M. de Hollandre
qui fut remplac6 a la tete de la paroisse Saint-Sauveur
en 1628 par M. Jacques Fournier. I1 r6sulte de cette
lettre qu'en 1628 ou avant, if avait Wet question d'6tablir la confririe dans la ville de Paris et que saint
Vincent en avait conf6r6 avec les cures de Saint-Sauveur et de Saint-Nicolas. Pourquoi avec ces deux
pretres? Avaient-ils alors quelque dignit6, comme
syndic ou autre, qui leur permit de parler au nom des
cur6s de la ville et des faubourgs de Paris? Avaient-ils
une influence morale qui pft determiner les autres
cures a accepter la confrerie? Saint Vincent voulut-il
6tablir la confrerie en ces deux paroisses dont I'une
etait celle de la bienheureuse Marillac et I'autre la
sienne propre? Nous ne le savons pas, car les expressions de la lettre cit6e plus haut, t M. le Procureur
general me commanda de conferer des moyens d'itablir
la confrerie a Paris avec M. de Saint-Nicolas et M. de
Saint-Sauveur ,se pretent a toutes ces interpretations.
Quoi qu'il en soit, la chose ne reussit pas. Saint Vincent ne nous dit pas la cause de cet tchec. Est-il venu
de Iopposition formelle des cures? C'est possible et
c'est peut-etre pour 6viter les oppositions futures que
saint Vincent sollicita et obtint le o1 avril i628 une
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lettre patente de l'archeveque de Paris qui lui permettait d'iriger la confrerie de la charit6 dans tous les
lieux du diocese qu'il lui plaisait.

Saint Vincent dit dans une conference du 13 fivrier
1646 : a Ensuite nous eumes pouvoir de l'6tablir dans
Paris et Saint-Sauveur fut le premier lieu qui la prit
et toutes les autres principales paroisses suivirent.
En quelle ann6e fut 6tablie la confrerie de SaintSauveur? S'il faut en croire saint Vincent (tome IX,
p. 77), c'aurait 6t6 en 163o. Abelly dit que ce fut en,
1629, Maynard aussi; P6martin donne le reglement de
Saint-Sauveur et le date de 1629; M. Coste de meme.
Qui faut-il suivre? Saint Vincent ou ses historiens?
Ou bien peut-on les mettre d'accord en disant que le
reglement a &t6 6crit avant l'Ftablissement de la confrerie ? Laissons le soin de trancher la question & de

plus 6rudits et prenons, sous benefice d'inventaire, la
date de 1629. Voici comment notre bienheureux Pere
raconte les origines de cette confrerie:
a La premiere charit6 de dames 6tablie dans Paris,
par l'inspiration de Dieu, est celle de Saint-Sauveur.
En ce temps-la, une pauvre ille de Suresnes avait
d6votion d'instruire les pauvres. Elle avait appris a
lire en gardant les vaches. Elle s'6tait procur6 un
A B C, et, quand elle voyait quelqu'un, elle le priait
de lui montrer ses lettres; puis elle 6pelait petit a
petit; et quand il repassait d'autres personnes, elle
leur demandait de l'aider &assembler ses mots, et quand
elles revenaient, elle voulait savoir si c'6tait bien
comme cela qu'ils lui avaient recommand6 de faire.
Quand elle sut lire, elle se fixa &cinq ou six lieues de
Paris. Nous y allimes faire la mission; elle se confessa
Lmoi et me dit son dessein. Quand nous y eames 6tabli
la Charite, elle s'y affectionna tant, qu'elle me dit : a Je
voudrais bien servir les pauvres en cette sorte. n
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a Vers ce temps-la, les dames de la Charite de SaintSauveur, parce qu'elles 6taient de condition, cherchaient une fille qui voulit bien porter le pot aux
malades. Cette pauvre fille venant voir Mile Le Gras,
on lui demanda ce qu'elle savait, d'ou elle etait, si
elle voulait bien servir les pauvres. Elle accepta
volontiers.
c Elle vint done t Saint-Sauveur. On lui apprit 6
donner des remedes et a rendretous les services n6cessaires, et elle reussit fort bien. n (Conference da
9 fivrier 1653.)
II avait &ten&cessaire d'apporter des modifications
au reglement de la confrerie jusqu'ici en usage. En
voici la raison : les premieres associ6es etaient, pour
la plupart, des femmes qui, habitudes au labeur des
leur enfance, n'6prouvaient aucune difficult& a servir
les malades de leurs propres mains. II n'en devait pas
etre de m&me A Paris, oi un grand nombre de dames
de haut rang voulaient s'enr61er dans la Charit6. Quels
que fussent leur zile et leur devouement,elles ne pouvaient se preter A tous les d•tails du premier reglement.
Saint Vincent le comprit et. pour concilier le service
des pauvres malades avec la condition des nouvelles
associes, il donna un nouveau reglement dont voici
la teneur.
Chariti de femmes
de la paroisse Saint-Sauveur ci Paris(1629)

Ordre de la confr6rie instituee en l'6glise SaintSauveur par M. le curie dudit liet pour la visite des
pauvres malades de ladite paroisse.
Avant que les dames y aillent, le m6decin, qui est
M. LUvesque, medecin de la Faculte de Paris, les va
voir et leur ordonne ce qui leur est n6cessaire, tant
pour medecines que saignies, et l'on porte lesdites
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ordonnances a la superieure pour les signer et admettre
lesdits malades a la confrerie, si elle reconnait, par
la recherche prompte qu'elle en fait, qu'iis soient de
la qualit6 requise:
Qui est qu'il y ait trois mois au moins qu'iis
demeurent en ladite paroisse, et que ce ne soit point
une maladie trop longue, pource qu'il y en a qui
durent quelquefois des sept ou huit mois et plus; qui
causerait, pour la longueur du mal, que I'on n'en
pourrait pas solliciter plusieurs autres. Ledit midecin
envoie par icrit a ladite sup&rieure certificat si les
dames y peuvent aller sans hasard; ou, s'il n'en a
encore su avoir la connaissance, & cause qu'il y a des
maux caches, il donne un autre billet pour leur envoyer
nourriture, telle qu'il juge 6tre n6cessaire.
Et tout ce afin que les dames ne se mettent en
hasard et que ladite confrerie subsiste pour toujours.
L'homme d'Eglise qui fait cette charitb, il est nicessaire qu'il voie lesdits malades tous les jours pource
qu'il arrive beaucoup d'accidents aux malades.
L'on slit trois dames pour avoir le soin de ladite
confrerie, que 1'on nomme la superieure, la tresori&re
et la garde des meubles de ladite confrerie.
Cette election est faite par les voix de plusieurs
personnes assembltes pour l'institation de ladite confrerie, auxquelles on donne a chacune leur charge.
La suprieure a la charge de voir les malades qu'elle
peut aller voir par l'ordonnance du medecin. Elle les
doit visiter deux fois ia semaine, avec une de ses
compagnes, et n'y doivent point aller seules, ni avant
que manger.
La tr6soribre garde l'argent. Et poor ce faire, 1'on
qujte tons les dimanches par I'eglise (pour) les pauvres
malades du lieu, laquelle que4e est faite par les
femmes et non par les filles.
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Les dames sup&rieures ne peuvent rien faire sans !e
conseil I'une de l'autre. La garde des meubles aura
soin des matelas, draps, couvertures, chemises et
autres ustensiles n6cessaires aux malades, pource que
cela est grandement necessaire qu'il y ait une garde
des meubles.
L'on pouvait dire, avant qu'une confrerie de la
Charite soit &rigee: u Nous n'avons point de meubles
pour les pauvres ,; mais, quand on fait 1'assembl6e,
apres l'ilection 1'on demande a toutes les dames qui
se sont fait enregistrer pour icelle, ce qu'elles veulent
donner. L'une dira : a Je donne deux, trois draps ),.
et les autres : (Des chemises ; et ainsi se suivent, et
en m&me temps on 1'6crit, de crainte d'en perdre la
connaissance, et, en ce faisant, on s'ameuble pour les
pauvres malades.
Et lesdits meubles, la dame qui garde iceux se
donne la peine, pour l'amour de Dieu, d'avoir soin de
les prater auxdits malades, et les retire, a ce qu'il n'y
ait rien de perdu.
Les dames d'icelle confrerie doivent avoir la charit6
de se visiter I'une l'autre pendant qu'elles sont malades
ou affligCes, et s'assister a leur mort, et faire dire une
messe l'une pour l'autre apres le d6ces, et communier

a son intention.
Fin d'ux rtglement de la Charitd
de la paroisse Saint-Sauveur a Paris (1629)
... Pour- ce il est necessaire de faire march6 a
l'apothicaire pour les lavements et m6decines, ensemble
au chirurgien pour les saign6es, cauteres et ventouses.
Et quand la tr6soriere les paye, qui est de mois en
mois, elle doit recevoir les billets sign6s du medecin
et de la sup6rieure.
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Pour le boucher, boulanger et tavernier, il est
besoin aussi de faire prix arre6t, pour toute 1'annbe,
de la livre de veau et de mouton, de la douzaine de
pains et de la pinte de vin.
Pour la regle de la visite des pauvres et pour la
confr6rie institute et les dames enr616es, elles iront
par I'ob6issance de leur sup6rieure.
II y en a qui font faire la visite par I'ordre du pain
benit. Cette visite se doit faire tous les jours deux
fois, qui est de leur porter a diner et a souper, aux
depens de ladite confr6rie, et les faire manger soimeme sans s'attendre a personne.
Les trois sup6rieures commenceront, le premier jour
de cet Institut, A faire le pot au feu; et visiteront
deux dames ensemblement; 1'une fera le pot un jour,
et ensuite l'une apres l'autre. Pour chaque malade, ils lui donneront deux ou trois
bouillons, dix onces de viande, qui est veau et
mouton, un pain, selon Ia prudence de ceux qui les
visiteront, pource que l'on ne saurait dire ais6ment
cela, car ii y a des malades a qui il n'en faut point
pour n'en pouvoir manger. Ceux qui ne peuvent
manger de viande, on leur donne des ceufs.
Pour Ie vin, on en donne demi-setier a chaque
malade pour sa journ6e, pourvu que le m6decin le
trouve a propos.
II faut prendre le pain, le vin et la viande a la taille,
et on le trouve bon.
Pour les jours maigres, on leur donne un potage
aux herbes, trois oeufs, un petit morceau de beurre et
deux pommes pour ceux qui font maigre.
Quant a la visite des pauvres malades, elle est tris
utile pour leur salut et pour le n6tre, car en cette
visite, 1'on pent instruire les peres, meres et leurs
enfants -et savoir bien de leurs nouvelles, qui est
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propre . leur conversion, et les inciter a se confesser
et conmmunier de mois en mois, A vivre en paix en leur
famille, et les instruire en chrltiens.
Pour la superieure, elle doit remarquer quand les
malades sont capables d'&tre 6tis de ladite visite, et,
deux trois jours auparavant, elle les doit avertir que
l'on les congediera et -qu'ils louent Dieu de ce qu'il
leur a donni la sant6, qu'ils ne passent point de temps
en peche et qu'ils se relevent promptement par une
sainte confession. »
L'annee 1629 va etre pour la bienheureuse Louise
de Marillac une annie d6cisive; elle va inaugurer un
nouveau ministere, la visite des Charites. Elle nous est
apparue jusqu'ici comme une ame en peine, cherchant
sa voie. Et la grande preoccupation de saint Vincent
a 6t et est encore de la calmer et de la tenir dans une
sainte et douce paix. (Mon Dieu, ma flle, lui ecrit-il
a cette kpoque, qu'il y a de grands tr6sors caches
honorent
dans la sainte Providence et que ceux-l
souverainement Notre-Seigneur qui la suivent et qui
n'enjambent pas sur elle! J'entendais dire dernibrement & un des grands du royaume qu'il avait bien
appris cette vkritb par-sa propre experience parce que
jamais il n'avait entrepris par soi-meme que quatre
choses lesquelles au lieu de lui r6ussir 6taient tourn-es
a son dommage. N'est-il pas vrai que vous voulez,
comme il est bien raisonnable, que votre serviteur
n'entreprenne rien sans vous et sans votre ordre ? Et
si cela est raisonnable d'un homme a un autre, a
combien plus forte raison du Cr6ateur a la creature! »
La bienheureuse goutie cette doctrine dans le fond de
son ame et saint Vincent - loue Dieu de ce qu'elle est
resignee an saint vouloir de Dieu o; mais cela
n'emptche pas les revoltes du ccear, les tentations, les larmes de tristesse. Saint Vincent la rassure sur tous
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ces ph6nomenes; il a une belle phrase dans une lettre
de cette 6poque qui montre sa devotion aux,Cceuis de
Jesus et de Marie; il souhaite " que la Sainte Vierge
mette le cceur de la bienbeureuse dans le sien propre
et dans celui de son cher fils )~. a Pour les petites
rivoltes que vous sentez, dit-il, ne croyez pas que tout
soit perdu. ) II lui montre qu'il en est de notre ame
comme du temps: a Tant6t il pleut, puis il tonne 6ponvantablement; puis il fait beau. ))'Ainsi, ( que les.
larmes. de tristesse noient votre coeur, que les demons
tornent -et grondent tant qu'il leur plaira, assurezvous, ma chore fille, que vous n'en etes pas moins
chore I Notre-Seigneur, Vivez done contente w. Et
dans une autre lettre du m~me temps: ( Soyez en
repos pour votre intirieur; il ne laisse pas d'etre en
l'assiette qu'il faut, ores qu'il nevous le semble pas.
a Vous 6tes en 16tat que Dieu vous demande, continuez
A vous maintenir en cette bonne assiette et laissez
faire k Dieu. n
L'heure de Dieu allait sonner oi Louise de Marillac
allait devenir visiteuse des confreries de la Charit6, en
attendant qu'elle devint fondatrice des sceurs de
Charite. C'est le 6 mai 1!29 que saint Vincent la
constitue ap6tre et missionnaire. Le ton de sa lettredenote que l'heure est importante : <cAllez, Mademoiselle, allez au nom de Notre-Seigneur. Je prie sa.
divine bont6 qu'elle vous accompagne, qu'elle soit
votre soulas en votre chemin, votre ombre contre
lardeur du soleil, votre couvert a la plzie et au froid,
votre lit mollet en votre lassitude, votre force en votre
travail et qu'enfin il vous rambne en parfaite sante et.
pleine de bonnes eruvres. Vous communierez le joar
de votre d6part posi honorer la charit& de NotreSeigneur et les voyages qu'il a faits pour cette m&meet par la meme charite, les peines, les contradictiona,
-
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les lassitudes et les travaux qu'il y a soufferts et ain
qu'il lui plaise hinir votre voyage, vous donner son
esprit et supporter vos peines en la maniere qu'il a
support4 les siennes. Pour ce que vous demandez si
vous ferez plus long sejour que nous n'avons dit, je
pense que ce sera assez d'etre un jour ou deux en
chaque lieu. pour la premiere fois, sauf a y retourner
1'eti prochain, si Notre-Seigneur vous fait paraitre
que vous lui aviez rendu quelque autre service. Quand
je dis deux jours, votre chariti en prendra davantage
si besoin est. u
La bienheureuse Louise de Marillac commenca ses
tourn6es par MIontmirail o4 saint Vincent I'attendait.
Nous n'avons pas de details sur cette premiere exp6dition charitable. Nous savons seulement, par une note
d'elle, dont nous parlerons tout B 1'heure, et par une
lettre de saint Vincent que sa sant6 n'6tait pas brillante. Le saint t6moIlge la consolation q.u'il ressent
des lettres et des pens4es de sa fille spirituelle; il

ajoute :

Mais certes ma consolation a 6t6 contredite

par '6tat que vous me mandez et que vous m'avez celi
de votre maladie. Or sus, b6ni soit Notre Seigneur de
tout! Ayez bien soin de votre sante. » Saint Vincent
recerait de la bienheureuse la meme recommandation,
car A la rommie 6poque il 6tait malade lui aussi, et
Louise de Marillac .ui envoyait des remndes. ( Je vous

remercie de votre bonne mddecine, lui repond le saint,
et vous promets d'en user demain, Dieu aidant et de
boon ceur. »
Les deux saints, maalgrd leur 6tat de sant6 plus ou
moins faible, ne laissaient pas de travailler courageusement au rg:ne de Dieu; et a la fin de cette mmem
annie 1629, nous voyons la bienheureuse entreprendre
oune nouvelle tournee. Voici ce qu'elle ditde ce voyage
adans une note manuscrite : ,,Je partis, le mercredi des

--

728 -

quatre-temps de Noel, pour aller a Asniere, appr6hendant pour mes infirmit6s a faire le voyage, je me
sentis fortifi6e par* la vue de l'obbissance qui me
faisait y aller; et en la sainte communion de ce
jour-lT, je me sentis pressie de faire un acte de foi et
me dura ce sentiment bien longtemps, me semblant
que Dieu me donnerait de la sant6 tant que je croirais
qu'il pouvait contre toute apparence me donner de la
force et qu'il le ferait me souvenant de Il foi qui fit
marcher saint Pierre sur les eaux. Et tout an long de
mon voyage, il me semblait agir sans aucune contribution de moi-mnme, avec beaucoup de consolation
que Dieu vouldt que, indigne que je suis, j'aidasse
mon prochain a le connaitre. n
La visite de la bienheureuse. tait bien utile, car en
plusieurs endroits la ferveur se ralentissait, bien des
choses manquaient. C'est ainsi qu' ca Conflans, dit la
bieoheureuse dans une note de cette 6poque, il n'y a
jamais eu de procureur 61u pour la Charit ; il ya fort
longtemps que 1'exercice des malades a cess6 a cause
des maladies. 11 y a un homme d']iglise qui prend la
peine d'6crire la d6pense, mais la recette ne s'6crivait
pas, A cause, se disait-il, qu'il se trouve trop peu. II
n'y a plus de linge; it y a pros de cinquante livres de
fonds; il a 6t6 donn6 de 'argent aux malades par I'avis
de M. Ie cure. Les membres de la confr&ric faisaient
souvent passer les malades de viande. » Apres avoir
signalk, dans son rapport, tous ces petits d6fauts, la
charitable visiteus'e termine par cette remarque : cc'La
plupart sont fort affectionnees et ont toutes promis-du.
linge. n
La d6vou6e missionnaire des pauvres, qui s'empresse
avec tant de zile a les secourir ma!gr6 sa faible santit
et qui mene une vie active trbs intense, ne laisse pas
d'6tre une contemplative tres unie 4 Dieu. On le voit
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par une note qu'elle consacre au frere Antoine, mort
cette m6me annie 1629, le 16 fevrier. Ce bon frere,
dont il est souvent question dans les conferences de
saint Vincent, et qui 6tait c4lebre a par les conversions
.dues a ses prieres. par les guarisons obtenues par l'imposition de ses mains, par ses combats avec les d6mons,
par ses rapports avec lei anges n (Franclieu), avait eu
1'occasion de converser avec Louise de Marillac et
celle-ci avait conserv6 pr6cieusement les conseils du
saint homme dans la note que voici :
v La premier* chose que j'ai apprise du bon frere
Antoine est que nous devons toujours tUre unis a
Dieu, entirement d6pendants'de Lui, Lui atlribuer
la gloire de toute chose, contents de tous les ivine-

ments, ne vouloir que ce qu'il veut de nous et etre
fiddles aux occasions.
c Que, ayant eu peine et regret de mourir lorsque
j'en ai t 6 proche a cause que je n'a-ais pas servi le
prochain, que je m'y allais-employer plus soigneusement le reste de ma vie.
, Que ce n'est pas l'habit ni les conditions qui font
aimer Dieu, mais la. preparation d'un cceur dispose .
son ban plaisir.
a Que je ne dois plus voir mon fils que comme
6tant enfant de Dieu, ni l'aimer que comme tel et pour
I'amour de Dieu souffrir la privation de sa vue. o
Nous venons de voir, en cette annie 1629, saint
Vincent de Paul s'occuper des missions, des exercices
spirituels d_. clerge, des confreries de la Charit6 qu'il
fait visiter par'Louise de Marillac; l'activit6 prodigieuse de saint Vincent ne s'est pas bornoelaU; ii est
le vigilant supkrieur des Filles de la Visitation et il
est pr&t & aider de ses conseils et de son exp6rience
quiconque s'adresse a lui. Or, A cette 6poque, Margue-
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rite-Claude de Gondi, sceur de 1'archevqque de Paris,
veuve du marquis de Maignelay, recourut ia Vincent
pour soutenir l'ouvre chancelante de la Madeleine.
C'6tait une fondation destinee a recevoir les pauvres
filles qui avaient vicu dans le disordre et qui voulaient s'en retirer ou qu'on voulait en retirer. ' On

avait -tabli autrefois, , Paris, rue Saint-Denis, une
communaut& de Filles penitentes, maison- de sante
morale et refuge contre la corruption de la ville, mais
les troubles et les guerres en alt&rrent bient6tl'esprit.
L'eveque de Paris, pour la rendre ýason premier itat,
y plaqa comme supirieure une religieuse de Montmartre, Marie Alvequin. En 16i8, un autre 6tablissement de penitentes prit naissance a Paris. Robert de
Montry, riche marchand de vin et homme de grande
piet6, ayant rencontredans une rue deux illes debauchies, qui lui t6moignbrent un desir vif et sincere de
changer de vie, les retira chez lui. Du Pout, cure de
Saint-Nicolas-des-Champs, le P. Athanase Molt,
capucin, frkre du Procureur general, et Du Fresne,
officier des gardes du roi, touches de cette. initiative;
se joignirent au marchand. Tous resolurent de ramasser
le plus qu'ils pourraient de ces pauvres creatures et
de les- runir dans un penitencier. Iis les mirent
dabord dans quelques chambres qu'ils louerent au
faubourg Saint-Honor6, et bient6t Robert de'Montry
leur c6da une maison qu'il avait aupres de la CroixRouge. On y ktablit la cl6ture et on y 6rigea une chapelle ou saint Francois de Sales vint pr&cher en 1619
et donner I'habit a quelques flles. Depuis, le nombre
des penitentes s'ktant augmenti, on 'les traasfera sue
des Fontaines, pres du Temple, dans an local plus
vaste procure par la marquise de Majgnelay. Cette
maison fut nominee la Madeleine. La marquise s'en
d6clara fondatrice, titre qu'elle merita par les grands
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biens qu'elle lui fit pendant sa vie et par les
Ioo6oo livres qu'elle lui lIgua par testameat. Les
p6nitentes s'y accrurent encore et en meme temps
les sollicitudes et les difficult6s. Or, a la tete de la
maison, persoeme qui fit vraiment capable de la conduire. On demanda 1 saint Francois de Sales d'y
mettre quelques-unes de ses flles doni la douceur et
Ia charitA semblaient les vertus propres a gagmer les
nouvelles Madeleines. " Plus tard,,peut-tre, r6pondit
le saint 6veque; il n'est pas encore temps. ijDouze
ann6es se passhrent aprAs lesquelles on s'adressa a
saint Vincent de Paul, en quelque sorte successear de
saint Francois de Sales dans la supiriorite des Firles
de Sainte-Marie (Maynard). Vincent enconf6ra d'abord
avec Dieu, il se rappela la sollicitude que Notre-Seigneur avait cue pour les filles perdues, la compassion
qu'il avait t6moign6e pour la femme adultere, pour la
p6cleresse, les paroles consolantes que ce bon Saureur
avait dites d'elles en moutrant qu'elles avaient cru A
la parole.de Jean-Baptiste et qu'elles seraient pr6ferees aux Pharisiens et aux Scribes dans le royaunme de
Dieu; ces considrartions I'engagbrent a s'occuper de
cette ceavre; il voulut cependant avoir l'avis de I'archeveque de Paris; celui-ci donna son plein assentiment au projet; ilne resta plus qu'i faire agreer la
chose par la suprieure de.la Visitation; celle-ci ietait
alors la Mere Helene-Angelique L'Huillier. Elle: avait
eti marite en I608 & Thomas Gobelin, mans son
mariage avait 6t6 annule et elle ktait entr6e a la Visitation en 162o. Saint Vincent disait que c'etait une
des plus saintes ames qu'il ent connues. Cette femme,
qui unissait une intelligence virile &un cceur f£minin,,
entra dans les desseins de saint Vincent et consentit a
donner quatre religieuses de la Visitation pour diriger

la communauti des Filles p6nitentes de la Madeleine.
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Nous verrons, les annees suivantes, le bien que firent
les noutelles directrices.
L'annie 1629 vit disparaitre un grand serviteur de
l'Eglise, le cardinal de B6rulle, qui avait 6t6 en relation avec saint Vincent. II mourut le 2 octobre, pendant
qu'il disait la messe, pr&tre et hostie, comme on le fit
remarquer dans une pice de vers en son honneur.
Saint Vincent 1'avait connu a son retour de Rome,
apres sa captivit6 eu Barbarie. II avait log6 quelques
mois chez le P. de Berulle, qui avait alors son domicile
sur 1'emplacementdu Val de Grice actuel. Saint Vincent avait pris le P. de Berulle pour son directeur
spirituel et c'est sur ses conseils qu'il avait successi-

vement accepte la cure de Clichy, le pr6ceptorat des
enfants de Gondi.
On a d6posi au procks de b6atification de saint
SVincent que le cardinal de Brulle avait pr6vu que
notre bienheureux Pire fonderait une communauti.
Dans la suite cependant, comme le dit M. Coste dans
une note des lettres de saint Vincent (11, p. 416,
note 8), Pierre de B6rulle ne vit- pas de bon ceil la
naissance de la Congr6gation de la Mission; il s'efforga
meme d'en emp&cher I'approbation en cour de Rome,
ainsi que nous I'apprend une de ses lettres au P. Bertin; ii lui 6crivait, en 1628, parlautdu nouvel Institut :
a Le dessein que vous mandez &tre en ceux qui sollicitent l'affaire des Missions par voics diverses et a
mon avis obliques, le doit rendre suspect et nous
oblige a sortir hors de la retenue et simplicit6 en
laquelle j'estime a propos de demeurer dans la conduite des affaires de Dieu. n-

Cette phrase peint bien le cardinal de B6rulle qui,
au dire de Richelieu, faisait 6galement a la Societe
des J6suites une opposition qu'il croyait 6tre conforme
a la volonti de Dieu. A.Cette bonne ame, dit le car-
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dinal de Richelieu, ne se portait pas a ces extr6mit6s
par animosit6 aucune; il n'en avait contre personne,
mais bien se rendait-il ferme en ses pens6es parce
qu'il croyait qu'elles etaient conformes a la volont6
de Dieu. ,
Saint Vincent ne garda pas rancune a Berulle de
cette opposition et il fit souvent l'Ploge -du d6funt.
Voici quelques-unes de ses paroles : a Feu Mgr le cardinal de Berulle, ce grand serviteur de Dieu, avait
coutume de dire qu'il 6tait bon de se tenir bas, que
les moindres conditions .taient les plus assuries. ,
- ( J'ai appris du bienheureux cardinal de B6rulle i
dire les choses a la maniere des bons anges qui proposent le bien sans se troubler lorsqu'on ne fait pas
usage de leurs lumieres. C'est ainsi que les anges
agissent envers nous; ils nous inspirent le bien et ne
nous poussent pas a le faire. C'est une pensee que
j'ai tir&e de feu M. le cardinal de B&rulte. , - , II
faut 6tudier, a la maniere de M. le cardinal de Berulle,
lequel aussit6t qu'il avait concu une v6rit6 se donnait
a Dieu on pour pratiquer [elle-chose ou pour entrer
dans tels sentiments on pour en produire des actes et,
par ce moyen, il acquit une saintet6 et une science si
solide qu'i peine, en pouvait-on trouvcr une semblable. a , J'ai entendu dire a un des plus saints
hommes que j'aie connus, M. le cardinal de B6rulle,
que l'6tat de priorit6 et de direction est si malin qu'il
laisse de soilet de sa nature une malignit6, une tache
vilaine et maudite; une malignit6 qui infecte I'ame
et toutes les facult6s d'un homme, en sorte que, horsde la charge, il a toutes les peines du monde A sonmettre son jugement, il trouve & redire a tout, c'est
une piti&. n
Cette mime annie 1629 est une annie de gloire
pour la famille des Marillac. Michel, oncle de la
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bienheureuse, est dejA chancelier, garde des sceaux;
il publie un code nouveau, qui fut appel le code
Milcau et qui fat alors raillU par les gens de robe,
mais qui n'en est pas moins le monument trop pen
connu de la plus g6ndreuse tentative de rxformation
qui eft 6t6 faite alors dans l'ordre civil, judiciaire,
financier, agricole, maritime, militaire, ecclesiastique
du gouvernement de la France; un autre oncle de la
bienheureuse, Louis de Marillac, sollicite en avril 1629
la place de marechal de France laissCe vacante par la
mort du mar6chal de Bois-Dauphin; ilobtientle biton
en juin, apres la prise de Privas sur les calvinistes. La
fortune des Marillac a donc, en 1629, le vent en
poupe; leur galdre flotte a pleines voites tandis que
celle de Richelieu est battue par les flots et se dbbat
contre vents et marde; mais ici-bas les choses sont
instables. En effet, Ie 21 novembre 1629, Richelieu va
devenir principal ministre. Son &toile va faire palir,
puis disparaitre, celle des Marillac.
E. R.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITE

par M. MILoN (Suite)

CHAPITRr

V

LA SUITE DES FAITS
DEPUIS LA MORT DES FONDATEURS
DES FILLES DE" LA CHARITE,EN 1660,
JUSQU'A L'EPOQUE DE LA R-VOLUTION, EN

1789

SOMMAIRE : I. Continuation de l'ceuvre des foodateurs par
les successeurs de saint Vincent de Paul et les Supdrieures
ge6nrales des soeurs. - 2. Quelques details chronologiques
sur l'accroissement de la Compagnie des Filles de la Charite. - 3. On dcrit les Vies des fondateurs, Vincent de'
Paul et Louise.e Marillac (Mile Le Gras), et l'on prend
soin de leurs reliques. -- 4. Principaux 6tablissements-des
Filles de la Charite, de la mortfde saint Vincent de Paul,
en 166o, a l' peque de la Rlvolution, en 17894

Dans une de ses conferences aux Filles de la Charite, Vincent de Paul, prevoyant l'avenir. leur disait :
c Quelques-uns vous ont dit peut-etre que Ion pense
bien que, de mon vivant, votre Communaut6 ne manquera pas, mais qu'apres il faudra tout quitter. Je
vous dirai, mes chkres sceurs, qu'd n'en arrive jamais
ainsi des ceuvres de Dieu. Vous auriez un pauvre
appui que celui d'une ch6tive cr6atuire I Votre fermet6
doit etre en la sainte Providence; car c'est elle qui a
mis votre Compagnie sur le pied oii elle est. z. Coanareace du 6 janvier 644a.
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L'administration de la Compagnie resta, apres la
mort du foadateur, confi6e i ses successeurs et aux
sup6rieures successives qui vinrent aprs -Louise de
Marillac.
L'autoriti avait et6 remise aux mains des successeurs de Vincent de Paul dans les lettres d'6rection
donnaes par 1'archev&que de Paris a la date du 18 janvier 1555. Elles portaient, en effet, les termes suivants : Et d'autant que Dieu a bini le travail que
notre tres aim6 Vincent de Paul a pris pour faire
reussir ce pieux dessein, nous lui avons confiU et
commis, par ces presentes, confions et commettons la
conduite et direction de la susdite societ6 et communaute (des Filles de la CharitL)~ sa vie durant, et
apris lui, t ses successeurs les sup6rieurs gineraux
de ladite Congr6gation de Ia Mission:.
Les principaux superieurs genaraux plac6s a la
tete de la double famille religieuse de saint Vincent,
pretres de la Mission et Filles de la Charit6, furent
MM. Almeras, Jolly, Bonnet, pour la p0jiode qui suivit
immediatement la mort de saint Vincent. Parmi les
sceurs supbrieures qui, pendant la meme periode,
furent, par election, plactes
la tete de la Communaut6, il y a lieu de nommer la scenr Marguerite
Ch6tif et la'soeur Mathurine Gu6rin, laquelle fut reelue
a diverses reprises.
Nous avons dit que. Vincent, quelques jours avant
sa mort, avait pourvu a donner a la Communaut6 des
Filles de la Charit& une Suprieure qui remplacit
Mile Le Gras, decedee, et. que ce fut Marguerite
Ch6tif que l'on choisit.
Lors des fun&railles de Vincent, on voyait, en thte
des nombreuses sceurs, la nouvelle Sup6rieure, d6ji
privie de celui sur lequel elle comptait s'appuyer dans
la conduite de la Communaut6. Son abattement, ses
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larmes faisaient'piti &itous et particulibrement a ses
filles. Aussi, au sortir de 1'Nglise, tuutes, tant celles
des paroisses que celles de la Communaut6, vinrent
Pembrasser et lui firent tout haut, a commencer par
les plus anciennes, leur renouvellement d'ob6issance.
( Consolez-vous, ma mere, lui disaient-elles avec tant
de cordialit6.que rien plus, consolez-vous; vous n'aurez pas tant de peines que vous pensez; nous vous
protnettons d'etre plus souples et plus affectionnies
que jamais. » L'esprit de Vincent 6tait bien demeur6
A ses Filles.
Une autre Supkrieure de grand mirite fut, de 1697
A 17o3, la -seur Julienne Laboue. c C'6tait, dit Ia
notice qui lui est consacr6e, une fille-grande et forte,
d'un bon. esprit, douce et obligeante. ) Charg6e
d'abord des- offices mathriels de la maison, ell fut
bient6t mise au secr6tariat, puis a la conduite du
seminaire. Chez les Filles de la Charitd on appelle
a le S&minaire ,i ce que chez les religieuses proprement dites on appelle « .le Noviciat ». Elle fut 6iue
Superieure en I697. a C'6tait une personne remarquable et toute de Dieu . n Le i janvier j698, elie
adressait aux sceurs une Circulaire, oui, entre autres
recommandations, elle rappelait qu'on devait demander de bonne heure lautorisation de la renovation des
vaeux. Elle s'intiressa & I'amdlioration convenable des
bftiments .de la maison de la Communautt.
En 1i24, fut 6lue Superieure la sceur'Julienne
Jouvin qui a laiss6 un 6difiant souvenir, et dont la
Vie, avec son portrait en tete, a-Lt6 publi6e en 1744.
.La periode qui vi, pour les Filles de la Charit6,
de la mort du fondateur, saint Vincent de Paul, jus-qu'ka 1'poque de la Revolution francaise, s'est accomx. Annales, t. LXV, p. 440. Notices des Sceurs, L. L, p..647.
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plie sans 6vinements notables : c'est une periode de
croissance normale.
Nous allons noter seulement quelques faits, dans.
leur ordre chronologique.
Pendant les annees 1661 i 1672, duree du g6neralat
de M. Alm6ras, successeur imm6diat de saint Vincent,
l'organisation de la Communaut6 des Filles de la
Charit6 progressa. Ce qu'elles appellent le
s6mid
naire o, ou le noviciat, fut plus complbtement etabli.
La direction en fat confi&e a la scear Julienne Loret
qui avait pr6cdemment servi d'assistante a MiLe Le
Gras. Des 1647, la soeur Loret avait &t& nommee
directrice des jeanes soeurs, mais & cette 6poque, la
separation entre les seurs anciennes et les novices.
n'existait pas encore.
En 1668, le cardinal de Vend6me, eIgat du pape en
France, ainsi que nous l'avons rapport&, spprouva et
confarma l'Institut des Filles de la Charit6 et ses.
reglements.
Sur cette periode, les Axnales ont publiC quelquesrenseignemeris, appuy6s, nous le pensons, sur les.
Circulaires. On y lit :
a Les rigles communes des Filles de la Charitremontent a saint Vincent qui en traca le texte et en
donnait l'explication aux soeurs dans les admirables
conferences qui nous ont itk conservies; mais chacun
firait copie de ces rigles selon sa devotion, et on en.
tronvait pea d'exemplaires complets. M. Almras fit
revoir le texte, le fit partager en chapitres, tel qu'on
Ie lit depuis, et en fit remettre un exemplaire a chacma des 6tablissements, avec charge pour la Sceur
servante (c'est ainsi qu'on appelait la Sceur sup&rieure)
da Ie conserver avec sollicitude.
SA la priere des steurs, recueillant les reglements
donnes par Ie saint Foadateur et formulant les pra-
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tiques mises en usage par saint Vincent et Mile Le
Gras, ii r6digea en trente-sept articles les Stawtis de
la Compagnie des Filles de la Charite 1. ,
En 1685, les Filles de la Charit4 6tablirent, en plus
de leur s6minaire de Paris, un autre seminaire on
noviciat a Eu, en Normandiel; il exista jusqu'a la

Revolution.
En 17 12, pour une plus facile et plus rapide administration, la Communaut6 fut partagee en quatorze provinces; l'une de ces provinces 6tait celle de Varsovie,
en Pologne, oii les ceuvres allaient en prosperant.
Tels sont les principaux details d'organisation a
noter pendant cette periode.
Et, a mesure que le personnel augmentait, il etait
indispensable d'amenager la Maison-Mere des soeurs,
de facon a pouvoir I'y abriter. t Les sujets venaient
de toutes parts, lit-on dans une Circulaire, en sorte
que le ped 4~ logement qu'il y avai4 ne suifsait pas;
les sceurs taient couch6es partout, sous les tuiles et
dans tous les coins et recoins de la maison. D'abord,
les supirieurs prirent resolution de batir un hangar
pour serrer le bois; mais, encourages par les secours
passes -de la Providence, its finirent par faire faire
presque tout ce qui a 6tk bati, A ta reserve de la buan<lerie, que la Sceur Laboue a fait construire depuis,
ainsi que de la chapelle que la soeur Jeanne Chevreau
fit bitir. La Providence ne trompa pas la confiance de
ses filles et les aumbnes venaient toutes les semaines
pour payer les mat6riaux et les ouvriers. ) C'est pen-dant la superioritb
de sceur Mathurine Gukrin
(vers 168o) que furent faits les batiments qui composaient la pius grande partie de la maison de la Comx. Annales, t. LXIII, p. i58.
Circ., LI, 390; Annals, t. LXV, r. i8.

2.
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munauti et qui ont coit.-beaucoup de soins et de
fatigues. Toutes les soeurs, autant que les offices
pouvaient le permettre, y travaillerent. Et, a mesure
que le bltiment s'avangait, les sujets venaient A la
Communaut6, au point qu'il n'y avait pas toujours
assez de lits et que le seminaire se composait a cette
ipoque de plus de soixante filles. Ces details sont
tires des Circulaires aux Filles de la Charite (tome II,
p. 488, 565, 6i8, 619).
Un des principaux services. qu'a rendus le Supirieur
general, M. Almaras a &tA de presser des contemporains, Abelly, 6veque, et Gobillon, docteur en Sorbonne, d'ecrire, le premier, Ia Vie de Vincent de Paul,
et, le second, la Vie de Mile Le Gras. Ses demarches
eurent un heureu~ succes : les pretres de la Mission
et les Filles de la Charit6 eurent A s'en filiciter.
Abelly, l'historien de Vincent de Paul, rendait-dans
sa biographie du Serviteur de Dieu, hommage k PInstitut des Filles de la Charit6. a C'est Dieu, icrivait-il
A leur sujet, qui par l'humble et charitable Vincent de
Paul, a fait naltre et multiplier cette petite communaut,, laquelle a produit par. le passe et continue toujours de produire des fruits d'humilit4, de patience, de
charit6 et des autres vertus que le Fils de Dieu a le
plus chiries et plus particulibrement recommanc'es
dans l'Ivangile. , (Liv. I, ch. 24.)
La Vie de Mile Le Gras parut en 1676, avec l'approbation de cinq prelats et de cinq docteurs. L'auteur,
M. Gobillon, lui-meme docteur en Sorbonne, etait
cur6 de la paroisse de Saint-Laurent sur laquelle se
trouvait la Maison-Mere des Soeurs. Malgre sa brievet6,
cette Vie est une ceuvre trbs pricieuse. Elle est de la
plus grande autorite, tant a cause des qualit6s personnclles de I'auteur, qui parle en t6moin de ce qu'il
raconte, que des documents qu'il a recueillis.

-

741 -

I1 dit au debut de sa biographic de Mile Le Gras :

v Ce serait priver la Compagnie de ses Alles, et meme
toute '1Eglise, de l'idiication d'un si grand exemple
que de laisser ensevelir dans 1'oubli les actions de sa
vie... Je n'ai pu refuser d'entreprendre cette bistoire
aux prieres de M. Alm6ras, qui a succid6 a M. Vincent avec tant de mirite dans la charge de Superieur
general, et j'ai &t engag6 de satisfaire en cette occasion a ce que je dois a la Compagnie des Filles de la
Charit6, qui, dans sa maison principale, fut une des
plus saintes portions du troupeau qui m'est commis. ,
Ainsi parlait Gobillon, rendant par I le t6moignage
de l'estime qu'il avait pour les Sceurs.
Cette biographie de Mile Le Gras a &t6 souvent
r6imprimnke. Elle fut reeditie et complit6e, en 1769,
par le Lazariste Pierre Collet, qui donna des renseignements historiques sur la situation, a cette date, de
la Compagnie des Filles de la Charit6.
Conserver dans d'&difants r~cits le souvenir de la
vie et des vertus des fondateucs, c'6tait faire oiuvre de
sagesse et de pikt. Un soin non moins pieux 6tait
celui de conserver les reliques de leur corps. Les missionnaires conservaient dans leur 6glise de SaintLazare le corps de saint Vincent de Paul; les Filles
de la Charit6 desirerent justeme nt de poss6der le corps
de leur mere, Mile Le Gras, dans la leur.
Avant ce transfert, eut lieu en l'iglise de SaintLaurent, oi elle fut enterree, en 166o, dans lachapelle
de la Visitation, une premiere reconnaissance ou
constatation de ses restes mortels. Ce fut le Io avril
168o.
A la pri&re des Filles de la Charit6 et de Mme de
Miramion, Francois de Harlay, archevqque de Paris,
permit d'ouvrir son tombeau pour donner a ses restes
une s6pulture plus honorable. Le meme jour, i neuf
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heures du soir, l'onverture en fut faite par Nicolat
Gobillon, eure de Saint-Laurent, en prisence d'Edme
Jolly, Supirieur general de la Mission, do missioamaire Henri Moreau, de Mine de Miramion et d'une
des fillesde sa communaut6, de M. Guerin, directzer
des Filles de la Charit6, des quatre officiares de la
Compagnie, et de Mile Le Gras, belle-fille de lasaate
fondatrice. On ne trouva que des ossements sans
odeur. Les aosements furent depos6s dans up drap,
conserv, ensuite religieusement, avec la terre et le
bois do cercueilet le tout fut mis dans un cercueil de
plomb, portant une plaque de cuivre, qu'on -descendit
de nouveau dans la ofsse.
Les choses demeurerent ainsi jusqu'en 1755.
Le 22 octobre 1755, I'archevqque de Paris, Christophe de Beaumont, donna un nouveau permis d'exhumation pour transporter les precieux restes dans la
chapelle des Filles de la Charite. Le cercueil de plomb
fut mis dans an cercueil de bois fermant & clef, et
inhume an milieu dela chapelle avec une tombe de
marbre noir.
La maEre reposa la an milieu de ses flles jusqu'i la
Revolution.
Si les Filles de la Charith honoraient ainsi leur
pieose Mere, elles n'taient pasoublieuses de Vincent
de Paul, leur Pere. Leur prtsence, d'ailleurs, et leurs
rnvres rappelaient son souvenir.
Dans le nembre des lettres postulatoires adressees
as pape pour demander la beatification de Vincent de
Paul, se trouve, ; la date du 19 jillet 1706, la lettre
des repr6sentants de la Ville de Paris, qui, a cette
occasion, rendent un signifcatif hommage aux Filles
de la-Charit :
u Y a-t-ilcrivent-ils enparlantde Vincent dePaul,
y a-t-il aucune espece de miserables au soulagement
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desquels il n'ait pourvu? n Et ils ajoutent : a Les Filles
de la Charite, de la Compagnie desquelles ii est
instituteur, qui ont plus de trente-cinq maisons dans
Paris, et pres de trois cents au dedans et au dehors du
royaume, instruisent les enfants des pauvres, leur fournissent des aliments et des remedes, et leur rendent
les services les plus humiliants dans leurs propres
cabanes ou dans les h6pitaux, avec une chariti, une
modestie et une adresse dont les riches sont autant
6difes que les pauvres instruits et soulagis. La beatification da serviteur de Dieu, Vincent de
Paul,eut lieu en 1729. A 'occasion de sa canonisation
qui eut lieu en 1737 et fat clh6bree
an mois d'octobre
i Paris, les-Filles de la Charit6 apportrent leur filial
tribut d'hommages a leur fondateur. Dans la serie des
onze tableaux exposes dans 1'aglise de Saint-Lazare
et peints par des artistes distingaus, I'un de ces
tableaux repr6sentait Vincent 61ev6 as ciel donnant sa.
benidiction aux Suphrieurs gen6raux represent6s a
genoux et . Mile Le Gras representie A la tete de ses
Filles de la Charit&.
Tous les orateurs,. a 'occasion de la canonisation,
cilebrbrent a 1'envi les vertus de Vincent et les merveilles de sa vie, ses ceuvres prodigieuses, debout
encore en tant d'institutions et d'6tablissements charitables, vivantes dans sa double famille de Missionnaires et de Filles de la Charite.
Terminons: ce chapitre en mentionnant la foraison
d'itablissements confis aux Filles de la Charit4
durant cette p6riode qui va de la mort des fondateurs
jusqu'A li'poquede la R6volution.
Apres la maort de Vincent de. Paul, le nombre des
6tablissements des Soears continuajde s'accroitre, et a
Paris et au dehors. Nous ne pouvons que mentionner
quelques dtablissevents plus importants. L'u des
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plus considerables fut, en 1676, dans la capitale,
l'H6tel des Invalides.
C'est en 1671, sous le rigne et d'apres les ordres de
Louis X.V, que Louvois, ministre de la Guerre, it
construire par le fameux Mansart l'hbtel royal des
Invalides, pour les soldats et officiers blesses et
infrmes, Le service de 1'eglise, qui 6tait aussi paroissiale, fat confi6 en 1674 aux missionnaires lazaristes
qui devaient y entretenir un personnel de vingt eccl6siastiques. Bient6t aussi les Filles dela Charit6 furent
appelbes aux Invalid-es pour donner leurs soins aux
soldats malades ou infrmes. C'est la seur Barbe
Bailly, entree dans la Compagnie des 1645, qui fat
choisie pour commencer cet important etablissement.
C'est encore elle que Mansart, sur I'ordre de Louvois,
vint consulter pour le plan des infirmeries qu'ils
dresserent en effet ensemble, tel qu'il se voit biti A
present sans qu'en y ait rien change. Bient6t le nombre
des Sweurs fut augment6 jusqu'i trente danscette vaste
maison dans laquelle soeur Bailly mit ce bon ordre qui
6difiait tous ceux qui le voyaient. Cuisine, apothicairerie, lingerie, vestiaire, infirmerie et soin des
malades jour et nuit, soin des fous, elles furent charg6es de tout et ne reculerent devant rien. L'acte de
fondation fut fait, le 7 mars suivant, entre le marquis
de Louvais, governeur des Invalides, et Nicole
Haran, Superieure g6nbrale, et ses officiares, du consentement de Jolly, troisimne g6enral de la Mission .
En i689, fut confi6 aux Filles de la Charite un
important h6pital, celai des Incurables,.situ6 dans la
rue de Sevres, et appel1 aujourd'hui b6pital Laennec,
du nom d"un c6RIbre m6decin du dix-neuvieme sikcle.
Cet h6pital avait 6t.creL, en 1634, pour les incurables
z. ARnuale, t.65, p. 532; Mitynard, 111, 278.
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des deux sexes. C'est 14 que sur la fin de sa vie se
retira Mgr Camus, I'ami de'saint Francois de Sales et
le directeur de Mile Le Gras, avant saint Vincent de
Paul. Ce prilat mourut le 25 avril 1652 et fut enterr6
dans l'6glise, ou son tombeau existe encore. Cette
maison 6tait fort oberk,_ les administrateurs demanderent qu'on leur donn&t des Soeurs pour leur h6pital;
ce fut la sceur Marie Moreau qui, en 1689, au sortir de
son second triennat de l'office, d'conome, y fut
envoyee par les superieurs. Dieu seul sait tout ce
qu'elle a souffert; ii fallut faire sortir les filles qui
servaient dans cet h6pital et qui lui causerent de
grands chagrins. Puis les officiers memes ne donnaient
point ce qui 6tait n&cessaire a l'entretien des Sceurs.
Plusieurs points de l'administration 6taient singuli6rement ejitendus : ainsi, l'hbpital 6tait charg6 de
beaucoup de rentes viageres qu'on ne payait plusla porte
malgr6 cela, on donnait tous les jours
ce
dehors,
du
pauvres
aux
portions
quatre-vingt-dix
que soeur Moreauncrut devoir proposer de supprimer
pour pouvoir payer- ce qu'on devait. Elle estimait,
comme saint Vincent de Paul, ap6tre si zili pourtant
de la chariti, qu'il faut payer ses dettes avant de faire
l'aum6ne. Mais cette reforme attira une terrible
bourrasque contre la Suptrieure et les Sceurs que les
mendiants poursuivaient d'injures et mgme de coups
de pierre, ce qui n'altira point la constance ni la
douceur de ces humbles filles. Deux ans apris I'&tablissement de cette maison, sceur Moreau fat elue
Superieure de toute la Compagnie, 1691-1694 (Circ.,
II, 621). Dans: la-_siite, les choses s'arrangerent et
cette maison devint des plus consid6rables de la
communaut6.' SSn histoire d6taillke serait intrresI. Annales, . 65, p. 531.

- 746 sante. Signalons sculement que cet h6pitai, dit aujourd'hui de Lainnec, fut desservi par les Filles de la
Charite jusque vers la fin du dix-neuvieme siecle, oiu
le souffle de laicisation vint les en cha- ser. C'est l,.
en face du nouveau Saint-Lazare, que le a avril i8i6
mourut M. Hanon, vicaire g6enral de la Congregation
de la Mission, si z61• pour maintenir intacte i'oeuvre
de saint Vincent et de Louise de Marillac, les Filles
de la Charite.
A Fontainebleau, I'h6pital des Fi1eI
I*'kes, d'apres
la notice sur M. Durand, lazaiiste, cure de Fontainebleau, fut fond6 en 1698 par Mme de Montespan nom bien connu dans l'histoire de Louis XIV. Cette maison 6tait pour soixante orphelines que les.
Sceurs de Charit6 6levaient et instruisaient chretiennement, et pour quarante hommes ou femmes Ages.
-A Lyon, furent acceptees par les Sqeurs, en 1697,
la maison de Charife de Saint-Michel, et, en 1699.
celle de Saint-Paul.
Dans les Cevennes et la Saintonge, les guerres de
religion avaient cause bien des troubles; 14 aussi
pourtant les Filles de la Charit6 a)lirent exercer leur
charitable ministere. A Saint-Hippolyte (Gard), un
h6pital et une 6cole furent confies aux Seurs de
Charite en 1700; et, au commencement, elles eurent
beaucoup ky souffrir de la part des religionnaires
fanatiques ou protestants. En Saintonge, elles furent
6tablies a Saintes, sur la paroisse de Sainte-Colombe,
ea 1700, par lettres patentes du roi, as normbre de six,
pour visiter les malades et leur distribuer vivres,
bouillons et mBdicaments. En 1740, A Saintes aussi,
elles s'tablirent au Port-des-Fzrres, oh elles restirent
jusqa' la R6volution. A cette triste 6poque de la
Revolution, on ferma la chapelle et 1'ecole des Sceurs
(3o juin et 20 aodt 1791), parce qu'elles avaient refuse
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le serment. a On ne les a tolir6es jusqu'd ce jour, dit
i'arr&t, qua' cause do d6faut d'6tablissement de cette
nature. Mais on ieur permettait de se devouer au
soulagement des pauvres malades et de se livrer a des
actes de bienfaisance qui n'appartiennent vraiment
qu'd des ames pures, tout en leur interdisant de
chercher a propager lears opinions en mnatiere de
religion'. )
Ces quelques 'indications suffisent 4 montrer la
nature des ktablissements confins aux Filles de la
Charite. En plus de la Pologne, il y eut, hors de
France, quelques debuts d'6tablissements en Espagne
-et en Btlgique. Le nombre des maisons des Filles de
la Charit6 vers Ia fin du dix-huitieme siecle 6tait d'un
peu plus de quatre cents. Quant au nombre desSceurs,
nous allons entendre la Supirieure g6nbrale, soeur
Deleau, dire en 1791 : Nqos sommes quatre mille qui
pensons de m&me. »
Le cardinal Maury, qui n'6tait encore que l'abb6
Maury, prononca, en 1785, un panegyrique de saint
Vincent de Paul, A Saint-Lazare, a Paris, dont un juge
autoris62 a dit que (( c'tait le plus beau qui ait 6t6 fait
A la gloire de saint Vincent de Paul, celui.qui est le
plus marque de l'intelligence de son r6le providentiel >,.
Le roi Louis XVI fit donner l'ordre & l'orateur de
pr&cher de nouveau ce panbgyrique en sa presence. 11
y louait en ces termes les Filles de la Chariti :
( Enhardi par leurs succes, Vincent de Paul gneiralise
les fonctions de ces anges visibles de la Providence,
leur demande des vertus aussi vastes que les besoins
publics, et les estime assez pour mettre entre leurs
mains toutes ses bonnes oeuvres. Aussi, continue
i. Annales, t. 65, p. 441.
Ce pandgyrique de Maury a et6 publi6 en entier
dans les Annales de la Congrgation de la Mission, t. 63 (1898), p. 343.

2. MAYNARD. -
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l'orateur, au milieu de la dicadence universelle des
Ordres religieux, le ciel, qui ptotege visiblement les.
filles de Vincent de Paul pour mettre partout leur
touchante innocence entre sa justice et les misires
humaines, ne cesse de multiplier leurs itablissements
et leurs succes dans toute l'Europe. n
C'Ctait vrai; mais c'est en 1785 que fut prononc6 ce
discours, et dja forage de la R6volution grondait. II
allait 6clater en France en 1789 et se r6pandre, lui
aussi, sur toute l'Europe. Qu'allait devenir pendant la
R6volution tout prbs d'6clater, la famille religieuse,
florissante alors, de saint Vincent de Paul?

(A suivre.)

A. M.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

De 1874 & 1918.

CHAPITRE V

M. Boat, Suplrieur general (Suite)
SOMMAIRE. -

M. Bord est nommiesecrtaire general; les

Annales ; aumnier de la maison d'Arcueil; la guerre de
x87n la Commune de 1871; assemblee de 1874, il est elu
Superieur general.
C'6tait vers la fete de Notre-Dame-des-Sept-Donleurs que M. Bor6 avait regu sa nomination de Visiteur
des Missionnaires et de Directeur des'Seurs de la
province de Constantinople; la sainte Vierge avait
voulu sans doute l'avertir par cette coincidence qu'il
devait s'attendre a des douleurs dans l'exercice de sa
double charge. Elles ne lui manquarent pas et ii sut.
comme Marie rester debout au pied de la croix.
Nous ne raconterons pas dans le d6tail les multiples
incidents qui furent pour M. Bor6 des occasions de
souffrir. Ce serait cependant tres instructif. Un historien de M. Bor6 adit : A cette 6poque, Bore connut
les mesquines intrigues, les secretes jalousies qui ne
manquent jamais de jeter leurs epines dans les pas du
merite et de la vertu. i Nous ne pouvons souscrire t
un tel jugement et F'Rtude approfondie du dossier qui
concerne les difficultis que M. Bor6 eut avec les missionnaires et avec les sceurs nous a convaincu que ces
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-d6saccords 6taient de la nature de ceux qui s'il6vent
entre les saints et que Dieu permet pour le bien spirituel des saints. Ii n'y eut ni intrigues ni jalousie;
il y eut maniere diff6rente de concevoir les choses.
M. Bor6 avait 6te nomm= directeur des sceurs en meme
temps que visiteur des missionnaires; avonons qu'il
6tait encore neophyte et un peu novice pour l'exercice
de ces deux charges; il avait bonne volonte; il lui
manquait l'expbrience; ii le reconnait des le d6but.
Le 7 janvier 1852, il 6crit dans son journal intime une
belle page sur sa vocation comparee a celle des Filles
de la Charit6 qu'il doit diriger. II s'applique le texte :
Filii tui de longe venient. '< Je suis un ils, 6crit-il,
mais un fils prodigue venant de bien loin, des extremit6s d'une vie mondaine et n6gligente. Ii applique
aux saeurs la seconde partie du texte : Filiae tue de
latere surgent. a Au contraire, je vois un grand nombre
de mes soeurs, fiddles A leur vocation, verir jeunes,
sans s'6tre ecart6es par les voies du monde. Que Dieu
en soit bnai! Elles se I.vent aussit6t qu'elles voient
briller I'.toile; elles se levent non pas a une grande
distance, mais tout A c6te, de latere, de Celui qui les
appelle. u Et apres avoir exalt6 les sceurs et s'etre
abaiss6 lui-meme, ittermine ainsi : i~ Et cependant, &
incomprehensible jugement de Dieu 6 confusion bien
propre a stimuler mon ardeur! je suis appe1e A les
diriger. i
Fortifie par les benedictions de I'obeissance, il commence son ministare : il confesse les sceurs, ik prcche
des retraites aux sceurs, il visite les maisons de sceurs;
ces nouvelles fonctions le remplissent d'admiration
pour les Filles de la Charite. Cependant, soit dans sa.
correspondance, soit dans sa conversation, ii est toujours r6serv6, discret, strieux, 6ioign6 de toute expression trop affectuease, et ce a'est pas sans mbrite; car
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il avoue lui-meme dans son journal intime qu'dI a
beaacoup Aveiller sur ce point, a 6tant tenti de ne pas
rester en arriere des personnes qui me temoiguent une
grande confiance P.

Bient6t les difficult6s surgirent; M. Bere, quoique
tris humble, 6tait peut-6tre, sans s'en rendre compte,
un peu autoritaire avec une grande puret6 d'intention;
il manquait peut-4ire de doigtI, bien qu'il. cherch&t
continuellement a agir d'apris les conseils des supArieurs et des assembl6es ginerates et des maitres de la
vie spirituelle; surtout ii ignorait la psychologie feminine. I1regrettait de n'etre pas directeur des,soeurs a
la faqon des directeurs d'autres provinces qui possidaient des pouvoirs plus eteadus; il y eut bient6t
desaccord pour la manimre de concevoir les ceuvres des
seurs en Orient; sa nature sensible et delicate souffrait de ces petites piqdres .qui sont inevitables dans
les rapports entre mortets; ii 4crivait Paris: Suis-je
directeur des soeurs,oui ou non.?5 11 ne disait pas cela
par un mouvement d'amour-propre froiss6, mais par
un scrupule de remplir exactement ce que Dieu
demandait de lui; la preuve en est que lorsqu'un
autre fut charg6 officiellement de la direction des
soeurs, il ecrivit aussit6t k M. etienne ; c Je m'6tudierai A le seconder en tout et je ferai taire avec la
grace de Dieu toutes les reclamations de la nature
egoiste. P Et nous voyons par la suite qu'll continue
de-pr&cher des retraites, d'aider les maisons de sceurs
<comme si rien n'6tait change.
Des deuils de famille et des revers de fortune pour
quelques personnes qui lai 6taient chIres vinrent
ajouter de nouvelles croix A celles de sa charge.
La question fnanciere fut aussi pour- ii une grosse
6pine. M. Bor, .dans sa loyaut6 de gentilhomme, ne
supposait pas qu'un .contr6le fit nmcessaire pour le
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maniement de l'argent; il savaitaussi que les question&
ktaient quelquefois traities directement avec Pariset, loin de s'en formaliser, il se croyait, par le fait
mtme, .dlivri de tout souci et de toute responsabiliti. Des ordres venaient d'en haut qui -taient bas6.
sur des rapports, ou diffirents des idies de M. Bore,
ou incomplets, on inexacts par suite de l'inexperience
de ceux ou celles qui les adressaient; M. BorA aurait
cru manquer A l'obkissance en ne les executant pau
ou en ne les faisant pas ex6cuter. Bref, on n'y voyait
plus clair, ni a Paris, ni a Constantinople. Une commission fut nommie, sons la prisidence de M. Martin,
assistant. La conclusion fut que M. Bore fut appel6
a Paris. £coutons ce. qu'il en dit dans son journal
intime :
u 17 septembre i865. File de Notte-Dame-des-SeptDouleurs. - J'essaye de faire la retraite du mois et de
retirer de la meditation du mystere la r6solution
d'apprendre a souffrir. Je ne suis tout au plus qu'au
commencement de l'alphabet de cette science. Le soir
je recois une lettre de Paris et un secret pressentiment
me disait qu'elle contenait quelque nouvelle importante. Aprbs avoir r6cit6 mon br6viaire an pied du

tabernacle, je 1'ouvre et 'y lis l'ordre de partir immidiatement pour Paris. Vous seul, 6 mon J6sus, pouver
savoir tout ce que cet appel a de p&nible pour .moi

dans ce moment; mais j'adore votre volont6 qui m'est
indiqu6e par celle de mon Sup6rieur; je m'incline
et sans raisonner je ne songe qu'I partir. II y a
juste quatorze ann6es que dans les mimes jours je
fus investi par le Pare de la charge de Visiteur de la

province. II s'est passe bien des choses dans cet intervalle et les choses ont change, co nme le temps:.
II part le 19 septembre, faisant le sacrifice de tout:
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personnes, lieux et choses. a Je vous offre cet holocauste, Seigneur, sur I'autel de mon pauvre coeur. *
II arrive & Marseille le 26 septembre; ii est a La
Teppe le 28; il.fait un pblerinage A la Salette et le
voici A Paris. Saint-Lazare entre en retraite. ' C'est
un spectacle bien edifiant, dit-il, de voir la ferveur et
la regularit4 de tous les confreres. » M. Bor6 se joint
a eux et suit les exercices avec fidelit6. II prend a la
bibliothqtie les oeuvres de saint Jean de la Croix,
de saint Jean Chrysostome et de saint Augustin. Le
premier jour, it m6dite la quadruple nuit du docteur
mystique Jean de la Croix : r Pour gofter tout, il faut
n'avoir de goat pour rien; pour savoir tout, it faut
desirer de ne rien savoir; pour poss6der tout, il faut
souhaiter de ne rien poss6der; pour etre, il faut ne
vouloir etre rien. ) M. Bore note ainsi tout ce qui le
frappe, soit dans ses lectures et meditations, soit dans
les conferences faites le soir par M. etienne. II est
remarquable comment M. Bore s'applique humblement
i lui-m&me ce que dit le Superieur g6neral. Un soir,
celui-ci insiste sur un genre de fautes qui se commettent trop ais6~ent dans les communaut6s religieuses, les manquements A la charit. c On juge son
prochain, on le censure avec une vigueur que n'ont
pas dans le monde les hommes 6trangers A la pratique
de la religion. On voit'en differentes circonstanries
des religieux, des religieuses tentis de quitter leur
vocation par d6pit de certains jugements trop durs,
trop offensants. » Et le pauvre M. Bor6 est atterrb
de ces paroles et it se demande s'il n'a pas caus6
pareilles tentations a ses confreres par la manibre de
les juger.
La retraite se poursuit et nous assistons aux r6petitions d'oraisons faites par les ven6rables anciens et
nous entendons la voix pressante de M. ]ftienne.
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Le 5Soctobre, celui-ci montre que t l'exercice le plus
miritoire de la mortification, c'est d'accepter les difficulths de notre office, et it ajoute que-ce qu- nuea
prenons pour des defauts dans les autres n'est souvent
qu'une opposition a notre manierede voir et de juger.
Ces mots sont une lumiere pour M. Bore et it se
promet d'agir d'apres ces directions. II a cependant
le coeur broyb, il se rappelle les quatorze annees pr6identes de sa mission, sa chere mission, ses Bulgares,
ses Arminiens; il va faire sa communication 4
M. ttienne; ii est prEt a faire le sacrifice de sa
charge de Visiteur et voici que M. le Supriuer
gin6ral lui declare qu'il n'a jamais en la pensee de
le changer, que M. Bore doit retourner b son poste
avec I'experience de ses tribulations et de ses fautes.
M. Jor6 demande au Sup6rieur gn6ral quelle pratique il doit prendre .: a L'expansion du caractre et
l'oubli de soi. , Et M. Bor6 ajoute : , Oh! c'est bien
ce qu'il me fallait. Gen6 comme je l'etais par mes
soucis, je ne savais oi poser le pied; je m'isolais des
ceuvres et des confreres, je prends la r6solution de
changer. ,
M, Bore renouvelle ses veux, le 17 octobre et apr4s
uae derniere conf6rehnce di M. l9tienne sur la c•arit6 mutuelle, il repart pour Constantinople 0 itl
arrive en novembre. Ses retraites du mois montrnt
le souci qu'iI a de tenir sa risolution de la grande

retraite : expansion du caractere, oubli de.moi; i
s'humilie de ne pas l'observer A la perfection. D'autre

part les dif£cultis n'ont pas eit

aplanies par son

retour. M. le Siuprieur gineral-juge ncessaire d'en-

voyier M. Devin. et M. Mailly comme commissaires
extraordinaires. M. Bore s'efface devant eux et ecrit
simplement a la date du I5 avril 1866 : ( Je veux en
cette circonstance ne rien mettre du mien et laisser
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tout decider par la volontr

de ceux qui me repr6-

sentent celle de Dieu. 2
M. Devin, secretaire general, 6crit alors au Pere
Ltienne que le remplacement de M. Bore est necessaire pour assurer la paix, la tranquillit& parmi les
confreres et les sceurs. Le conseil h6site devantcette
mesure et il demande au commissaire extraordinaire
un supplement d'informations et de renseignements.
M. Devin maintieht ses affirmations et insiste pour
un rappel aussi prompt que possible. Le conseil se,
rallie a ce avis : M. Devin est nomme visiteur A la
place de M. Bor6; M. Maillyvest destin6 & devenir
secr6taire g6neral a la place de M. Devin et M. Bork
est rappel6 a la Maison-Mere.
Ecoutons les confidences qu'il fait a une Fille de
la Charit6 avec laquelle il est rest6 en relation 6pistolaire jusqu'i la mort; ces confidences nous montreront
la beaut6 de son aue :
Paris, le 23 aoCt 1866.
MA CHeRE SCEUR ET FILLE EN JESUS-CHRIST,
La gadce de Notre-Seigneur soit avec nous pour iamaisf

E Votre prediction de I860 que vous me fites i
Smyrne s'accomplit. Le Tres Honorb Pere m'a appelI
i Paris et, i sa premiere entrevue,,il m'a dit qu'il
voulait me garder. J'ai offert aussit6t mon sacrifice .
Notre-Seigneur dont le crucifix de sa chambre me pr6sentait l'image adorable et j'ai senti non seulement le
calme en moi, mais la paix et le contentement. ,
II rappelle ensuite sans aucune amertume ses d6mI&ls avec les soeurs de Galata. II continue :
" Je gagne done beaucoup &ce changement, & part
les petites
tsaisfactions de l'amour-propre qu'il est
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excellent de ne pas avoir; ce changement m'offre
pour mes vieux jours le dernier horizon de repos et
de grands avantages spirituels. II est mille fois plus
avantageux d'obkir que de commander et depuis les
cinq a six jours que je suis digag4 de toute responsabiliti dans ma chambre-cellule, je goate un charme
indicible. L'on m'annonce divers emplois que Ie
Pere, dit-on, me r6serve. Je ne suis pas inquiet et le
dernier ministere de la maison me semblera tres bon.
A la v6rit6 j'aimais l'Orient, les populations diverses
que je cherchais scion mes faibles forces a ramener
l'uniti; j'espbrais mourir a la tiche v; mais puisque
Dieu n'a pas agre6 sa volonte ii se soum-t ~s~iirement
et en attendant on poste it se plonge dans ses chrres
etudes et il renoue connaissance avec les vieux amis
de la Maison-Mere.
Le 14 septembre, il 6crit i la meme soeur: ( Les souvenirs de Constantinoplem'arrivent comme des r&ves
d'ui autre monde. J'aime & r6p6ter la parole relative
an divin Maitre: c I1 a bien fait tontes choses. a
C'est aujourd'hui la f&te de I'Eraltation; puiss-je
rep6ter mon oraison jaculatoire, fruit de la meditation
de ce matin : «(Je suis crucifie avec Jesus-Christ. »
Vritablement sa grice adoucit toutes les amertumes
qui submergeraient la nature; ii m'aide a fooler aux
pieds celle-ci. P
a Le Tres Honore Pere, qui est do c6t6 de Nicedepuis dix jours, m'a charge du coursd'histoire eccl&siastique pour nos 6tudiants et je le prepare avec
joie. i

Le 9 octobre, it ecrit que son changement devient
de jour-en jour de plus en plus fructueux et agr6able :
a J'y ai gagn6 *des avantages spirituels innombrables ,. II indique, entre autres, la r6gularitk de Ia
Maison-Mere; les bons exemples des confreres et il
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termine par une petite malice : c Je n'ai plus a traiter
qu'avec de grandes personnes s&rieuses. .
Mais son changement de Constantinople prisentait
quelques difficultes a Rome. M. Bor6e tait pr6fet
apostolique et cette charge d6pendait de la Propagande. Or, M. Bor6 avait toujours 6t6 bien vu et estim6
en cour de Rome oih son zele, son esprit de foi, ses
vues 6levees, son souci de ramener les 6gar6s, lui
avaient gagni les sympathies du Pape et du Pr6fet de
la Propagande. Le Pape Pie IX qui devait plus tard,
a quelques deput4s se rendant a l'assembl6e de 1874,
d6signer M. Bore comme l'un de ceux qui paraissaient
le plus aptes A etre Mlu Sup&rieur ge&nral, le Pape
pouvait faire quelques difficult6s a ce que celui qu'il
estimait tant et dont il avait voulu faire son d6legue
fit rappelM a Paris pour 6tre simple confrere A la
Maison-Mire. D'autre part, M. ftienne avait toujours
t6moign6 & M. Bor6 une bont6 tres grande et il ne
s'6tait r6sign6 & le rappeler que sur les lettres recues
de Constantinople; il aurait voulu confier a M. Bor6
quelque poste qui put montrer & Rome qu'on estimait toujours & sa juste valeur le prefet apostolique
de l'Orient. C'est alors qu'on songea a lui donner la
charge de secr6taire g6neral. Cette charge avait bien
6t6 offerte & M. Mailly; mais la chose 6tait demeur6e
confidentielle et n'avait pas 6t6 publi6e; on revint done
sur la premiere d6cision et,enoctobre 1866, M. itienne
appela M. Bor6 pour lui dire qu'il voulait le nommer
secr6taire g6neral.
c Je lui ai repondu, 6crit M. Bore, que je voulais
m'en tenir a Ia regle de ne rien demander ni rien
refuser; que j'6tais pret B accepter cet emploi comme
la derniire place, partout ailleurs. »
C'est le 18 octobre 1866, a la fin de la retraite, qu'il
est install dans son nouvel office. 11 ecrit a une soeur,
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le 16 novembre : c Voici trois semaines que je suis eas
fonction; je mets mon cabinet en ordre; je sais charg6
de la correspondance avec toutes lea Missions, mnme
les pils Loiataines; ce qui me permet d'y travailler
plus efficacement nrmem qu'en Turquie. Le P&ee me
timoigne antant de boat6 que de confiance et la M~re
ga-ialIe i'est pas mains bonne ni privenante. J'em
sms hamilii. Aussi je pease que cette prosperiti ne
pourr durer longtemps. Celui qui m'associe a vosa

csoix trouvera le mayen de m'y clouer de nouveaau.
Une des pnccipales fonctions du secretaire geairal
est de iaire e compte remdu des scances do grand
CasseiL. M. Bora le fait avec use 6criture lisible, ce

qui n'est pas d'un mince avantage pour les historieas.
futurs; ic le fait en geniral tris brievemeat; ii est
sotuvent distraitcomme tous les grands honmes; ainsi,
am jour, on. darns le corps de t'article il est question
de M. Barthblemy de Sait-Hilaire, ii met en marge
comne resuml de l'aiticle: M. de R6musat; la mention
des personnes presentes nous montre que, pendant
lea huit ama qu'il a e66 secrtaire ginfral, il a manque
oae foisdont quatre pour raison de maladie, une parce

que c'tait a. ftte de la Nativiti et qu'il devait offcier
aillturz, et une autre fois parce qu'il n'avait pas it6
ptsenau. Les cinq axtres fois son absence est due a
des retraites qu'iI preche. Enx somme, il a fdklement
gardd ta rsidencr. L'indication da liet des seances
noua montre que le Conseil s'est tena quelquefois a
Gentilly, au Berceau de Saint-Vincent de Paul et a
Brauxeles. Ses comptes rendus n'oat pas toujours

ht* approuv6s des membres du Conseil; it a reca
plusieurs fois des observations qu'iL mentionne humblement. Un jour qa'il avait dit que M. Devia 4tait
appele a un emploi nouveau, celvi de visiteum des

visiteurs, it est obligi, la fois suivante, de rectifer et
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de dire que M. Devin n'est pas appelC i remplir une
fonction nouvelle on inasite; qu'il est simplement
nommi visiteur de 1'le-de-France, en risidence A
la Maison-M.re qui sera soumise a son droit de visite
et que de la il pourra &treenvoyh comme commissaire
extraordinaire, pour visiter les maisons dont les visiteurs sont sup4rieurs. - Une critique A signaler est
celle qui lui fat faite quelques jours avant son 6lection
comme supbrieur general; on avait parle de quelques
opinions qui paraissaient alors avanc6es et M. Bor6,
tres fecond ce jour-la, fit toute une thhse dans le cahier
do Conseil au sujet de 1'antiquiti du monde; il y
apporta des textes empruntis a la thiologie de Bouvier, a I'hermineutique de Janssens, au catechisme de
persverance de Gaume, i un livre de Reasch. La fois
suivante, qui itait pen de jours avant 1'Assemblie
g6n6rale de 1874, il ecrit hui-meme ses ritractations.
< Les observations pr6cedentes sur la question giologique sont 1'expression personnelle de la pensee du
secr6taire seal-qui a cru rendre la pensie du Conseil.
On en laisse toute la responsabilit- au rapporteur. >
Une des principales occupations, an d6but de sacharge, fut de preparer IAssembl6e de 1867. II 6crit
A cette 6poque : a L'Assemblee generale approche. Le
secretaire a plus raison qu'un autre de s'ea preoccuper. Toutefois, je cherche a ne pas m'en inqui6ter
ni effrayer. Je veux y faire mon devoir et je sais que
je ne peux y montrer que mon insuffisance. ) A
FAssemble domestique de la Maison-M•re, ce fat
M. Salvayre, procureur g6n6ral, qui fat nomm6 secrietaire. A PAssemblee provinciale de la province de
France (on de Paris, comme on disait alors), ce fut
encore M. Salvayre qui fut nomm6 secrAtaire. On seat
dans quelques postulats de cette province !'inspiration
de M. Bor6; les membres s'y proccupent surtout des
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progres des etudes thiologiques; ils insistent pour
qu'on parle latin dans les classes; ils demandent que
les etudiants soient transf6res a la campagne, pros de
Paris cependant; que l'on forme les jeunes gens aux
oeuvres de la Compagnie; que l'on r6dige ie directoire
des petits s6minaires; que la liturgie romaine soit
retablie etc. L'Assembl6e g6n6rale, qui se tint le
27 juillet 1867, lui donna plus de travail encore, car
il fut 6iu secr6taire et dut rediger les procks-verbaux.
Nous remarquons ici encore sa distraction : il oublie
de noter le jour, qu'il ajoute ensuite; il appelle le
Supirieur gan6ral R. D. Joannes Baptista sans rien
plus; il omet des choses importantes qui lui imposent
deux rectifications. Une autre grande distraction
plus grave que la pr6c6dente est de n'avoir pas pris
le double des r6ponses aux postulats de cette Assemble; du moins nous ne les avons pas aux archives; il
est peu probable qu'ils aient disparu, car nous avons
dans un registre ceux d'avant et ceux d'aprbs. Un des
d6crets de cette Assembl6e a du 6tre inspir6 par
M. Bor6, c'est celui qui prescrit aux missionnaires
d'apprendre la langue des pays oiuils missionnent.
Apres l'Assembl6e, ses occupations ordinaires recommencent. La vie du secretariat n'est pas une vie mouvement6e ni exposee au public; elle n'a pas d'histoire.
Indiquons cependant quelques faits de cette 6poque :
d'abord ii est a remarquer qu'il y avait alors des correspondants des provinces etrangeres qui etaient
charges de leur pays d'origine; nous voyons des correspondants des Etats-Unis (MM. Hayden, Rolando);
espagnols (MM. Oriols, Mariscal); des polonais
(M. Stratyski); en dehors de ces correspondants
6trangers, nous voyons dans le personnel des secretaires de cette 6poque,: M. Marion, M. Lafon, un jeune
6tudiant, M. Guillaume; et M. Bor6 a compos6 pour
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eux un coutumier du secretariat; et un avis du grand
conseil u, recommande a tous les secretaires de consulter exactement le coutumier et de s'y conformer n.
M. Bore aide les commissaires A faire leurs rapports; il ridige les contrats de fondation d'accord
avec le procureur general; il fait tous les ans un
compte rendu gen6ral de nos Missions et des ceuvres
de ]a Congregation a l'usage de MM. les assistants;
quand la Propagande demande un rapport sur les
questions d'Orient, c'est M. Bore qui est charg6 de
1'6crire; il travaille aussi & la notice sur M. Aladel,
mais ii s'accuse d'&tre lambin pour ce travail;
M. Cayron, neveu de M. Aladel, avait compos6 la

biographie de son oncle; mais la redaction laissait
beaucoup & d6sirer et M. Bore se chargea de la reviser,
d'en faire disparaitre les incorrections, d'en combler
les lacunes, tout en Iui laissant son cachet de simplicite; cette notice parut en 1873; M. Bore est aussi en
relations frequentes avec les visiteurs; il est charge
de: leur transmettre les decisions de M. le Sup6rieur
general qui sont envoy6es a quelque particulier, mais
qui peuvent int6resser tous les visiteurs.
Une de ses principales occupations est la r6daction
des Annales de la Mission. Cette revue, commenc6e en

1834, 6tait alors 1'unique organe qui unissait entre eux
les missionnaires et les soeurs; elle se composait alors,
suivant son sous-titre, de a Lettres idifiantes 6crites
par les missionnaires et les soeurs, employes dans les
missions 6trangeres )); on les gardait jalousement pour
les enfants de saint Vincent, et de grands personnages
ayant demand6 alors A en avoir communication, cette
permission leur fut refusbe. M. Bore avertissait les
correspondants d'avoir soin d'6crire toujours tres lisiblement chaque nom propre, ainsi que tout mot de
langue etrangere. II rappelait aussi la sage recom-
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mandation faite par saint Vincent a M. D'Horgny, a de
ne rien avancer qui ne soit utile et v6ritable ».
Nous avons rein avec int6ret ces lettres vraiment
edifiantes qui montrent I'esprit apostolique qui animait la Compagnie dans toutes les parties du monde,
particulibrement pour la conversion des infidiles, soit

des Indiens dans tons les pays d'Amerique, soit des
Chinois, et pour le retour des h6r&tiques et schismatiques, en Perse et en Abyssinie.
A partir de 1870, M. Bor6 fait au commencement de
chaque volume des Annales un apercu g&neral des
cuvres de la Congregation. II prend la chose de tres
haut. II a plusieurs pages tres 6levies sur la mission
temporelle dn Saint-Esprit, sur I'infaillibilitk de
Pierre, sur les ap6tres, sur les grands missionnaires,
sat les ordres religieux, et il arrive enfin aux travaux
des enfants de saint Vincent. Sa connaissance des
langues se revele en cet article, car nous y avons lu
da russe et de l'hlbreu, du syrien.et de I'espagnol, de
l'italien et de l'anglais, sans compter du latin; il fait
des considerations sur Sem, Cham et Japhet dans le
genre de Rohrbacher; il ouvre des discussions sur le
sens veritable de certain texte scripturaire et au milieu
de tout cela se glisse la relation qu'il s'est propos~e
et qui a pour but de completer, de coordonner et

d'expliquer les faits 6pars dans la correspondance des
Annales; ces apercus annuels sont de nature a bien
faire connaitre l'histoire de la Compagnie et ils sont
bien anim6s de l'esprit de saint Vincent,
Aux lettres idifiantes proprement dites s'ajontent,
de temps en temps, des travaux scientifiques comme
celui qui a pour objet le. canal de Suez (son histoire
depuis les Pharaons, 149o avant Jesus-Christ), l'6tude
des montagnes du Liban, etc.
Le volume 36, annbe 1871, contient le r6cit des

6vincments. de la guerre et de la Commrune. Il y a.l
journal de M. Bore chez les soeurs d'Arcueil-Cacha.;
le jpumal de la Maisoa-M ere,d sans douter
I;a plame
de plusieurs collaborateurs, peut-etre MM. Maill,
Meugniot,. Hurault; le journal de plasicurs maisons
de seurs. Ce voaume est extremement intiressaa•t
mais ildiffere totalement des volumes precedents; c'est.
peut-&te pour cela que le grand Conseil fur appele a
prendre la decision suivante, ie i3 novembre &87L
Le Conseil a jugA utile et opportun de rIgler definitivement le mode de la r6daction des Annales de ta
Congrigation,leur composition ayant ete, surtout derniirement, le sujet d'appriciations on de critiques tres
diverses. En consequence, il a et6 form6, pour cette
fin, un Comitk compose d'un president, de quatre
consulteurs et de deux redacteurs: president,M. Stella,
assistant; consulteurs : pour FEurope et les EtatsUnis, M. Stella, assistant; pour rAmerique du Sud,
M. Chinchon, assistant; pour la Chine et IAbyssinie,
M. MailIy, procureur; pour la Perse et FEmpire
Ottoman, M. Bore, secr6taire; les r6dacteurs sont:
M. Guillaume, du Secretariat, et M. Meugniot, de la
Procure.
ARTICLE PREMIER. - Toutes les lettres susceptibles
d'tre inserees seront remises par le secr6taire genral

a chacun des consulteurs pour leurs provinces respectives.
ART. 2. -

Ces derniers les liront attentivement et

feront les corrections, suppressions qu'ils jugeroat.
necessaires on convenables.
ART. 3. - Ils transme.ttront lesdites lettres revues,
annot6es et corrigses, s'il y a lieu, aux redacteurs.
ART. 4. - Les r6dacteurs reviseront attentivement
toutes les lettres qui leur auront 6tb remises par les
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consulteurs, et les mettront en 6tat d'6tre livr6es i
1'impression.
ART. 5.- Les redacteurs remettront chaque numero
e&tre imprim6 au president du Comit6, puis &
pret
chacun des consulteurs qui devront 1'examiner en
particulier. Ils ne garderont ce manuscrit que quatre
jours au plus.
ART. 6. - Le Comit6 se reunira quatre fois 1'an
pour adopter d6finitivement la redaction et le choix
des lettres qui formeront les quatre numeros des
Annales, et aucune lettre ou notice ou rapport qui
n'aura pas 6t6 approuv6 par le Comit6 ne pourra &tre
imprimi.
ART. 7. - La correction des kpreuves sera faite au
Secretariat qui se fera aider au besoip, dans ce travail,
par la Procure.
ART. 8. - Dans le premier numero de chaque
ann6e, il sera fait un rapport sommaire indiquant la
situation de toutes nos maisons; ce rapport sera fait

par les redacteurs, et, comme toutes les lettres, soumis
au Comite avant d'&tre donn6 a 1'impression. J.-B. ETIENNE, Sup. gin.; E. BORE, Sec. gin.
Cette decision ne fut port6e la connaissance de la
Compagnie qu'au d6but de 1873, dans le premier

num6ro des Annales de cette annie, par la note suivante :
Nous sommes arrives a la trente-neuvibme ann6e de
la publication de ces Annales, commenc6e en 1834

par les soins de notre Tres HoIor6 Pare, et, depuis
cette 6poque, il est incontestable qu'un.grand bien en
est r6sult6 pour toute la Congregation. Grice a nos
Annales, les Missionnaires et les Filles de la Charitk,
repandus sur toute la surface du monde, ont pu suivre
pas a pas le d6veloppement des oeuvres et les travaux
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des Missions les plus iloignees des points oi ils tra.vaillaient eux-memes. II en r6sulte que les liens qui
unissent tous les cceurs des Enfants de Saint-Vincent
se resserrent de plus en plus; les consolations du
succes, comme les douleurs de 1'6preuve, sont ainsi
partag6es par tous les membres des deux families, et
1'union de prieres qui en est le fruit ne peut qu'etre
agreable g Notre-Seigneur et contribuer dans une
large proportion A faire descendre sur nous une surabondance de b6n6dictions c6lestes. Ce precieux r6sultat
serait plus completement atteint si nous 6tions a*
m&me de donner dans les Annales des indications
s6rieuses et positives sur la situation de toutes nos
maisons. Les documents qui nous arrivent sont trop
rares, de sorte que bien des faits int6ressants, voire
meme d'une importance majeure, se passent sans que
nous puissions les porter a la connaissance des missionnaires et des soeurs qui d6sirent cependant vivement etre mis au courant de tout ce qui interesse les
deux families.
Ainsi, en Espagne, en Italie, les 6v6nements ont
amen6 des modifications considerables dans la situation des maisons et des membres de la Congregation;
nous ne pouvons rien en dire parce que nous n'avons
pas et &ameme d'en etre instruits. Nos Sceurs d'Italie
et d'Espagne, pour demeurer aux postes que la Providence leur a confins, ont df soutenir bien des luttes et
supporter de tres grands sacrifices; tous, nous serions
heureux de connaitre avec quelques details les moyens
dont Dieu a bien voulu se servir pour les preser-ver. Mais nous ne pouvons rien offrir k cet 6gard
aux lecteurs des Annales, c'est-a-dire aux membres
-des deux Communautis, et nous le regrettons vivement.
Un autre motif tres puissant et dont l'importance

-76nichappera a personne, c'est qu'nne fois consigzos
dans tes Annales, tons ces faits int-ressants sent preserves de 1'oubli et pourront servir, i titre de documents certains, &l'histoire de la Congrigation.
Nous prions done instamment nos Confreres et nos
Soears de vouloir bien nous mettre a mwme de satisfaire aux desirs exprimbs de tous c6tes, en prenant Ie
soin de noter et de nons adresser ensute les choses
importantes qui arriventdans leurs Missions. En m&me
temps, il serait facile de nous envoyer, pour faire connaitre la situation des CEnvres,des rapports analogues
& celai que nous publions dans le pr6sent numero sur
la maison des Scours de Beyrouth. Des documents de
ce genre n'offrant que des faits -rels, des donimes
positives exemptes de tout travail d'imagination, sont
pleins d'intret.
Gette recommandation s'adresse non sealement aux
Missionnaires et aux Seurs des Missions 6trang&res,
mais encore a toutes nos Maisons d'Europe sans
exception.
Depuis la notice historique que nous ont enveyee
nos Soeurs d'Amerique, lors de la guerre de Scession,
et qu'dn a lee avec tant de plaisir et d'edification,
nous n'avons presque rien requ de cette vaste contree,
si ce n'est une lettre fort intbressante au sujet de
rincendie de Chicago. D'Angleterre, d'Allemagne,
d'Italre, d'Espagne, etc., nous ne recevons point de
,dtails suffsants, et cependant on serait heureux
d'etre an courant des travaux de nos Confrbres et de
mos Seurs dans ces diverses contr6es.
Nous prions aussi messieurs les Sup6rieurs de ne
pas -oublier la recommandation dejk faite par le pass6
de nous envoyer, lors du dices d'un confr6re, une
notice sur les vertus qu'il a pratiqu6es et sur les faits
les plus inthressants de sa vie. 11 serait ad&sirerque
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cette notice nous parvint aussi promptement que possible apr4s son dhces.
On pent nous 4crire en quelque langue que ce soit;
la traduction se fera ici, et d'ailleurs rien n'est livik a
la publicit6 des Annales sans avoir subi le contr6le
d'une Commission qui a 0t6 institute dans ce but par
M. le Supirieur g6neral. Cette Commission se compose
de six missionnaires de la Maison de Paris, et est pr6sidie par un de messieurs les Assistants de la Congregation.
Toutes les notes, lettres ou rapports que I'on voudra
bien nous envoyer peuvent etre adressies anotre
Tris Honord Pare, ou bien au president de la Commission, au Secretariat ou

.

la Procure.

La r6daction du catalogue de la Congregation etait
aussi I'un des travaux du secretaire g6enral; ce catalogue s'imprimait alors tous les deux ans. Le premier
catalogue auquel travailla M. Bor6 fut celui de 1868.
Signalons-en quelques particularitis. La province
d'Ile-de-France eat appelee province de Paris; la.
Maison-MWre, maison principale; on y indique M. le
Superieur g6neral, MM. les Assistants; M. le procureur gineral Salvayre est plac6 avant M. le secr6taire g&neral Bor ; vient ensuite M. Perboyre, assistant de la Maison, puis tous les confreres par ordre
de vocation; M. Denis, visiteur de la province, est
mele aux autres a son rang de vocation; pour
chaque maison on indique I'ann6e de la fondation;
les provinces sent appelees province d'Amiens, de
Tours, de Lyon, de Cahors, de Carcassonne, d'Alg6rie, de Rome, de Lombardie, de Constantinople,
de Syrie, de Perse, d'Abyssinie, du TchBly nord, du
Tchely occidental, du Tch6kiang, du Kiang-Si, des
ttats-Unis, du Mexique, du Brisil, du Chili et du
Pirou. Le al septembre 1i69, le grand Conseil decide
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que t le catalogue sera fait autant que possible
chaque annee afin d'y indiquer la formation des maisons nouvelles et le personnel souvent change ou
modifi6 qui le compose. MM. Peyrac (assistant),
Mailly (procureur de la Congregation), Bore (secr6taire
de la Congregation), s'entendront a ce sujet en prenant pour regle de r6tablir les d6nominations des
anciennes provinces (Picardie, Champagne, Aquitaine) et de mieux partager entre les visiteurs les
maisons qu'ils ont a visiter. » Le catalogue suivant,
qui fut imprimi le 25 janvier I870, tient compte de la
decision du grand conseil, les anciennes d6nominations sont r6tablies; un partage nouveau des maisons
est accompli; c'est ainsi que la province de Paris, qui
comprenait, en 1868, Ia Maison principale, Sens,
]vreux, Meaux, Gr6gy, Sainte-Rosalie et Lisbonne,

comprend maintenant la Maison principale, Santa Quiteria, Lima (Perou), Guat6mala, Sainte-Suzanne et
Saint-Paul (lie Bourbon); le visiteur de cette province,
qui n'est pas indique dans le catalogue, avait de
longs voyages a faire s'il voulait visiter ses maisons,
au moins tous les deux ans. Remarquons que dans ce
catalogue le nom du secr6taire g6neral est place
avant celui du procureur general. Au sujet de la province de Rome, une note du catalogue dit que ccertaines maisons de cette province ont une existence
plut6t morale que locale, les confreres habitant des
maisons prises a loyer n ; pour la province de Lombardie, le catalogue dit que a les maisons de cette
province ont une existence morale et-locale, sauf les
proprietes qu'elles ont perdues ); pour la province de
Naples, le catalogue indique que « les maisons de
cette province ont une existence plut6t morale que
locale. Les confreres habitent des appartements pris
a loyer, except6 ceux qui, en petit nombre, peuvent
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rester encore au Vergini et a Saint-Nicolas >. Le visiteur de la province d'Espagne, M. Mailer, est mentionn6 comme r6sidant ala Maison principale et les
seminaristes et etudiants de cette meme province sont
catalogues a Saint-Vincent-de-Paul, pros Dax.
II ne parut pas de catalogue en 1871. Celui de 1872
parut en avril, et conform6ment & une d6cision du

grand conseil, la province, dite de Paris, reprend
son ancienne et primitive denomination d'lle-deFrance. A la province de Rome, le catalogue indique
qu' (( on s'est empar6 de ia maison de Saint-Sylvestre
et que les confreres ont du se r6fugier k MonteCitorio n. Dt.ux nouvelles provinces sort indiquses :

celles de Manille et de 'Amerique Centrale, cette
derniere comprenant les maisons de Guatemala, de
Nouvelle-Grenade, d'8quateur et de PNrou.
Le catalogue de 1874 fut imprim6 pendant que
M. Bor6 6tait malade. II comprend plusieurs innovations : on a supprim6 la mention de la date de naissance et de vocation pour chaque confrere; on indique
en note, que les missionnaires de Vergini ont 6t6
r6tablis par sentence du juge en possession de cette
maison, que la maison d'Oria est une nouvelle maison
achetee par les pretres de la Mission, qu'i SaintNicolas de Naples la municipalite a laiss6 l'6glise et
quelques chambres aux missionnaires. La province
de Prusse ne comprend plus qu'une seule maison;
il y a deux nouvelles provinces, celles du Portugal,
de la R6publique Argentine. A la fin du catalogue,
pour la premiere fois, il y a la liste alphabttique des
pretres de la Mission avec l'indication de leur province et de leur maison.
Ajoutons a ces travaux une volumineuse correspondance avec toutes les maisons de la Compagnie; il
s'offre de lui-meme a s'occuper des diff6rentes pro-
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vinces; on le prend au mot et ii devient le procureur
des missions. Voici quelques timoignages empruntis

a differents pays : , Merci de vous occuper de la
province du Chili. - Vous etes le protecteur devou6
et z616 des missions d'Orient et de Bulgarie; vous
plaiderez notre cause. J'ai le coeur inondA de joie. Je
ne sais comment vous exprimer la gratitude que notre
reconnaissance vous doit. Jamais nous n'oublierons le
bien que vous nous faites. Ma plume reste muette. Merci de l'intbret que vous portez a notre mission de
Perse. - Merci de votre charit6 que j'ai l'avantage
de connaltre depuis deji de longues annies. - Nous
avons requ le beau missel que vous nous avez envoye.
- Je vous remercie de votre complaisance et des
bonnes choses que vous nous avez procurees. n La sceur
Clavelin, de Tien-Tsin, lui 6crit : a Je ne saurais
oublier les bont6s que vous avez pour nous. Nous vous
donnons souvent des filleuls. , On recourt i lui comme
autrefois a saint Vincent. La seur Gillot, de Santorin,
lui ecrit que ses petits orphelins auraient besoin de
ceintures en cuir, car ils sont toujours sur le point de
perdre leurs pantalons, ne sachant pas porter les
bretelles; aussit6t, M. Bore exp6die des ceintures et
on lui r6pond qu'elles n'ont qu'un d6faut, celui d'etre
trop belles. Mgr Cluzel lui 6crit : Vous etes pour nous
le bras de la Providence. Vous connaissez les missions, vous ne nous abandonnerez pas; il nous faut
trois confreres; poussez a la roue de toutes vos forces
ii nous faut une allocation de toooo francs. Vous
6tes notre providence visible. Tichez de faire un
miracle sur Ie coeurde M. Salvayre (procureur gen&ral).
J'espere que vous allez bien plaider notre cause
aupres du Conseil de l'ouvre. Nous manquons de
calices, d'ornements, de linge d'autel. - Merci da.
tendre intr&t dont vous voulez bien nous giatifier o,
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lui ecrit une correspondante. It faut nous arr6ter,
-dans ces t6onignages.
Un autre grand merite dont on fait iloge A M. Brt6
c'est qu'il rdpond et promptement a toutes les lettres
qu'il regoit. Un missionnaire lui ecrit : a Vous savez
par votre propre experience combien le caor shpar6
-de la Maison-Mere et isold au milieu des figures itrangeres a soif et soif ardente de correspondances amies.
Merci done de tout coeur pour vos deux lettres. N Un
autre lui 6crit : " Je vous remercie de votre lettre :
cela fait du. bien an coer qui a besoin d'&tre conforti. n M. Bray, futur eveque, lai &crit, en 1869 :
0 Je vous remercie de la promptitude avec laquelle
vous avez daigna repondre. n Aussi, de partout, il
reqoit des t6moignages de reconnaissance, souvent
touchants et naifs de la part de simples fiddles; on lai
baise la main avec respect; on lui souhaite de I'avancement; on desire qu'iI vienne en personne; on lui
6crit que la plume reste muette, que tons les coers
prient pour lui, etc. Il y a des personnes avec qui il
est en relations 6pistolaires plus suivies : ce sont les
seeurs de Bebek, de Smyrme, de Santorin et surtout
ane scer de Turin a qui ilecrit les lettres qui noas
ont le plus servi pour cette biographie. Disons en
passant que ces lettres sont toujours dignes d'un
pr&tre, d'un enfant de saint -Vincent. Rien de trop
tendre, ie trop affectueux; tout est viril, il s'ouvre i
elle, il lui fait part de ses ennuis, de ses peines, mais
toujours avec la note surnaturelle; il la gronde, il la
reprend, it I'encourage, ii la console, toujours avec
esprit de foi.
Ilne cherche pas seulement i faire du bien par sa
correspondance; il en fait par ses instructions; il
cat6chise une musulmane qui vent se faire catholique.
« Dans de rares loisirs, 6crit-il le 21 mai 1867, je puis
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travailler i des conversions de neopbytes de diffirentes nations et meme d'Orientaux. ) II ecrit, le
20 janvier 1868 : c En ce moment, j'6labore un projet
qui peut m'attirer de la besogne, un catechumenat catholique qui sera ouvert a tous ceux qui veulent entrer
dans le sein de 1'glise catholique. Accueillir,
instruire, diriger et au besoin soutenir les neophytes
pauvres, telle serait l'ceuvre pour laquelle je cherche,
avec l'approbation du Tris Honors PNre, des collaborateurs. n II va quelquefois aider les missionnaires
missionnants; nous le voyons, en mars 1.867, prechant
dans une mission A cinq lieues de Paris devant un
auditoire qu'il dit etre

i

attentif et bienveillant u.

En juillet 1869, il va dans sa famille sur le conseil de
M. Etienne. En annoncant cette nouvelle, il ajoute :
a J'en profiterai pour tAcher de ramener a Dieu ceux
qui en seraient encore 6loign6s. ,
Entre temps, il fait un cours de lecture aux seminaristes, et nous lisons dans le cahier du grand conseil
du 29 avril 1867 que, ( sur la proposition de M. Bore,
M. le Superieur general a permis que les s6minaristes
du cours de lecture puissent etre exerc6s A la prononciation du grec selon la methode moderne et clairement formul6e dans. 'opuscule publi6 dernierement
sur ce sujet par notre confrere, M. Elluin. M. le Superieur general a de plus exprim6 le d6sir que cette
mmme r6forme, conseillee et encourag6e par M. le
ministre de 1'Instruction publique, fft introduite dans
les petits s6minaires et colleges que dirige la petite
Compagnie. n II se tient au courant du progres des
sciences. II aime A entendre les conferences des
savants et des grands predicateurs. Le 3i dicembre
1869, il ecrit : a Lorsque j'ai un peu de loisir, je dois
continuer mes 6tudes, indispensables pour le bien des
Ames et aussi pour l'entretien de mes langues ant6-
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rieurement acquises. ) Le sujet principal de ses 6tudes
est I'Ecriture sainte. II y eut peut-etre un peu d'excis
en ces travaux suppl6mentaires, car il note humblement dans son journal qu'une annie le Tres Honor6
Pere lui reprocha d'employer beaucoup de temps A la
lecture.
II nous reste, pour donner une id6e de l'activit6 de
M. Bor6 pendant cette p&riode, A parler de son ministire aupres des Filles de la Charit6.
Peu de temps apres son arrivie a Paris, il eut l'occasion d'aller dans la maison d'Arcueil-Cachan, dont
la Sceur servante 6tait la saeur Narp. M. Bor6 avait
&t6appelM pour cat6chiser une petite fille qui ne connaissait que le turc.
La seur Narp a 6crit que ( l'air grave, modeste,
r6serv6 et humble de M. Bor6 charma toute la maison.
Je parlai A M. Vicart, directeur de notre Communaut6,
du d6sir t6moign6 d'avoir M. Bor6 pour confesseur

des sceurs; il m'engagea a le demander a M. etienne,
ajoutant que je pouvais aller de sa part demander a
M. Bore s'il voudrait se charger de nous. M. Bore
me r6pondit qu'il 6tait en communaut6 pour faire
l'ob-issance et que le T. H. P. ttienne n'avait qu'i
parler. ) M. ttienne exauca la demande de seur Narp
le 26 septembre.
Bient6t d'autres maisons lui furent confiees. II 6crit,
le ro septembre 1867 : a Depuis PAques, il a 6tC
ajout6 A mes attributions, comme une sorte de d6lassement, deux maisons de nos soeurs avec leurs orphelinats et elles repr6sentqnt deux cent vingt-cinq personnes; les unes me reclament toutes les semaines, et
seulement pour y aller j'ai trois quarts d'heure de
chemin. Je trouve en nos soeurs beaucoup de simplicit6
et de cordialitY. Je crois que nous ferons excellent
m6nage et qu'elles me dedommageront des peines de
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tetie autre maison de Turquie. u Le 3oamars 1868,il
dit : a Dams les maisons dont je suis charge, j'ai C6
trs satisfait des rysultats de mon petit ministAn.
L'esprit de nos 'trs est excelent et j'y retrouve les
heureux rapports de B&bek, de Smyrne, de Santorin.
A la retraite de 1869, M. fltienne lui apprend qu'il
est d6charg de la maison des Sceurs de Saint-M6dard. It &critdans son journal : a Voili deux annies
et demie que je faisais ce service et bien que la distance et la dificulte des communications le rendissent
un peu penible, .aanmoinsj'y trouvais comme une
famille et de vraies seurs en nos sceurs. Je vous offre
oe sacrifice, 6 men Dien! ,
Le 8 mars 1873, il "crit que a ses occupations vent
toujours en s'angmentant an dehors, prks de nos szeurs
.dont j'ai quatre maisons a diriger ,>.
11 faut parier maintenant de la manikre dont il
remplit cet ofice. Nous avons eu la boane fortune de
troauerdans les archives un petit ecrit de la main de
la saeur Narp qui donne a ce sauet des details bien
prkcieux. Nous allons en citer quelques extraits:
a L'occupation de M. BorC,tous les dimanches apres
son diner, 6tait celle-ci. 11 avait fondi l'Associatioa
de Saint-Joseph, pour les toutes petites illes et son
bonheur 6tait de faire venir ces petites de quatre i
neuf ans dans la chambre de communant6 et de Leur
faire le catkchisme et de les faire lire. C'etait pour
les enfants la plus grande r6compense qu'on put lear
accorder;

et toutes

groupkes

autour d'une table

venaient toura tour faire la lecture dans le catechisme
en images, pnis suivaient l'explication et recevaient
an bonbon si on Favait m&iti !
a M. Bord avait donna une grande pi6th a nos jeunes

filles; il 6tait trks s6vkre pour leur accorder les cormunions et les abligeait, me disaient-elles, a un vrai
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travail int&rieur pour obtenir la grace de les faire.
Quand une de nos sceurs avait manqu6 en quelque
chose, il me demandait de l'appeler et avant de lui
parler et de l'engager a riparer sa faute, il se mettait
le premier A genoux et commencait a prier avant de
parler, l'engageant a en faire autant; si elle voulait
s'excuser, il lui repondait:: Ma Sceur, il ne faut jamais
contester, mais toujours ob6ir. , Jamais aucune de nous
n'a entendu une parole peu charitable sortir de sa
bouche, it excusait toujours, et si devant lui on se
permettait de mal parler des absents, il se retirait.
c Son humilit6 lui faisait me dire, un jour que
je lui demandais pouxquoi il ne faisait pas comme
M. Etienne: , Moi, je ne suis qu'un parvenu. M. Etienne
pouvait se permettre bien des choses qui seraient
d6plac6es en moi. n
- 1 Rien n'arr&tait son zile pour le salut des Ames.
Mine Dargueil, agze de plus de quatre-vingt-neuf ans,
6tait si sourde qu'elle n'aurait pas entendu le canon;
sa vue etait tres affaiblie. Depuis sa premiere communion, occupde de son 6tat de fleuriste, elle avait
completement oubli6 Dieu. Au mouvement des lvres,
elle comprenait une de nous qui, A grand'peine, lui
rappelait les mysteres, l'essentiel. Le jour de la confession venu, on dressa un tableau noir et au moyen
de grandes lettres form6es avec la craie, M. Bor6
ticha de se faire comprendre. 11 resta plus de trois
heures et quand il sortit de 1c, le rochet qu'il portait
6tait tremp6 de sueur. Cette brave dame ne savait
comment t6moigner sa joie, et elle disait : c Merci,
merci, mon petit Monsieur. »
4, Elle ne pouvait retenir ses larmes quand il la visitait et toujours elle voulait lui baiser les mains, ce qui
ne Iui fut pas accord6.
( A une f&te de saint Joseph, patron de la maison,
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une de nous etait assez malade. II lui porta la sainte
communion et, en voulant lui donner les ablutions i
boire il se trompa, lui donna l'eau bUnite, ce qui provoqua une quinte terrible A cause du sel; mais quel ne
fut pas l'etonnement, la sour etait gubrie, elle se leva
et fit la fte. Depuis plusieurs jours, elle etait alithe.
- Je voudrais que chacune de nos bonnes vieilles
qu'il eut la consolation de remettre dans le bon chemin
pft dire sa patience, sa longanimit6, sa douceur pour
les attirer a Dieu, pour les consoler, les encourager et
conserver la paix parmi elles et entre e'les. Toutesces
pauvres femmes infirmes avaient toujours quelque
plainte a faire; eh bien, il les 6coutait avec une charit6
merveilleuse. Pas une semaine ne se passait sans
qu'il fit sa tournke pastorale, il entrait dans tous les
dortoirs, dans toutes les chambres, et, en le voyant,
chacune se sentait soulagie, r6conforte; un mot de
sa part 6tait un sermon tout entier, il atait toujours
si bien choisi et si bien applique; c'6tait comme un
baume qui guerissait les plaies les plus inv6terees et
chacune se disait : « Qu'il est bon! Qu'il est saint! n
Pendant tout le temps que M. Bore fut 1'aum6nier de

Cachan depuis 1867 jusqu'au jour oiu il fut nommi
Sup6rieur general, pas une ame ne lui 6chappa; ii
eut le bonheur de ramener &Dieu toutes celles qui lui
furent confines etcependant combien qui 6taient sons
i'empire de Satan depuis quarante, cinquante et mýme
quatre-vingts ans ! II 6prouvait de la resistance quelquefois de la part de nos bonnes dames; mais sa
patience savait triompher de leur entetement. J'ai remarqu6

que lorsqu'il avait beaucoup de peine i

gagner une ame, il allait pres d'elle, dire son br6viaire, son chapelet et c'6tait toujours pour les fetes
de la sainte Vierge qu'il obtenait ces graces de con-

version.
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4 Ainsi, en 1868, le jour de la fete de I'Immacul6e
Conception ou plut6t la veille, la mere Canaud, A&ge
de quatre-vingt-six, ans viut me trouver et me dit : " Ma
Ssceur, je voudrais me confesser ), elle ne l'avait pas
fait depuis sa premiere communion. Nous avions recu
dans la maison une nomm6e Mme Pie, soeur du maire
d'Arcueil, ancienne comedienne. Cette pauvre femme
avait men6 une vie pen ordonn6e et avait 6prouv6 beaucoup de chagrin. Elle avait une esp&ce demaladie noire
et ne voulait parler A personne on du moins elle parlait
fort peu; nous tichames de lui parler du bon Dieu, lui
disant que, seulement en lui, elle trouverait de la consolation. Mais si on lui parlait de Dieu elle se tordait,
se roulait et surtout si on voulait 1'approcher de la
chapelle, alors c'6tait des hurlements et, quatre, nous
ne pouvions pas la tenir. Cet 6tat extraordiaaire durait
depuis longtemps, lorsqu'un jour je dis & M. Bor :
" Mais il n'est pas possible, cette femme est peut-etre
" possedde du demon, on ne peut lui parler du bon
a Dieu, ni de la sainte Vierge sans qu'elle se mette
c dans des etats violents; si on lui met une m6daille de
a la sainte Vierge an con elle l'arrache incontinent et
(csi on lui vent faire faire le signe de la croix, son bras
<( est de fer et on le lui casserait plut6t que de le lui
c faire bouger ). J'ajoutai : (i i faudrait 1'exorciser.
M. Bore ne r6pondit rien, mais nous le vimes preoccup6. Un samedi qu'il se trouvait & la maison, les
deux soeurs Dumerle et moi, vouldmes faire entrer
Mme Pie dans la chapelle; mais a une petite distance,
il ne fut plus possible de la faire avancer. II semblait
qu'elle 6tait plantie dans la terre et son corps se
repliait en arrisre. M. Bore vint, lui parla avec
douceur; tout fut inutile; nous ne pumes parvenir a
la faire entrer dans la chapelle, elle criait et se d6battait. Nous l'entrainames dans une chambre et on
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pria M. Bor6 de la binir. La sacristine apporta l'ear
b6nite, M. Bork se mit en priires, y resta longtemps,
benit cette pauvre femme que nous pouvious a peine
tenir a nous trois tant elle se roulait, et les prieres
terminkes, la pauvre femme devint calme, demanda k
entrer k la chapelle, y pria, y pleura, et promit de se
confesser, ce qu'elle fit en effet. Elle fit la communion
avec une grande piet6, remerciant le bon Dieu qui lai
accordait tant de graces.
a Mile Paupe... C'6tait one vieille fille, qui vivait
seule, dans un petit village prks d'Arcueil; elle etait
tres infirme et son frire nous demanda de la recevoir.
Comme elle nous paraissait fort malade, on lui paria
du bon Dieu, de 1'Iternite, mais elle ne savait que
crier, elle se couchait, s'asseyait sur son lit, se relevait,
arrachait son bonnet, ne voulait rien prendre, enin
faisait piti6. On la voyait tous les jours baisser et en
vain M. Bore essayait-il de la consoler. Cependant,
quand elle le voyait, elle criait moins et l'Ecoutait, ce
qu'elle ne faisait pour personne. Un jour de promenade & Gentilly, j'envoyai pr6venir M. Bor6 que sa.
malade ne passerait peut-etre pas la nuit, il accourut,
nous demanda de le laisser seul avec elle, il resta
longtemps, parvint i la confesser; mais quel ne fut
pas notre 6tonnement de le voir sortir convert de
crachatv, romme ceux qui couvrirent la face de notre
Maitie, " le disciple etait heureux de I'avoir imiti.
Cette i -ame, qui avait la mauvaise habitude decracher
et qui n. voyait pas clair, avait choisi sans le vouloir
ce bon pore qui ne dit rien; mais nous ffmes oblig6es
de l'essuyer avec une pensionnaire, Mme Bause, dans
la chambre de Mile Rasin,a la grande confusion et:
6dification de ces dames. La bonne femme fat heurcuse
du bienfait que Dieu lui avait accord& dans sa mis 6 ricorde; elle mourut dans la nuit.
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SMile Amable - celle-ci ancieane domestique de
M. -de Rouget - 6tait dans 1'enfance, jurait et disait
de grosses sottises a tous ceux qui Y'approchaient,
saars, eafants, dames, mais des que M. Bord entrait
-daas sa chambre, remplie d'un profond respect
qa'elle faisait voir, elle It saluait, se taisait et disait :
i Oh! celni-lM, c'est an brave homme, c'est on saint ), et
i paraet Iqe larsque M. Bor6 woulait la confesser, toute
sa raison lui revenait. J'ai encore remarqua que toutes
nos b(enes_da;ies qui etaieat dans 1'enfance ne d6rai.seenaient pas quand ii lear parlait de Dieu.
M Si M. Bor6 en les visitant les trouvait balayant
iewr chambre, il leur demandait la permission de
preadre leur balai et se mettait en devoir d'enlever la
i.algýr tout ce
poussivre on d*essuyer leur chkamibi,
qu'elles pouvaientdire. a
Le ministkre de M. Bor6 a Cachan fat surtrut
admirable pendant la guerre de x87o. A la suite de
I'avaace des Prussiens vers Paris et de la proclamation
de la Rppublique, le grand conseil d~ida que M. le
Superieur g6n6ral irait en Belgique avec MM. Peyrac
etStella, que M. Chinchon irait an Bercean avec les
sminaaristes, que M. Vicart resterait i Paris avec
M. Bore et M. Mailly.
M. Bor, a raoopnt dans les Annales et dans son
journal intime les priacipaux &vknements dont il fit
le tkeoin. Nots allons resumer ces faits avec les
impressions qu'ils produisirentsur M. Bor6 pour ameux
le faire connaitre. C'est le 14 septembre qu'il s'enferme i Arcueiil-Cachan pour preter aux soaurs, aux
dames, aux enfants, aux soldats de 1'ambulance, le
concours de son minist.re spiritueL L'emnnei cammen•ait a investir Paris. M. Bor6 fait a chaque ligae
des rapprochements avec ]a Bible, avec I'histoire des
Juifs. Le 4xseptembre, il parle de Titus assi6geant
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J3rusalem. Le 15 septembre, on construit une redoute
& Cachan. Des troupes nombreuses arrivent. II espee

qu'il y aura dix justes a Paris et que cette ville ne sera
pas d6truite entiirement comme Sodome. Le Io septembre. il exerce s6n ministere aupres des soldats
malades. La midaille miraculeuse est bien accueillie.
Le 17 septembre, les forets environnantes sont incendijes. Il enterre une des dames infirmes. Cachan est
desert comme les ruines de Pompki. II confesse un
certain nombre de soldats. Le 20 septembre, des-considerations sur Notre-Dame de la Salette, sur
Ninive. Le 24 septembre, la petite verole est a l'ambulance. Un soldat en meurt. On I'enterre pres des
lignes ennemies. (c Je marche en tete, portant le brassard de la Soci6ti internationale sur mon rochet et a
ma barrette. Ma soeur Narp qui m'accompagne courageusement tient 6lev6 le drapeau international. , Ce
meme jour, une attaque des FranCais leur permet de
rioccuper la redoute des Hautes-Bruyeres qui est
proche de la maison des soeurs. Le 25 septembre, il
confesse, administre les mourants. Le 26 septembre,
il mentionne comme un fait extraordinairequ'un soldat
de Montreuil refuse de se confesser. II s'occupe non
seulement des soldats malades, mais aussi des autres
log6s dans les environs. I1leur procure des -secours
mat&riels et des m6dailles; il les fait prier. Le 27 septembre, anniversaire de la mort de saint Vincent, on
est sur le qui-vive toute la journ6e. Les Prussiens
sont i Bagneux. Les canons des forts de Montrouge et
de Bic tre ne cessent de tonner. Les uhlans font
leurs patrouilles et leurs r6quisitions. La mais -n des
soeurs en est pr6servie. Le 28 septembre, on s'avise
que les propri6taires ayant quitt6 leurs maisons et

jardins, il vaut mieux ramasser soi-meme les legumes
et les fruits abandonn6s plut6t que de les laisser
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prendre par les Bavarois. Cependant, par scrupule de
conscience, on fait demander la permission aux pro-

prietaires r6fugibs a Paris. La permission est accord6e
et tous les jours, soeurs, dames, enfants rapportent
des laitues, des choux, de l'oseille, des poires, des
pommes qui am6liorent un pen l'ordinaire de l'ambulance. Le g1septembre, combat AI'Hay; on amine les
blesses a Cachan. Ma sceur Narp va chercher a Paris
des draps de lit, des serviettes, des flanelles, du vin, de
l'eau-de-vie. M. Bor6 commence des prijres extraordinaires pour le salut de la France. Le I1 r octobre,
les Prussiens sont si prbs de-la propri&6t des seurs
que M. Bor6 recitant son br6viaire dans le jardin
entend leur musique qui joue un service funebre. La
sceur Narp revient; elle a 6te accueillie avec un grand
respect i Paris; tout le monde se d6couvre sur son
passage. Le 9 octobre, M. Bor6 va lui-meme A Paris;
il d6crit 1'etat de la Maison-Mere; le grand r6fectoire
avec quelques rares confreres; Saint-Lazare abrite
une ambulance de blesses ainsi que les sceurs de Gentilly avec leurs vieilles. Ce meme jour I'administration
sanitaire fait une repartition differente des blesses
et des malades dans les diverses ambulances; elle
ne laisse que les varioleux a Cachan. M. Bor6 pleure
les petits soldats dont ii avait commence la conversion. Le 8 octobre, le canon. fait rage le jour
et la nuit : emotion, preoccupations, inquietudes,
priere, confiance en la Providence et en saint Denis,
patron de Paris. Le o1octobre, M. Bor6 commence
sa retraite pour se conformer A la sainte pratique de
la Maison-Mire. Cette retraite se fera dans des conditions singulibres. - Je suis a quelque cent metres
des grand-gardes de l'ennemi, assourdi le jour et la
nuit par le bruit du canon et de la fusillade. » Le
II octobre, consideration sur le pech6. Le 12 octobre,.
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miditatioa sar la mort. II refait son testament.: A&
milieutdes dangers qui m'environnent, chaque secoude
peat ttre le moment de ma mort . Le 13 octobce,

alors qu'il commenqait sa lectune spirituelle, ii est
6tomrdi, beb&et par le tonnerre de la canonaade
venant des forts d'Issy, de Vanves, de Montrouge, de
Bic&tre, des Hautes-Bruyeres. Le 14 octobre, rennemi
visible lai saggere des consid6ratious sur L'enaei.
inisible, Satan; la guerre exthrieure lui rappelle la
guere intbricure. Mais le combat ayant cesse, on va
chercher les blesses sur le champ de bataille. On
interroge les Bavaois, les Prussieas, s&r leuis pertes :
silence absolu. Les troupes augmintent a Cachan.
Une bonne vieille a et bien tranquille pendant tout
le combat; eUe n'avait awcuae crainte car ell awvit
tire les rideaux de son lit et elle etait persuadie que
cela la pr6serverait des balles et des boulets. Le
65 octoab,
on multiplie les travaux de defense autour
de Cachan. M. Bore implore la benediction de Dies
par le salut du saint Sacrement; il distribue des
m&dailles; il redk aussi son journal intime en commincant par les reflexions qu'il faisait a Ispahan, il y
a trente ans. Le 16, a f&te de la Puret6 de Marie
manifeste sa grande. dvotion envers la sainte Vierge.
Le 17 octobre est le dernier jour de la retraite de
M. Bor6. II s'excse de n'avoir pas gard6 le silence
absolu parce qu'il a &6 dans la necessitk de visiter
lea infirmes et les malades. i Les sours, ajoute-t-il,
avaient besoin d&tre soutenues, encouragkes, consoles. Eles se plaignaient de la rigiditi de moa
~glement-. Le i8 octobe, il profite d'un voyage do
ma smor Narp a Paris pour aller faire sa confession
de rettaite et sa direction a Saint-Lazare. IL monte
dans la voiture d'ambulaace. On salue soeur Narp
avec respect. La Maisoa-M.re compte vingt-cinq con-
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freres. Un factionnaire est de planton i la porte.
Le parloir est transform6 en corps de garde. 11
retourne & Arcueii. Le 23 octobre, la f&te du SaintR4dempteur lui suggere des considerations sur la r6demption des infidles. Le 3r octobre, a propos d'un
passage de Louis de Grenade, il fait une dissertation
sur les classiques patens et chrdtiens. Le 2 novembre,
il constate que nos soldats sont bien chretiens; ils se
r6unissaient matin et soir a 1'eglise d'Arcueil. Hier,
cent soixante ont communid; aujourd'hui, cinquante.
II aime de plus en plus les mobiles, qu'il appelle les
moblots. Le 13 novembre, la lecture des Prophetes
enflamme son imagination et voici qu'il compare la
France au peuple juif, Paris a J6rusalem, les principes de 1789 aux idoles de Baal et d'Astarth, les
Prussiens aux Assyriens; il parle aussi de la Salette.
Le 15 novembre, il constate qu'il est maintenant habitu6
au bruit du canon et qu'il dort malgr6 le bruit. On commence a manger de la viande de cheval. Tous supportent gaiementles restricti6ns imposbes par l'6tat de
siege. Le 21 novembre, laum6nier militaire a fait
servir un chat aux officiers de la troupe en guise de
lapin; ceux-ci se vengent le lendemain en faisant servir
A I'aumboier an gigot de chien en guise de mouton. Le
24 novembre, il va i Bicetre installer les saurs a la
grande ambulance oi l'on vient de les appeler. II y a
mille cinq cents varioleux. Trente-cinq saeurs se logent
comme elles peuvent. Le mame jour les seurs soat
charg6es de 1'ambulance d'Alfort. M. Bor6 va les
visiter; les seurs ont pour tons lits des lits d'enfants.
Le 29 novembre, la canonnade est si forte que tons
descendent A la cave; c'est un bruit infernal. On a pos6
une table sur les tonneaux et on reste 1l,priant, riant,
plaisantant. On amhne des blesses; on sort de la
cave pour aller les chercher. Le 5 dicembre, le journal
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fait dfiler Gkdeon, les Madianites, Judith, Bbthulie,
Holoferne, les Philistins, etc. Le 7 decembre, M. Bor6
apprend avec tristesse la nouvelle de la d6faite de
l'armie de ia Loire qui devait d&livrer Paris. Le
8 d6cembre, fete de 1'Immacul!e Conception, la neige
tombe. M. Bore ecrit : u Si une de nos armees marchait
sous la protection de Marie, celle qui est terrible
comme tout camp prepar6 a la bataille aurait-elle pa
refuser la victoire? n Le i3 d&cembre, il est oblige de
se rendre a Paris pour faire renouveler sa carte de
circulation i travers les lignes.. II fait un pilerinage a
Notre-Dame-des-Victoires. Il trouve les confreres de
Saint-Lazare gais, bien portants. II y a soixante
soldats A I'ambulance, soign6s par nos freres et nos
soeurs. Le gouvernement vient de charger les sceurs
dans chaque arrondissement de la distribution des
vivres aux indigents. Le 21 d6cembre, il est encore
oblig6 de se rendre i Paris. 1I en profite pour visiter
les maisons de soeurs qu'il rencontre sur son passage.
Les soeurs du Petit-Montrouge sont occupies a distribuer du pain et du riz. Les soeurs viennent de reoccuper l'hospice des Incurables (h6pital Laennec), en
face de la Maison-Mere, d'oi elles etaient sorties
l'annie derniere pour aller a Ivry prendre la direction
du grand 6tablissement. Les seurs sont au nombre de.
soixante dans cet hospice des Incurables; elles ont
mille deux cents malades. M. Bor6 va aussi a la
Maison-Mere, rue du Bac, oh la mortalit6 est consid6rable.
Ici s'arrete le journal que nous poss6dons. Y a-t-ilun autre cahier qui renferme les 6vinements depuis
le 21 d&cembre 187o, jusqu'aumois de juin 1871? C'est
possible, c'est meme probable. Cette lacune est regrettable, car nous aurions assists avec int6ret aux 6vanements de la fin de la guerre et de la Commune de Paris.
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Nous avons de lui une lettre dat6e de Cachan le
20 mars 1871 : c Je reste encore ici au milieu de nos
soeurs qui seraient tres d6pourvues de spirituel par
mon d6part actuel. Le Tres Honor6 Pere est encore .
Bruxelles et bien que la Trss Honoree Mere soit all6e
le chercher, ces jours derniers, avec ma seur Mascureau, pour qu'il vienne c6lebrer a la Maison-Mere la
belle fete du 25 mars, je doute qu'il revienne aussi
promptement. Depuis deux jours, l'6tat de Paris est
plus inqui6tant et lorsque je le quittai samedi matin,
avant-hier, pour rentrer ici, je distinguai tres bien
des signes nouveaux d'insurrection et de troubles
dans une portion de la garde nationale. Ces sympt6mes sinistres s'accordaient trop bien avec les pronostics contenus dansies confidences de votre derniere
lettre. Ce n'est pas que je sois personnellementinquiet
ou trouble. Oh! non, je goute mieux que jamais, au
contraire, la paix et la joie de m'etre donne a Dieu
dans la bien-aimee famille de saint Vincent. n Nous
savons par un passage du journal de la Maison-Mere
pendant la Commune de 1871 que, deux jours apres,
M. Bore vint a Paris et dut subir bien des vexations.
II .retourna cependant A la maison d'Arcueil. Les
6v6nements s'aggraverent. La Commune fut maitresse
de la banlieue et les pr&tres furent menaces. II 6crit
lui-m6me plus tard A la sour Grand, visitatrice de
Turin : ( J'ai di,sur les avis transmis par votre communaut6, prendre deux fois la fuite. > On en voulait
Ssa vie comme A celle des Dominicains d'Arcueil. Ce
qui l'inqui6tait le plus en ces circonstances, c'6tait de
laisser les seurs dans une position p6rilleuse. II alla
done le 8 avril 1871 s'6tablir 'a Versailles, puis &
Orbec-en-Auge oh s'etait r6fugide une partie de la
maison d'Arcueil. Mais il ne pouvait rester en cette
maison. II songea done A aller chercher un domicile
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chez M. Mellier, superieur d'Angers. Pendant cc
temps, on avait charg6 la sceur Narp d'avertir M. Bor
que M. ]tienne le demandait 4 Bruxelles. La lettre
de la s.eur arriva au moment ou M. Bor6 venait de
monter dans la voiture qui devait le transporter i
Angers. II en descendit aussit6t et prit imm6diatement
le chemin de Bruxelles. Le cahier du grand coseil
nous le montre en cette ville le 2 juin 1871 oi se tient

un conseil dans lequel itest question des fameox
M6moires contre lesquels les jesuites avaient fait us
recours auprbs du cardinal Barnabo. C'est peut-tre
pour cette question que M. Etienne avait appel!
M. Bor6; car celui-ci 6tait au courant des pikces et il
connaissait des passages d'une lettre du cardinal
Barnabo a un 6veque de Chine qui 6clairaient la
question. Quoi qu'il en soit, M. PItienne d6clara dam
ce conseil qu'il 6tait pret, si tel itait I'ordre de
cardinal Barnabo, a ordonner la suppression et la
destruction des Memoires. Une lettre de M. Bork
datie de Paris du 14 juin 187 T nous donne quelques
details sur la maison d'Arcueil dans laquelle il
revenait.
u Je suis rentr6 A Paris, le 7 de ce mois, dans aI
compagnie do Tres Honor6 PNre dont la santh est
excellente. Comme je vous l'avais 6crit, j 'avais di
quitter Cachan, le 8 avril, laissant nos pauvres se•aw
dans la position la plus pCrilleuse. Ce second siege a
&t en effet pour elles beaucoup plus dur que le
premier, parce que par I'impi&t6 haineuse des communeux qui les entouraient, elles 6taient priv6es des

secours spirituels qui ne leur avaient pas manque.
De mime que nos soeurs de la capitale, elles ont
&chapp6 miraculeusement a une mort certaine qui les
attendait le jour ou les Fran.ais de Versailles sont
entres. J'6tais en Belgique pros da Trbs Hoaori Pere,
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lorsque je reus.lanouvelle du massacre des Ro.vrends
Peres Dominicains, de Cachan, nouavee qui ajoutait.
que douze soars de la Charit& avaient &t arr•tes
et conduites en prison. Je devais croice aaturellement
que c'6taient les n6tres qui font bien ce nombre; mais

ii me restait a

fond da coeur un espoir, imapire en

partie par vos paroles, p~a par l'exempli constant de
la protection particulize qui nous aentouris,.missionnaires et, sceurs, depuis le commencement de nas
disastres. En effet, le lendemain, ma snur de Narp
6crivait qu'ekes avaient clhappi i la moot. Je mis
sevenu daas leur maison, avec une •notion que vous
devinez; je i'ai trouvie intacte. Remercions done
bien Dieu de toat ce qu'il a fait pour nos- dex.
families ! V&ritablement la reconnaissaacenous oblige

a 1'aimer davantage et k ie mieux honorer dans notre
saint 6tat. )
il4crit a la mme date a la soeur Grand, visitatrice
de Turin : a Je ne mnritais pas de partager le sort des
Riverends PeresDominicains, nos voisins de Cachan et
dont I'un d'eux me remplaga prEs de nos Sams dana
le saint ministere. Queue mort de martyr! J'ai itr

m'agenouiller sur leur tombe commune (ils itaient 14)
dans notre petit cimeti~e, et j'y retornerai en allant

desservir ma petite paroisse. Aujoard'hui tout est
tranquille et les oavres semblent renaitre. w
M. Bori alia ensuite aa Berceaiu avec le Tris
Honor6 Ptre qui allait chercher les s6minaiistes et
les 6tudiants. Saint-Lazare 6tait au complet pour le
19 juilet et on feta soleonelement le retour da Tr~s
Honor6 Pere et on remercia Dieu d'avoir pr6sezrC lw
donble famille de saint Vincent pendant la guerre et
la Commune.

La retraite de 1871 se fit a l'epoque accoutume et
M. Bore ne peut s'empecher de noter le contraste
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saisissant qui existe entre ces exercices spirituels et
ceux de 1'ann6e derniere. Parmi les r6flexions de cette
retraite, il faut noter pour l'histoire de la Congregation ce qu'il bcrit au 12 octobre.
12 octobre. - Hier soir, apres des r6flexions pieuses
et 6difiantes de M. Leguennec sur le p6chi, M. Fiat,
nouvellement promu A la charge d'assistant de la
Maison, prit la parole et nous annonca qu'il voulait
nous entretenir de l'esprit de la petite Compagnie.
C'6tait la premiere fois que je l'entendais et je fus
aussit6t frapp6 de l'exposition simple, claire et forte
de ses idles. C'est la r6velation pour moi d'un talent
precieux et appeik A rendre de grands services i cette
m&me petite Compagnie qu'il parait aimer d'un
amour tendre, quoique raisonn6, tout a fait surnaturel
et interieur, sans n6gliger les motifs temporels et
exterieurs. II a tres bien relev6 les qualit6s, meme
humaines, de l'esprit de saint Vincent, cette simplicit6
aimable de la colombe unie A la prudence du serpent,
cette humiliti sincere toujours prate a cider le pas
aux autres et a s'effacer, cet abandon entier a la
divine Providence de maniere A ne' vouloir rien prcvoquer ni d6cider que sur l'indication des ordres de la
meme sagesse divine. II nous a rappel6 que la Congregation forme et dirige, en ce moment, le quart du
clergk de France, charge bien importante et dont il
faut se montrer digne. C'est pourquoi il a insist6 sur
la necessit6 d'etre graves, sans affectation, toujours
respectueux et pr6yenants pour chacun, et 6vitant de
traiter, surtout par 6crit, des questions politiques,
lesquelles divisent tant les esprits. II faisait en cela
allusion a un certain courant d'idies et de facons
d'agir, qui menacerait d'alterer cet esprit au milieu
de nous. ,

-789II fallait signaler ce passage? car il explique pourquoi M. Bor6 nomma plus tard M. Fiat vicaire
gineral, et le proposa le premier comme pouvant
devenir supbrieur general.
L'annee 1873 amena latenue de l'assemblie sexennale. M. Bore fut blu secretaire aux trois assembl6es,
domestique, provinciale et sexennale. A I'assemblie
provinciale, on fit remarquer que le catalogue des
membres redig6 par M. Bore n'etait pas fait selon la
teneur des constitutions, que le premier nom sur la
liste n'etait pas celui qui aurait dii y figurer selon
l'ordre de vocation; l'assembl&e cependant estima
qu'il y avait 1a simple distraction et qu'il n'y avait
aucune intention de captation de suffrages et elle
passa outre. A I'assemblie sexennale, on avait declari
a la premiere s6ance que I'assemblee etait 16gitimement
composke et l'on avait elu M. Bor6 secr6taire, mais a
la s6ance suivante on fit remarque. n'ta' membre
actuellement present avait et•c dmii M4ie-·ent et que
par consequent la premiere sOance na'tait pas legitimae,

ni 1'election du secr6taire valide; on recommenga doac
l'election et M. Bor6 recueillit encore la majorit6
des voix. Ici encore il faut deplooer la perte ou nonconservation des r6ponses aux postulata des provinces.
A la fin de cette meme annee, M. Bor6 tomba gravement malade a Arcueil.
II notait en 1872 qu'il etait eprouv6 par des infirmitts. En 1873, il accentue la note enparlant d'une
infirmit6, produit de l'Age. ( Je remercie Dieu, 6crivait-il, de m'avoir gratifii de cette espece de cilice
que je ne dois plus quitter jusqu'k la fin, sans doute
assez proche, de mes jours. ) Cette maladie s'aggrava
et il dut rester couch6 a Arcueil. Voici ce qu'en dit
ma sceur Narp: ( J'ai oubli6 de dire que, pendant la
maladie qu'il fit k la maison et qui dura deux mois, il
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fut pour nous l'exemple de la patience la plus admirable, devor6 par la fikvre qui ne lui laissait de repos
ni jour ni nuit, ii ne poussa jamais one plainte; atteint
de la suette miliaire, il transpira de manicre qu'on
ne pft le changer ni de lit ni de linge pendant huit
jours d'abord, et trois semaines ensuite, apres une
rechute. Le frere qui Ic soignait avec nous assure
qu'il avait le corps couvert de boutons qui 6taient
pour lui un cilice insupportable; jamais une plainte.
II buvait et mangeait tout ce qu'on lui prCsentait sans
jamais exprimer le moindre d6sir.
a Quand il cut une rechute,elle fat causie par I'imprudence d'un frere qui le leva une demi-journee
quand il ktait alit6 depuis on mois; il lui obbit comme
un enfant. L'autre, an lieu de le lever dans sa couverture, voulut l'habiller et bien que M. Bore ne puit
se tenir sur ses jambes, il ne dit rien; mais il fut
repris par la sueur et la fievre; le frere le recoucha,
M. Bore qui comprenait...
Ici s'arrete le manuscrit de Ia sceur Narp, ou du
moins les pages suivantes nous manquent. On voit
par ces .dtails combien etait grandeela vertu de celui
que I'assembl&e generale de 1874 allait elire superieur gen&ral.
Avant de raconter les details de son election, arrtons-nousjun instant pour faire le portrait de M. Bore.
Citons d'abord les notes suivantes de la seur Narp
r6digees en 1875 sur la demande de M. Fiat.
M. Bore etait tres propre et tres ordonne, . il ne
-pouvait souffrir une tache sur lui, et il n'aimait pas
d'en voir -sur les autres; cependant iltpratiquait la
pauvrete;dans toute sa rigueur car ii usait ses ceintures
jusqu'au dernier morceau. it n'avait qu'une soutane,
pendant la guerre; plusieurs fois nous domes la rac-
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commoder, le soir, apres qu'il etait couch6 parce qu'il
n'avait pas de quoi changer. II n'aimait pas non
plus avoir plus de deux paires de souliers et il fallait
se fAcher pour lui faire quitter ceux qui 6taient
devenus trop mauvais pour qu'il les portat. Il 6tait
tres mortifi6. se plaignait toujours d'avoir trop; II
faisait remporter le ou les plats quand on lui en faisait
plus de deux, disant qu'on lui faisait d6passer les
bornes de la sobri6t6. II jeunait tres rigoureusement,
son carame tout entier, ne prenant le matin qu'un pen
de chocolat a l'eau et ne se permettant pas meme les
deux onces de pain accordees par Rome; tout au plus
il en prenait une demi-once. II ne buvait jamais aucune
liqueur et si, quelquefois, il 6tait invite par nos seurs
soit pendant qu'il 6tait secretaire gn,6ral, soit depuis
qu'il est gen&ral, j'ai toujours admir6 sa frugalitb, ne
mangeant que de deux ou trois choses, et choisissant
les plus communes. Sa mortification ne se borait pas
A sa bouche seulement. II 6taitd'une grande retenue;
son regard et sa tenue modeste imposaient A tous;
pendant prbs de huit ans qu'il est venu friquemment
A la maison, jamais il- ne s'est permis la plus petite
plaisanterie un pen familiire avec nos scurs; on
reconnaissait en lui toujours l'homme bien 6leve,
respectueux et inspirant un profond respect. Dans ses
conversations, jamais nous n'avons entendu une parole
qui put blesser l'oreille la plus delicate et dans ses
instructions ou son catichisme on remarquait une
grande prudence et on restait 6merveilld de la mani-re
dont ii traitait Certains sujets tres d6licats.
Pendant la guerre, en faisant sa chambre, une indiscr6tion fit trouver au fond d'un tiroir une discipline
de fer.
« Je n'ai jamais vu manquer le lever de quatre
heures a M. Bor6; il avait beau 6tre enrhume, fatigu6 ;
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il se levait quand meme. II disait sa messe avec une
pi6t1 si grande qu'il en donnait a ceux.qui n'en avaient
point. A son memento des vivants et des morts, il
s'arretait longtemps et je sais qu'il nommait a ce.
moment beaucoup d'imes qui lui etaient chores. Son
action de grAces 6tait toujours fort longue, et lorsqu'il
taiit press6 il aimait mieux raccourcir son dejeuner
que son action de graces. II etait d'une exactitude
ponctuelle A commencer sa messe a l'heure indiqube
et il en 6tait de meme de tous les exercices. II disait
son breviaire avec tant de d6votion qu'on aurait voulu
le suivre avec lui; qu'il ffit seul ou non, m&me dans
le jardia, il se decouvrait, se prosternait et priait
comme s'il eft Wt6 avec Dieu seul. Avant spn diner, il
faisait son examen, toujours bien reguli.rement, puis
lisait un chapitre du Nouveau Testament, A genoux,
tate nue.
a Pendant la guerre, il 6tait A Arcueil au moment
de la retraite annuelle qu'on a coutume de faire a
Saint-Lazare au mois d'octobre. II nous d6clara qu'il
n'y avait pas de raison pour qu'il ne la fit, et pendant
dix jours il ne descendit de. sa chambre que pour
prendre ses repas, pendant lesquels il priait qu'on lui
fit une petite lecture, chose qu'il demandait presque
toujours pendant ses repas, puis il se retirait. I1 allait
r6gulierement se confesser A Paris, tant que les communications furent possibles, ensuite il se confessait
au P. Captier qui fut martyr pendant la Commune ».
Le journal intime de M. Bor6 est extramement
utile pour se faire une id6e de sa physionomie
morale. II se reproche souvent d'omettre la retraite
du mois; ii relit souvent les r6flexions de ses retraites
ant6rieures, ce qui lui est toujours une occasion de
s'humilier. II fait consciencieusement ses communications et ses confessions. II en sort content, r4con-
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forte, anime des meilleures r6solutions. 11 fait de tres
belles reflexions sur les 6v6nements les plus varies. 11
note qu'il lui en coute beaucoup, quand il est interroge
a la r6p6tition d'oraison ou A la conference du
vendredi, de parler devant toute la communaut6, et
t cette mauvaise timidit6, ajoute-t-il, me fait perdre
de vue la plupart de mes consid6rations. Lorsque
j'avais l'autorit6 a Constantinople, ajoute-t-il, ce
devoir m'itait facile et presque naturel n. 11 est
soucieux de remplir son devoir uniquement pour Dieu,
et un jour il va dire A M. Etienne qu'il lui semble
qu'il 6prouve une trop vive sympathie pour les vieilles
de la maison d'Arcueil, pr&t a quitter ce ministere
si cette sympathie doit nuire au bien des Ames;
M. ttienne le raisonne et lui dIclare que cette sympathie est un effet de sa charit6 surnaturelle. En 1871,
il s'humilie encore dans sa retraite, mais sa phrase se
ressent un peu de la guerre, des preoccupations que
I'on avait a cette 6poque, du lancement des projectiles,

de la direction des obus, etc. Voici ce qu'il 6crit en
style un pen manier6 : a Mon mouvement spirituel
dicrit des courbes, n'est point assez acc6lere ni
rentrant puisqu'il se rapproche trop de la tangente. »
Tout le reste du journal est plus simple. II resume
avec difi'cation les reflexions faites par les confreres
qui sont interrog6s Ala grande retraite, et nous voyons
passer devant nos yeux les figures v6n6r6es de
MM. Vicart, Brioude, Nicolle, Fiat, Denis, Leguennec, etc. Un jour qu'un confrere parla un peu trop
longtemps le soir, M. Bor6 se permit d'ajouter cette
petite malice : ( II avait 6videmment pr6par6 avec soin
son sujet. a Puis il constate que le president n'ajouta
rien. On voit par le journal de M. Bor6 combien les
c6r6monies de Saint-Lazare avec leur ordre, leur
majest6, leur ensemble, le touchent profond6ment. II

-

794-

fait souvent sa lecture spirituelle dans sainte Th6rese,
u car, dit-il, c'est la lecture de ses ceuvres qui a
contribua a determiner ma vocation au sacerdoce, il y
a trente et un ans ». Les peines ne lui manquent pas;
nous avons parle des douleurs physiques; il Eprouve
aussi des peines morales qu'il mentionne vaguement
dans les termes suivants : t Humiliations, contradictions, 6preuves de la part des personnes les plus

chores. , II les accepte avec joie et it dit a Dieu qu'il
veut &tre victime expiatoire. La seur de Turin lai
hcrit qu'il s'abaisse trop, qu'il est destine a de grandes
choses. It lui repond simplement : u J'accepte vos
communications sans les comprendre. Je vous assure
que je ne trouve pas en moi cet effacement dont vous
me parlez; je me mets seulement a ma place, en me
tenant a l'ecart et en rendant justice a ma m4diocriti
ou & ma chetivit6; je trouve autour de moi taut de
merites et de talents r6els divers que je seas encore

mieux mon insuffisance. A quoi done pourrai-je &tre
reserve avec la vieillesse qui s'avance a grands pas? Je
suis d'ailleurs si satisfait de la part qui m'est faite que
ma lichete s'en contente. ,
Tel 6tait M. Bore la veille de l'Assemblie generale
de 1874. L'Assembtie domestique de la Maison-Mere

se tint le 16 juillet; M. Bore y fut eiu secretaire,
MM. Fiat et Lacoame, d6put4s. L'Assembl6e provinciale se tint le 23 aoft. M. Bor6 y fut encore 6lu
secr6taire et de plus d6put& de la province, M. Fiat
en etait le .second. Ce titre de d6pute lui permit
d'assister a l'Assemible g6nerale des ie debut; autrement, comme secr6taire general, il n'aurait participe
a l'Assemblie qu'apresl'.lection du Superieur g6enral.
L'Assemblee generale s'ouvrit le 8 septembre, sous
les auspices de la Nativiti de la Sainte Vierge.
L'Assembl6e etait presidee par M. Mellier, vicaire
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general. Nous avons raconte, au chapitre premier,
I'intervention du cardinal-archeveque de Paris. Apres
ie depart de Mgr Guibert et les r6flexions 6mises sur
cette intervention, on proceda A 1'l6ection du secretaire de 'Assemblie : M. Bore fut 6lu. Les membres
de la grande Commission chargee de recevoir et
d'arreter ou de laisser passer les questions que l'on
devait traiter furent, outre les deux seuls assistants
eligibles, MM. Stel4a et Chinchon, les quatre visiteurs,
MM. Mailer, Bourdarie, Torre et Salvayre. Les juges
charges d'examiner les cas de brigue, s'il en existait,
farent MM. Torre, Masnou, Bourdarie et Flagel.
Le ii dicembre eut lieu l'6lection du Sup&rieur
gen6ral. Apres la messe dite par Mgr Cluzel et a
laquelle tous les membres, de 1'Assemblie communierent, on enferma le petit conclave. iM. Torre fut
ulaassistant de I'election. On proc6da ensuite a
I'ouverture de la boite qui renfermait les noms de
MM. Mellier et Chinchon, puis a l'Ilection du Supriear general avec toute .la solenniti requise par les
Constitutions. Le premier tour ne donna pas de
x6sultat decisif. Les suffrages s'6taient repartis de la
maniere suivante : M. Bor6, 28; M. Chinchon, 26;M; Chevallier, i3; M. Mellier, 5; M. Doumerq, 4;
M. Dazincourt, 3; M. Delteil, 3. Au second tour,
M. Bore reunit le nombre sufisant de suffrages :46 sur
85 membres, et il fut proclamn Sup&rieur general par
M. Mellier; nous verrons aux chapitres suivants le
r6le de M. Bore pendant 1'Assembl6e et durant son
gOneralat. Terminons ce chapitre en indiquant les
sentiments 6prouves par le nouvel 6lu. Nous les trouvons dans les notes de ma seur Naip : f Le jour de
l'~ection, M. Fiat eut la charite-de m'introduire pres
de M. Bore, et comme je pleurais beaucoup, sentant la
perte spirituelle que faisait notre maison, il voultt me
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fait. Et ii ajouta : aujourd'hui, vendredi, le sujet de
la meditation ktait Ecce homo. Oh! mon Dieu! regardez,
voili bien le pauvre homme, en se frappant la poitrine.
Quand je lui disais qu'il serait Superieur, ii me repondait: je vous en prie, ne dites pas cela. Vous vous
ferez moquer de vous, et de moi. C'est comme si une
tortue devenait un 6elphant. Et quand ii fut 6lu, avec
une profonde humilit6, ii me dit : le bon Dieu vent
m'humilier en faisant voir toutes les btbises dont je
suis capable. n
Voici maintenant les r6flexions que note M. Bore
dans son journal intime.:
Qui aurait pr6va,
g0
Retraite 1874. - 2 .ctobre..I'ann6e derniere, a pareil jour, les graves vienements
qui se sent succ6d6 dans notre Communaute! Comment aurai-je pa surtout penser au changement op&rk
dans ma position? Le tres honor6 M. Vicart-Eugine,
deuxi-me assistant et directeur de nos Seurs, avait
succomb6 & ses iongues souffrances, le 6 octobre. Le
Tris Honor6 Pere M. Etienne, dans sa retraite qu'il
faisait precisiment ces jours-ci, a la m&me 6poque,
avait choisi M. Mellier, superieur de la Maison
d'Angers, pour lui succeder provisoirement, si la
mort, dont il sentait les atteintes dans sa maladie
croissante, arrivait, et il nous annoneait en m&me
temps qu'il rempla;ait M. Vicart, comme directeur de
la Communaut6 des Filles de la Charit6. Les souffrances du Tres IIonore Pere continuerent d'augmenteG et moi-m&me je tombai gravement malade le
6 janvier, dans la maison de nos Sceurs - d'ArcueilCachan. Cette maladie dura deux mois, et je crus bien
qu'elle devait etre la derniere, jusqu'au jour qui fut, an
ommencement de fy6rier, le dernier d'une neuvaine
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de communions faite par moi au Sacre-Caeur de Jesus.
En effet, la fievre me quitta difinitivement, ce jour-li,
et la convalescence fut sensible et progressive. Je
rentrai ici, a Saint-Lazare. le 9 mars au matin, bien
desireux de revoir le Trks Honor6 Pere que je savais
aller plus mal. J'arrivai, h6las! au moment meme oit
la Communaut6 s'agenouillait pour la c6r6monie de
I'Extreme-Onction qui devait lui etre administr6e
solennellement. Je me mrlai, en surplis, au cortege
des confreres, et je me tins agenouill et pleurant, a
quelques pas de ce bureau oh j'ecris ces lignes, en
presence du Tres Honor6 Pere qui sans doute ne
m'apercut m&me pas. II 6tait si souffrant et le moment
itait si solennel, que je ne voulus pas lui parler,
craignant qu'une emotion produite par ma reappartion ne lui fit trop sensible. C'etait la derniire fois
que je le voyais. Le 12 mars, vers onze heures du
soir, ii nous 6tait enlevi. Le lendemain matin, vers
huit heures, la Communaut6 des Pretres ayant fait les
Saints Vceux se reunit, pour qu'en sa presence la
petite boite qui devait contenir le nom de son successeur provisoire fit ouverte, et 'que la Congregation
fut remise a la conduite d'un vicaire g6neral. C'est
moi qui, comme secrdtaire general, ouvris le billet et
proclamai le nom du cher M. Mellier qui a pris ainsi
en main le gouvernement des deux families et s'est
courageusement acquitt6 de cette tAche, malgr6 les
6preuves de la forte opposition qu'il a eu A souffrir
pendant tout ce temps.
Son int6rim se prolongea jusqu'au vendredi I• septembre de la m6me annie, jour auquel tous les d6putes

des proyinces, convoquis pour elire le successeur de
M. Etienne, se r6unirent apris avoir communi6e la
messe du matin, c6elbrbe par Mgr Cluzel, sacr6
huit jours plus t6t archev6que, d61gu6 du Saint-Siege
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pour la Perse. Je remplissais dans ladite Assembl6e
les fonctions de secretaire, ayant tC6 Clu pour cet office
dans la premiere s6ance. Tous avaient depos6 dans
1'urne leur vote, Qa chacun s'engage a choisir celui
qu'il voudrait avoir choisi devant Dieu, au moment de
la mort. Au premier scrutin, je fus port6 a une majorit6
qui, toutefois, n'exc6dait pas la moiti6 de tous les
suffrages, comme nos Constitutions le prescrivent.
J'6tais tout boulevers6 pendant ce dipouillement des
votes doat j'itais charge, et je croyais a quelque
hallucinaGion et de ma part et de celle des confreres
qui m'avaient donne leurs voix. Mais voili qu'au
second scrutin j'obtins la fatale majoriti lgale, et a
l'instant mame je suis proclame par M. le vicaire

g6neral. Moment d'angoisse inexprimable, on je sentais tout le reste de mo- existence chang6e, liee et
accabl6e, puis-je dire, par les obligations d'une charge
sous laquelle je succomberais, sans mon aveugle confiance et abandon a Dieu. Mille obstacles naturels
devaient empecher ce r6sultat. La volont6 divine (car

il n'y avait ici en jeu aucune volonte humaine) les a
kcartis! C'est done ce'qui doit, en-un sens, me donner

la confiance.
Oui, mon Dieu, appuyi sur vous, j'espre.--D'abord
le devoir de ma charge m'oblige a travailler avec ua
nouveau zelie a ma sanctification. Je dois me remplir
de 1'esprit de saint Vincent, et pour cela 6tudier avec
plus d'attention sa vie et ses 6crits, puia la conduite
traditionnelle de ses-successeurs. Pendant ces jours
de retraite, je le comprends avec une nouvelle evidence.
Veuillez bnir et exaucer cette resolution!

Ex R.

EUROPE
FRANCE
PARIS
l" aout 1927. - Retraite des pretres de Meaux &
Saint-Lazare;,pr&chee par M. I'abb6 Touzard.
2 aodt. - On examine aujourd'hui, a Rome, 1'h&roicit6 des vertus de la v6nerable Catherine Labour6. On
prie a la rue-du Bac devant le Saint Sacrement expos6
pour le succes de la cause. M. le Superieur g6naral
va a Reuilly dire la messe A la meme intention.
12 aout. - Conference sur les vertus de M. Morlhon. M. Mantelet rappelle ce qu'il a &t6 au grand
siminaire de Sens a l'egard des seminaristes et des
pr6tres du diocese, I'homme droit, desireux de former
a la saintet6; il dit ensuite ce que M- Morlhon a tk ak
Gentilly, rigulier, aimant sa vocation, devoui pour
les Filles de la Charite. M. le Suphrieur gen6ral confirme 1'rloge qui vient d'&tre fait.
21 aozt. - Mort de M. Planson. Notre v6n6r6
confrere 6tait a la campagne depuis quelque temps;
se sentant moins bien, il 6tait rentr6, il y a trois jours
et 6tait all a l'infrmerie. Ce matin, A quatre heures,
le frere infirmier l'a trouvA mourant; M. Dupeux a eu
le temps de lui donner 1absolution et une onction
sur le front.

24 ao4t. -

8oo -

Enterrement du regrett6 M. Planson.

C'est M. Cazot qui officie, M. Poret fait diacre.
Les seminaristes sont revenus de Beaucamps pour la
circonstance. Mgr Binet, 6veque de Soissons, assiste
aux funerailles avec plusieurs pretres de son diocese.
L'absoute fut donn6e par Mgr Binet, qui voulut accompagner le convoi jusqu'au cimetiere. M. le Superieur
g6n6ral pronon;a les dernieres prieres sur la tombe.
Nous donnons, a la fin de ce numero, une notice sur
notre cher d6funt.
26 aoiu. -

Conf&rerce sur les vertus de M. Planson.

M. Cazot retrace ce que fut I'homme, le pretre, le
missionnaire. M. le Superieur g&enral conclut la conference.
29 ao42t. -

Retraite des pretres de-Soissons pr&chie

par M. Ryckewaert.
8 septembre.-- On remet la croix de la Legion

d'honneur A notre cher confrere, M. Gruson. Voici ie
compte rendu de cette ceremonie d'apres le Bulletin
des Missions des Lazaristes franfais :
i Dans une reunion intime,

.

la Maison-MWre, le

8 septembre, M. Idouard Gruson, missionnaire en
Abys•i:•ie depuis trente ans, recevait des mains de
M. Gaussens, ministre de France en E~thiopie, la decoration de la L6gion d'honneur.
- ttaient presents : M. Verdier, Sup6rieur general
des Lazaristes; a ses c6tes, Mgr Lepicier, Visiteur
apostolique de I'Abyssinie et des Indes; M. Gruson,
assist6 de MM. le comte de Navailles et Blanchard,
du ministere des Affaires 6trangeres; deux Abyssins,
M. le chanoine J. Borel, de Grenoble, notre h6te de
quelques jours, et toute la famille des Lazaristes presents en ce moment a la Maison-Mere.

- Soi a M. le ministre Gaussens pr6side. 11 nous dit qu'il
est heureux de remplir la mission qui lui est confie;
c'6tait un devoir pour la France de reconnaltre et de
r6compenser les services rendus depuis tant d'ann6es
en Abyssinie... II exalte le d6vouement des missionnaires, il rappelle combien il fut touch6 dans un voyage
au Japon de se trouver au milieu d'un groupe de
jeunes missionnaires qui s'en allaient joyeux vers
I'Extreme-Orient, envisageant, avec bonheur, la perspective d'un martyre possible.
it Sans doute, le missionnaire n'a pas pour principal
but de travailler pour son pays, il travaille pour propager sa foi; la civilisation et son pays b6n6ficient de
son divouement et de ses exemples. En Abyssinie,
M. Gruson, M. Granier et leurs confreres ont beaucoup travaill6 et beaucoup souffert... Aujourd'hui, des
temps meilleurs semblent arriv6s... S. A. le ras Taffari est tres lib6ral, il a de la sympathie pour les missionnaires.
a Le ministre de France invite alors M. Gruson i se
mettre en face de lui et lui prononce la formule traditionnelle :
" Monsieur Gruson, au nom du President de la R6pu« blique et en vertu des pouvoirs qu'il m'a conf6rs, je
i vous fais chevalier de la L6gion d'honneur. »
4 Le Ministre et M. Gruson se donnent une chaude
accolade, puis le nouveau chevalier remercie en ses
termes :
i MONSIEUR LE MINISTRE,

« Si au lieu d'etre a Paris, nous nous trouvions en
ce moment a Addis-Abiba, je vous dirais, peut-etre,
selon le langage oriental, que vos bont6s sont plus
nombreuses que les feuilles des arbres, les 6toiles du
ciel, les sables de la mer...

m Mais nous sommes a Paris. Vous me permettrez
done, Monsieur le Ministre, de vous remercierentermes
plus simples et de proclamer, en presence de M. le
Superieur gen6ral, de Mgr Lepicier, archeveque de
Tarse, de mes confreres et de nos amis pr6sents, que
vos boat6s, toujours delicates, deviennent de plus en
plus nombreuses.
u L'occasion est trop favorable pour ne pas la saisir
afn d'en rappeler quelques-unes.
, C'est grace A vous, Monsieur le Ministre, que nous
avons pu, en 1923, ouvrir & Addis-Abeba 1'6cole francaise, k laquelle vous daignez apporter un si vif intiret,
6cole qui travaille activement, avec celle de l'Alliance
frangaise, a l'expansion de l'influence-de notre patrie
dans le Chao.
a C'est grice a votre appui que M. Baeteman a pu,
malgr6 de grandes difficultis, itablir un poste avanc6
ia Mendida et y crier une 6cole oa les ilkves commencent a affluer.
t L'Abyssinie n'est pas un pays comme les autres,
vous le savez par exp6rience, Monsieur le Ministre.
M. Granierm'a plusieurs fois parl6, dans ses lettres, des
dimarches longues et patientes qu'il vous a falla faire
aupres du goavernement abyssin, de la tknacit&et de
la fermet6 que vous avez di montrer pour que
M. Sournac fOt autoris6 ; aller fonder, avec un pr8tre
indigene, un nouveau centre de mission
a Cette entreprise, qui tenait tant a cceur a Votre
Excellence, est d6sormais un fait accompli. Notre
vaillant Auvergnat m'&crivait dernikrement qu'aprsquarante jours de marche, il 6tait arriv6
« Enfin, Monsieur Ie Ministre, voici un nouveau et
grand succks. Je veux parler du retour tres prochain des
Filles de la Charit6 en Abyssinie. Elles sont sur le
point de repartir pour le pays noir, oi elles ont tra-
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'aille autrefoispendant vingt ans, Dieu sait avec quels
fruits
o Mgr L6picier, archeveque de Tarse, envoyi
comme Visiteur apostolique en krythrie et au Tigr6,
disait a son retour que les Abyssins ne se consolaient
pas d'avoir perdu les bonxes mires qui leur faisaient
tant de bien. Ces religieuses, a 1'ame 6minemment
franfaise, selon l'expression de Mgr Jarosseau, trouTeront la-bas beaycoup de malades a soigner, beaucoup
de pauvres a soulager, beaucoup d'enfants & instruire.
Elles completeront, en un mot, notre Mission et lui
donneront un nouvel essor. Mais si elles se rendent i
Addis-Abeba, c'est que, d6sirbes par M. le Ministre,
tlles peuvent compter sur votre sympathie, votre bienveillance et votre protection.
ai La cr6monie presente est encore une haute marque
de votre bont6. Le pauvre Sup6rieur de la Mission
d'Abyssinie, a qui vous avez obtenu la croix des braves, en est tout a la fois confus et fier. 11 en est confus,
car il y a bien des confreres, en particulier M. Coulbeaux, son pr6d6cesseur, qui ont mCrite plus que lai
cette distinction. Mais aussi il en est fier et heureux,
parce que cet honneur rejaillit sur ses compagnons
d'apostolat, sur toute la Mission et sur notre Congr&gation.
, Pour mettre le comble a votre d6licatesse, Monsieur le Ministre, vous avez daign6 m'ecrire le 3o aott
dernier: a Puisque vous ne pouvez pas venir & Addisi Abeba, oi j'aurais t6 heureux de donner plus d'clat
S la c'r6monie, je me rendrai moi-meme a Paris, car
*4je tiens a vous remettre personnellement une croix
Ssi bien gagnee! "
u Les paroles me manquent, Monsieur le Ministre,
pour vous exprimer ma profonde reconnaissance. Mes
coafreres et moi, nous nous efforcerons de vous la
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prouver par nos actes. Nous nous appliquerons de r1us
en plus A notre belle ceuvre de civilisation chr6tienne
et franaaise. Nous appellerons aussi par nos pritres
les plus amples benedictions de Dieu et sur Votre
Excellence et sur sa noble famille.

( Apres vous avoir offert, Monsieur le Ministre,
l'hommage de ma gratitude, que Votre Excellence me
permette d'adresser un respectueux , MercilI a tous
ceux" qui out bien voulu rehausser de leur presence
I'eclat de cette ceremonie, a Mgr Lpicier, archeveque
de Tarse, dont la visite apostolique restera a jamais
grav&e dans nos coeurs; A M. le comte de Navailles,
mon ancien condisciple du Petit s6minaire de Nice et,
comme moi, fils aime de linoubliable M. Courreges, et
a M. Blanchard, si merveilleusement initie aux secrets
de la langue amtarique, sans qu'il soit all6 en Abyssinie. ,
Nous nous rendons tous ensuite dans le salon des
6veques oit un th6 a eti pr4pare pour nos b6tes. Ainsi
s'est achev6e cette reunion de famille tout empreinte
dela simplicit6 de la maison de saint Vincent.
J. B.
Si septembre. - Radio-sermon donn6 ila Soci&et
francaise de Radiophonie par M. Adrien Bayol, Nous
en empruntons le texte au Bulletin des Missions des
Lasaiistes franfais :
a Le seul titre que j'aie & l'honneur de vous entre-

tenir aujourd'hui, me vient des huit ann6es dbj! passees en Chine, en qualit6 de superieur de la Procure
des Lazaristes a Shanghai.

aParmi la vingtaine de Sociit6s de Missionnaires,
qui se devouent ; l'evang6lisation de la Chine, les
Lazaristes on Pr&tres de la Mission, fond6s par saint
Vincent de Paul, n'ont que 13 vicariats apostoliques

-805sur une soixantaine; dans ces 13 vicariats, ils ont le
tiers environ des catholiques de Chine : 741 143 sur
an total de 2394962; sur 3 83 pr&tres missionnaires
en Chine, dont 1 219 indigines, ils en ont 583, dont
396 indigenes parmi lesquels o16 Lazaristes chinois;
ils ont baptist 19017 adultes non en danger de mort
sur le total de 56979'.
a La Procure, c'est la maison du missionnaire, une
sorte de quartier g6neral des Missions : lieu de piassage, de rassemblement, de ravitaillement, Intendance
et Trisorerie gin6rales, etc. L'on y a toutes les occasions de bien connaitre les ouvriers et les oeuvres apostoliques; on les y comprend d'autaht mieux que tres
souvent les procureurs sent eux-memes d'anciens missionnaires missionnants. Personnellement, je n'ai pas
eu cet honneur : je n'en aurai que plus d'impartialitA
pour r6pondre, aussi bribvement que possible, aux
points les plus int6ressants des questions suivantes :
t Quels sont-les mobiles et les desseins des missionnaires catholiques?
a Comment les r6aliseront-ils?
( Pour comprendre et appr6cier les mobiles et les
desseins des missionnaires catholiques, il suffit d'avoir
un ideal et de briler de le realiser, d'avoir des convictions ardentes.et de vouloir les faire partager sans
haine et sans violence.
a Les missionnaires catholiques n'ont pas d'autre
devise que celle des premiers apitres : Vincere in bono
malum, vaincre le mal par le bien. Et ne veulent etre,
ne peuvent 8tre missionnaires que ceux dont le coeur
palpite d'imotion a l'unisson du- coeur de Jesus, en
ricitant avec Lui : Notre PNre qui etes aux cieux, que
votre Nom soit sanctifi, que votre Regne arrive...
i. Tous les chiffes que je doane sont empruntis . PAnnuaire des
Pires Jesuites de Zi-Kawei pour lIanne 1925-19a6, le dernier pare.
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Ne veulent et ne peuvent etre missionnaires que ceux
qui, au plus profond et au meilleur de leur ame, se
sont sentis personnellement appeles et dire par le
Divin Maitre : a Viens, suis-moi, je te ferai ptchear
u d'hommes... duc ix altum, prends le large, va enseiggner toutes les nations, et baptise-les au nom da
" Pere, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui croira et
( sera baptis6 sera sauve... ,
i Et il ne faut pas etre le jouet d'une illusion, d'un
enthousiasme passager, car il s'agit de s'engager daas
une voie rude et 6troite, a la suite du Christ, qui a dit
aussi : u Si quelqa'un veut venir aprbs moi, qu'il fasse
a abnegation de lai-mame, qu'il porte sa croix et qu'il
Sme suive.;. Celui qui aime son pere, sa mere, ses
Sfrres et seurs et les biens de ce monde plus que
u moi, n'est pas digne de moa... »
4 D'ailleurs, dans la formation du missionnaire,
tout est combine pour en tprouver et verifier la vocation. Comme pour toute vocation ecclisiastique, aprts
de bonnes 6tudes primaires, apres de bonnes etudes
secondaires, ce sont les. anaees du grand seminaire,
ce'sont ensuite ou, entre temps, pour les membres des
Congregations ou Ordres religieux, les deux annses
crucifiantes du noviciat: en tout quinze i vingt annies
d'&ducation et d'entrainement aux fortes vertus morales etsacerdotales, tongues annees pendant lesquelles
il faut savoir trembler dans le calme de 1'6tude et de
la priire pour savoir etre fort et courageux dans les
tumultes et les batailles de la vie, pendant lesquelles
il faut s'exercer a vivre en homme d'action suraaturelle, pour etre A meme d'agir en bomme de pens6e
divine...
t Et que dire des agonies du cceur pour s'arracher
A sa famille, pour vaincre les obstacles presque toujours accumul6s par elle! Que de larmes A rxpandre
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et i faire ripandre ... Que de douches pour refroidir
et iteindre les enthousiasmes juveniles !
u Quand aprrs tout cela le missionnaire s'embarquepour la Chine, c'cst qu'il a vraiment la vocation apostolique, c'est qu'il n'est mfi quA par des motifs religicux et surnaturels.
. i Car il part sans ignorer aussi ce qui l'attend
li-bas, lui (i missionnaire de la brousse n... Pauvre it
part, pauvre il restera certainement; aucun espoir
compensateur en bien-6tre, en honneurs, en joies de
famille, meme pour ses vieux jours. II devra s'absimiler des langages et des usages aux antipodes de
ceux de son pays; il devra vivre le plus souvent isolau milieu de gens d'une autre civilisation et mentalitE
que la sienne, dans une atmosphere de mefiance on
m6me d'hostilit6, dans des conditions mat6rielles de
logement et de nourriture auxquelles son corps, son
odorat et son estomac seront longtemps r6fractaires; it
devra se contenter d'une allocation de misere, qui
l'obligera & d4laisser maiqtes occasions de faire da
bien; ii devra mendier pour creer et divelopper ses
euvres; il sera tour a tour cuisinier, jardinier, charpentier, macon et surtout infirmier... Et pour prix de
ses privations, de ses travaux et de ses sacrifices,
qu'il ne compte pas trop sur la reconnaissance des
hommes, quels qu'ils soient... C'est Dieu seul qui sait
bien l'appr6cier et le comprendre; Dieu seul qui, an
saint Autel surtout, saura le fortiier et l'encourager;
Dieu seul qui saura le remercier et le ricompenser
adequatement... apres sa mort! Ah! que saint Paul,
Iegrand Anc&tre, avait bien raison de parler de folie
de la Croix aux yeux des hommes!

a Assurer son propre salut ternel en contribsant an
salut du plus grand nombre possible d'autres Ames;

dissiper les tenibres du paganisme & la lumibre des
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enseignements 6vang61iques; reveler 1'existence d'une
vie iternelle et divine, int6grant, expliquant et couronnant la vie passagere de ce monde; remplacer
les superstitions d6primantes par les pratiques non
moins accessibles mals vivifiantes de la pi6t6 chritienne; surelever et faire vivre avec lui, dans I'atmosphere lumineuse et pacifiante de son Seigneur et
Maitre, de Jesus Rbdempteur : voila le dessein final
du missionnaire catholique, vbila son unique et
supreme ideal : comment travaille-t-il a le r6aliser?
c En employant la m6thode meme de Jesus-Christ,
qui passa sur la terre en faisant le bien, gu6rissant les
malades et nourrissant les corps, avant de precher
aux ames..Tous les missionnaires savent que, comme
dit- saint Vincent, ce maitre de la bienfaisance
catholique, l'on ne gagne les Ames qu'en soulageant
les corps, et en les soulageant avec d6sint6ressement,
sans violenter le libre arbitre.
, Et voilU la raison d'etre du reseau d'ceuvres bienfaisantes, qui font bnir partout la charit6 du Christ.
, Durant le cours du dernierexercice publi, de
juin 1925 a juillet 1926, dans 577 dispensaires, on a
enregistr6 3781643 pansements et consultations.
117 hospices abritaient dans la paix et le bien-etre
3392 vieillards et 4129 vieilles. Dans 87 h6pitaux on
a soign6 90257 malades. 323 orphelinats 6levaient
pour en faire de bons chr6tiens 831o orphelins et

27247 orphelines. L'(Euvre de la Sainte-Enfance
abritait, apirs les avoir arrach6s. la mort, 38 58
enfants, petites filles en grande majorit6.
. Dans les 6coles rudimentaires, 205029
l66ves
apprenaient les premiers 616ments de la langue chinoise en m&me temps que les prieres et le cat6chisme.
Les ecoles primaires instruisaient 76984 e6ives; il y
en avait i8480 dans les 6coles primaires superieures,

-

809 -

et seulement, hilas! faute de ressources, 14oSo dans
les colltges d'enseignement secondaire. II n'y en avait
encore que 521 dans les trois grandes ecoles d'enseignement superieur, deux (l'Universit6 l1'Aurore , de
Shanghai et l'cole des hautes 6tudes de Tientsin)
fond6es et dirig6es par les RR. PP. J6suites francais,
la troisieme qui commence a peine, sous la haute
direction des Bdn6dictins allemand. americains:
l'Universit6 catholique de Pikin.
, Ce ne sont pas 6videmment les pretres tout seuls
qui peuvent mener de front ce travail formidable de.
bienfaisance et d'6ducation. 645 Freres etrangers et

chinois, 3748 religieuses dont 2626 indigenes, en
sont les principaux facteurs, sous leur surveillance et
direction.
(c Le clerg6 doit se reserver surtout pour les oeuvres
et le ministlre exigeant le caractere sacerdotal, pour
les seminaires notamment et pour l'administration des
sacrements. Et c'en est 1'elite qui est occup6e a 6lever
762 grands seminaristes (theologiens et philosophes),
et 20i3 petits seminaristes qui apprennent le latin en
plus des autres matibres de l'enseignement secondaire.
a Ce n'est pas tout de convertir des paiens, il faut
ensuite et avant tout maintenir dans la foi et sanctifier
de plus en plus les chr6tiens existants, en les instruisant de mieux en mieux, en se mettant a leur disposition pour la reception des. sacrements, travail tres
absorbant, car le pourcentage des chr6tiens fervents
est plus 6leve en Chine qu'en Europe et en Amerique.
Jugez-en par les chiffres suivants du meme Annuaire:
a tn une ann6e, les 3o83 pr.tres ont entendu
713Q235 confessions, dont 5,875,64o de d6votion; ils
ont distribu6 17,55470 communions, dont I 6 ,440490

de devotion. Nulle part le Pape de la Communion
frequente n'a 6t6 mieux 6cout6 qu'en Chine.
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t II a fallu aussi s'en aller par monts et par vaux,
le plus souvent A de longues distances, administrer
27 593 extr&me-onctions.
U 19092 mariages ont 6t6 binis, presque tons entre

chritiens et chr6tiennes, puisque sur ce nombre il n'y
en a que 2517 de mixtes.

, Avouez, mer Freres, que les missionnaires de
Chine ne restent pas inactifs! Que ne feraient-ils pas
s'ils 6taient plus nombreux pour moissonner et semer
plus abondamment Et n'oublions pas qu'en g1oo il
n'y avait en Chine que 740000 catholiques et qu'aujourd'hui il y en a 2400000 et 400000 catCchumenes.
C Que n'ai-je le temps aussi de vous dicrire la belle
et profonde transformation des gmes op6r6e par le
bapteme et la pratique sincere du catholicisme, comment la minute de silence sous le regard de Dieu,
l'examen de conscience, la confession sinicre et

repentante out fortifi6 et affinu le seas du devoir iihdividuel, familial, social et national! En Chine, comme
partout ailleurs, loin d'&tre un obstacle au sain et
raisonnable patriotisme, le catholicisme s'en rivele
resistante sauvegarde, excellent terrain de culture,
intelligent et pratique d6fenseur. Nul plus que les
catholaques ne soupire, en unisson avec le missioanaire, apres le jour oi l'Eglise de Chine pourra enfin
feter sa majorit6, pleinement catholique, int6gralement chinoise, n'ayant plus besoin de recourir A ses
Peres dans la Foi !
a Comment les catholiques chinois n'aimeraient-ils
pas leur patrie, quand its voient avec quel amour la
ch6rissent leurs missionnaires? C'est tout entiers,
Ames et corps, qu'ils se sont donn6s A lear seconde
patrie, pour y vivre et mourir. Je ne peux me rappeler
sans 6motion les larmes du venerable et si frangais
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Mgr Reynaud, qu'un .vote unanime envoyait i Paris
comme deputn
A l'Assemblie genarale de notre Congr6gation. a Pitii! piti!6 implorait-il, laissez-moi

%mourir dans ma chire Chine, laissez mes vieux os
A reposer au milien des miens. ) L'on n'ajouta pas foi
i ses pressentiments de mort prochaine, il dut partir,
son ame triste jusqu'i' la mort, car il mourut en
France, en exil, disait-il.
a II pleurait ses Chinois. Ah! comme ses Chinois
Ie pleurirent!... Comme ils s'agiterent pour faire

revenir a Ningpo le corps du grand Ningponais
<i'adoption, de leur kveque bien-aim6!... Tombeau
viner6 et bienfaisant, ivocateur et inspirateur de vie
morale et religieuse! Antidote aussi de d6couragement! Lors de sa nomination A l'6piscopat, Mgr Reynaud n'avait que 6000 catholiques dans toute la province du Tchb-kiang, qui en compte aujourd'hui
;3 ooo ...
< Le plus cher enfant de son Ame, apres avoir 6te
son bras droit et son conseiller, est devenu, le
28 octobre 1926, par l'imposition des mains memes du
Pape Pie XI, Sa Gr. MgrJoseph Hou. Et le dimanche
I" mai 1927, Mgr Joseph Hou, I'6veque indighne,
imposait les mains au missionnaire francais, ci-devant
-son sup6rieur et son ami au grand siminaire de
Ningpo, et faisait de Mgr Defebvre l'6veque ningponais...
Oa& est le superieur ? Oi est l'inf6rieur ? II n'y a
que des 6gaux : les deux freres de naguare, le Francais et le Chinois, maintenant promus chefs dans la
meme armbe apostolique, menent ensemble les cormbats
*du Seigneur, luttent de concert pour a Vaincre le mal
par le bien ),pour r&concilier par le m&me Christ en
Dieu, Pare commun, tous les membres divisis de la
grande famille humaine. Ainsi soit-il! »
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12 septembre. - Retraite des pretres de Chartres,
pr6ch6e par M. Beviere.
19 septembre. - Retraite des s6minaristes, pr&chbe
par M. Guichard.
3 octobre. - L'Eglise universelle c6l6bre pour la
premiere fois la fete de sainte Thirbse de 1'EnfantJesus- L'office et la messe louent particulibrement la
simplicit6 de-cette nouvelle sainte, vertu caract6ristique des enfants de saint Vincent; aussi est ce avec
bonheur que nous I'invoquons officiellement. D'autre
part, les missibnnaires ont ressenti souvent l'efficacite
de son intercession et beaucoup l'ont choisie comme
Patronne de leur mission.
6 octobre. - Cl6ture de la retraite annuelle pendant
laquelle M. Mott a precht aux freres coadjuteurs et
MM. Cazot, Pouget, Mott, Gleizes, Rouge, Yung,
Merolla nous ont tour a tour 6difies par leurs rep6titions d'oraison. M. Veneziani est oblig6 d'aUler se faire
soigner a 1'h6pital Saint-Joseph. M. le Sup6rieur general part pour Rome avec Mgr Ciceri et M. Gouault.
7 octobre. - On c6lbre la soixantaine de vocation
de M. Pouget.
zo octobre. - Reunion des Dames de la Chariti.
On a 6mis I'idie de reunir en 1930 un Congrbs des

Dames de la Charit6 du monde entier,.A l'occasion du
centenaire de I'apparition de Notre-Dame de la
MWdaille miraculeuse. La statistique, des rapports
recus permet cette constatation consolante que les
Dames de la Charit6 de France qui 6taient 1I 152 en
1926 sont maintenant 17 37o.
14 octobre. -

Cinquantaine de vocation de M. Salat.

15 ociobre. galdie.
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Cinquantaine de vocation de M. Lari-

16 octobre. - Le prix ,La Sayette , a 6t6 attribu6
aux Lazaristes. On a vise, en particulier, les 6coles
fondees a Madagascar. Cinquantaine de vocation de
M. Crombette qui a requ, par t~legramme, une ben6diction du Souverain Pontife.
M. Veneziani doit aller se soigner
20 octobre. dans les montagnes de la Suisse; il part avec M. Mac
Hale.
23 octobre. - Journie des Missions. Les petits
enfants de c Saint-Louis vendent 1' a Almanach des
Missions des Lazaristes franqais ,, i la porte de la
chapelle.
25 octobre. - Cas de conscience de l'architecte qui
bAtit une mosqnue.
31 octobre. - Le frere Mesquita finit, le long de la
salle de r6creation des pretres et des 6tudiants ainsi
que le long du rdfectoire, un pavage en pierres qui
nous permettra de nous promener, les pieds secs,
pendant la rcreation.
3 novembre. Rome.
Io novembre. -

M. le Sup6rieur g6neral revient de
Mort de M. Alibert, m6decin de

Saint-Lazare depuis pros de quarante ans. II 6tait
chevalier de l'ordre de Saint-Gr6goire-le-Grand.
.1 novembre. -

Anniversaire de 1'armistice. On fait

gras quoique vendredi, par permission de Rome.
MM. Cazot et Dupeux ainsi que le frere Brion assistent
aux funbrailles- de M. Alibert, a Sainte-Clotilde.
M. le Superieur g6neral parle le soir de son voyage A
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Rome ; le Souverain Pontife sait que la Congregation
est fiddle a ses directions et il en a f6liitt M. Verdier,
14 novembre - Reunion des Dames de la Charit.
On lit le rapport qui devait etre donn6 au Congres de
Strasbourg, par l'Office central de Paris, et oui il est
fait grand 6loge des Filles et des Dames de la
Charite.
I5 novembre. - M. le Sup6rieur general commence
sa retraitet Gentilly.
18 novembre. - Le frere Guillemard quitte le Secrdtariat et est plac6 a Folleville. Le frere Gros le remplace pour les expeditions des Annales et de l'Ordo.
20 novembre. - Vingt-cinquieme anniversaire de la
fondation des Syndicats de l'Abbaye. Voici le compte
rendu des fetes d'apres la Croix :
< Le 12 septembre 1902, avec une hardiesse m&ritoire et sage, quelques institutrices, quelques employees
de commerce, quelques ouvrieres d'usine groupies
-autour de la tres regrettee soeur Milcent, fondaient
les premiers syndicats fbminins. AprIs vingt-cinq ans
de persev6rant labeur et de difficultes vaincues, ces
syndicats sont devenus la magnifique Union centrale
des Syndicats feminins de- 1'Abbaye, qui. ce~6brait
solennellement dimanche ses noces d'argent.
< Le matin, a Montmartre, S. Ex. Mgr Maglione,
nonce apostolique, qu'accompagnait Mgr Levame,
auditeur a la nonciature, pr6sida une grand'messe a
laquele.assistaient en foule les syndiquees et les amis
de leurs organisations. Apres le dernier evangile,
M. le chanoine Thellier de Poncheville monta en
chaire et donna d'abord lecture d'une lettre de S.'tm.
le cardinal Gasparri, toute charg6e, de la part du Son-
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verain Pontife, de felicitations, d'encouragements,
de b6nedictions.
(i Puis l'orateur, apres an hommage 6mu i soeur
Milcent, cette ouvriere de Dieu, si aim6e des ouvriers
de Paris, lona les Syndicats de I'Abbaye pour l'oeuvre
accomplie depuis vingt-cinq ans, oeuvre de salut
social et aussi d'apologitique religieuse, et les exhorta
i la poursuivre avec une confiance accrue par les
succes obtenus, par les encouragements recus, pour Ie
service et pour le bonheur de toutes ces travailleuses
qui attendent souvent sans doute l'aide mat6rielle
dont elles ont besoin, mais plus souvent encore le rayon
d'id6al qui manque a leur vie. Et que dans vingt-cinq
ans Montmartre soit trop petit pour contenir le flot,
sans cesse montant, des syndiqu6es de l'Abbaye.
Mgr Maglione donna ensuite la benediction du SaintSacrement apres que M. ie chanoine Flaus eut lu la
formule de consecration an Sacr6-Cceur de I'Union
centrale des Syndicats de l'Abbaye.
,1 Un amical banquet r6unit, a midi, au restaurant
cooperatif de la rue Cadet plusieurs centaines de
convives. Au dessert, on entendit et on applaudit
chaleureusement des toasts de Mile Beckmans, de
Mme Jean de Castellane, de Miles Decaux et Lafeuille;
de MM. Verdin, Gaston Teyssier, Zamanski, Jean
Lerolle; de Miles Clouet et Vion, de M. DuvalArnould, du R. P. Roche, de Mies Meysonnier-Milcent et Depping; de M. l'abb6 Brack, de MM. les
chanoines Labourt,Gerlier et Thellier de Poncheville.
c A quatre heures, la belle et vaste salle des fetes
de la mairie du VI" arrondissement 6tait comble,
quand S. Em. Ie cardinal Dubois, tandis que l'assistance executait Ie chant syndical, prit place sur
l'estrade, entoure de MM. Duval-Arnould et Heraud,
deputbs;.du maire-adjoint de I'arrondissement; de
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Mme la comtesse de Castellane, pr6sidente de l'Association pour le d6veloppement des Syndicats f6minins; de M. l'abb6 de Bantel; de Mile Decaux et
Beckmans, pr6sidente honoraire et presidente de
1'Union; de MM. Baud, conseiller municipal de Paris;
Jean Lerolle, Pichon, Verdin et Michelin.
c Mile Graff, en quelques pages tres pleines et tres
nobles, fit l'historique- de l'Union, rappela leur fondation et le r6le de sceur Milcent, exposa les grandes
6tapes et leur d6veloppement,,rendit hommage a la
sympathie active et discrete des Filles de la Charit6,
6voqua les multiples services rendus sur le terrain
social comme sur le terrain professional par les
Syndicats unis, signala les plus significatifs succes
remport6s, tant & Paris qu'en province, et conclut en
afirmant la volont6 de l'Union de rester plus'que
jamais fidile aux trois mots d'ordre qu'elle a requs
de ses fondatrices : i L'union fait la force
labeur! ,, a Aimons-nous les uns le? autres ».

u

V,
Vive

c( M. Marcel H6raud, qui est le deput6 de la rue de
l'Abbaye, apres avoir, a son tour, rappel6 avec &motion
le souvenir de sceur Milcent et c6l6br6 les m6rites des
soeurs de Saint-Vincent de Paul, loua l'Union centrale
et ses militantes pour la facon dont, tout en servant
la cause de leurs sceurs de travail, elles gardent le
souci de l'int6r&t g6neral, et, ce faisant, elles servent
le pays. II les felicita aussi d'avoir si bien compris le
r6le essentiel de l'l6ite et des efforts qu'elles font
pour en cr6er une parmi les travailleuses. En n, il
les exhorta a 6tre fibres de leur id6al, qui est bien 1'un
des plus beaux qui soient.

a M.. Michelin, vice-pr6sident de la Conf6deration
franýaise des travailleurs chretiens, apporta, en
1'absence de M. Zirnheld, retenu par la maladie,
le salut de la C. F. T. C. aux syndiquies de l'Abbaye,
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11 les remercia pour la fid6lit6 qu'elles ont conservye
k la pens6e de sceur Milcent, pour leur souci de se
divouer avec ardeur en esprit de foi et charit6, a la
cause de leurs soeurs de travail. Et il leur demanda de
redoubler d'efforts, en union 6troite avec la Confbd6ration, pour sauvegarder tant d'imes de travailleases que sollicitent d'intenses et redoutables propagandes.
* S. Em. le cardinal-archeveque de Paris exprima a
I'Union centrale, a ses dirigeants, a toutes ses adh&rentes ses f6licitations, ses remerciements et ses voeux.
II les felicita de continuer 'ceuvre de sceur Milcent,
quL avait si bien compris la pensee feconde de
Leon XIII et le sens de 1'Encyclique Relum novarum.
I1 les remercia pour I'effort de conqute qu'elles
accomplissent parmi ces masses laborieuses dont le
sort pr6occupe si douloureusement le coeur de l'archeveque de Paris. II fit des vceux pour que, par leur
exemple et par leur propagande si n6cessaire et si
bienfaisante, leurs devises se realisent de plus en plus,
tres particulibrement celle-ci que le cardinal commenta
avec emotion : Aimez-vous les uns les autres.
a( De longs applaudissements. Puis !a r&union
s'acheva par une partie de concert extremement
reussie.
SA. M. '
Voici la lettre du cardinal Gasparri que M. Thellier
de Poncheville a lue avant son sermon :
c MESDEMOISELLES,
, Le Saint-Pare a agrCe avec une bienveillante satisfaction l'hommage filial que l'Union centrale. des
Syndicats feminins de l'Abbaye lui a fait parvenir a
l'occasion du vingt-cinquitme anniversaire de sa fon-

-

8i8 -

dation. Particulierement heureuse de constater les
nombreux et consolants progres que votre Union a
rzalis6s au cours de son premier quart de silde
d'existence, Sa Sainteti en rend de vives actions de
graces au Maitre de tons les biens et ne doute pas que
ces beaux rssultats ne provoquent dans tous ses
membres un surcroit de divouement et de sacrifices
g6n6reux pour de nouveaux triomphes de la cause
du bien.
a En vous exprimant sea fl6icitations paternelles
pour tout le bien accompli, le Souverain Pontife forme
ds vaeux afin que l'esprit d'apostolat, dont la sceur
Milcent 6tait anim&e, se r6pandc toujours davantage
parmi vous et qu'il produise de fructueux, de toujours
plus nombreux et consolants fruits de sanut pour la
Societ6.
m Comme gage de sa sp6ciale bi
iaveillance
d'une large effusion de faveurs ctestes sur vousmenmes, sur tons les membres et collaborateurs de
l'Union et sur vos ceuvres, !e Saint-PNre est heureux
-de vous envoyer bien de coeur la b6nediction apostolique implor.e.
c Veuillez agr6er, Mesdemoiselles, 1'assurance de
mes sentiments devou6s en Notre-Seigneur.
ccSigat : Card. GASPARRI.
22 novembre. - Deuxieme cas de conscience sur les
mauvais journaux exposes dans les bars on cabarets.
FETES DE NOS BIENHEUREUX MARTYRS
LOUIS-JOSEPH FRANCOIS,
GRUYER ET ABBA GHkBR]B

MICHAEL

MARVEJOLS
Les belles c&rmonies ont eu lieu les 17, i8, i9juillet:
la date n'aurait pu &tre mieux choisie puisque la
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cdture devait coincider avec la grande fate de saint
Vincent de Paul.
II itait bien juste que le pkre et fondateur vint
couronner le triomphe de ses fis et qu'il et une
place d'honneur dans ce cortkge de martyrs. N'a-t-il
lui aussi, martyr de la foi et de la charit6
pas W6t,
pendant de longues annres? Les sueurs et les souffrances qu'il a enduries n'ont-elles pas &t6 une
semence f&conde de saintet6 pour ses deux families
et pour les ames qu'elles atteignent dans leurs travaux
et dans leurs oeuvres?
C'est dans la petite cbapelle de la Miskricorde
qu'ont eu lieu les exercices de trois jours, artistement d6cor6e par des mains habiles avec des fleurs,
des oriflammes, des tentures rouges qui couvraient en
partie les peintures d6fraichies de ses vieux mursLes regards ttaient tout de suite attires par un grand
i:asson blanc, plac6 au-dessus du maitre autel au
pid• de la statue de Marie Immaculee; il portait
6crits, en lettres d'or, les noms des nouveaux bienheureux. De chaque c6te, une grande oriflamme
blanche et rouge portant un 6cusson avec la devise
des'deux families.
Toutes les c~remonies ont 6t6 suivies avec foi et
enthousiasme : le premier jour par les jeunes filles de
I'Union Jeanne-d'Arc, le deuxieme par les communautes religieuses, le troisieme par les dames de
charit6 de la ville.
Le chant fut fort bien ex&cut6 parles jeunes gens de
l'cole Saint-Vincent'et par le choeur des internes de
la Misericarde. Ces deux chceurs alternant, les chants
n'ont pas peu contribu6 t rehausser l'6clat de ces fetes.
Nos jeunes gens 6taient dirig6s par un maitre habile
que la Providence avait amen6 parmi nous juste A ce
moment pour y prendre quelques jours de repos et
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qui ne compta ni son temps ni sa peine pour prepaer
ses jeunes 6l1ves. Le choeur des jeunes filles depuis
longtemps formi au chant grkgorien, merite ggalement nos felicitations. Nous ne saurions oublier les
morceaux de violon qui furent jou6s plusieurs fois
avec autant de modestie que de talent par un jeune
artiste de 1'6cole.
M. Durand, supirieur d'Albi, accepta aimablement
de precher le Triduum. Le 17 au soir, panegyrique des
martyrs de la R6volution: pendant une heure nos ames
furent mises en contact avec celles de ces vaillants
qui donnrent leur sang pour d6fendre les interets de
l']glise et de la France.
Le deuxieme jour fut tout entier a la gloire du
bienbeureux Gh6br6 Michael : les communautis religieuses repr6sent6es a la grand'messe et aux vepres,
ainsi qu'un grand nombre do fideles, d6sireux de
connaitre la vie extraordinaire de ce premier martyr
d'Abyssinie, furent tres interesses. par les d6tails
nombreux et precis qui montrent ce que peut une Ame
droite qui cherche la v6rit6. Puisse ce gentreux
yainqueur de 'erreur obtenir pour sa chore patrie la
lumiere et la science pour connaltre le Christ vrai
Dieu et vrai homme.
Troisieme jour. Le grand jour de la f&te de saint
Vincent de Paul, fondateur et patron des ceuvres de
charite. Pour rehausser l'6clat de ce grand jour, la
Providence nous favorisa d'une grand'messe et de
vepres pontificales. S. Gr. Mgr- Ngre, l'aimable et
distingu6 voisin des sours, nous fit I'honneur d'officier, entour6 d'un nombreux clerg6, d'un maitre de
chapelle et d'un groupe d'enfants de choeur bien forme
pour ces c6r6monies solennelles. L'assistance, compos&e surtout des dames de charit6 de la ville,
couta avec 6motion le panegyrique de notre saint
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Fondateur. Le vi6nr6 predicateur connaissant a fond
la vie de son phre, fut des plus 6loquents.
Ces douces et belles journbes de notre Triduum
seront inoubliables dans les esprits et les cceurs,
1'atmosphere de pi6t6,de recueillement et de ferveur
qui nous entourait pendant ces jours de triomphe
nous a donn6 l'impression -que de grandes graces
tombaient sur les ames et nous attiraient la protection
particuliere de nos bienheureux martyrs.
N.
METZ
IGLISE SAINT-SIMON

ET SAINT-JUDE

Ce fut l'hommage de la double famille spirituelle
de saint Vincent en Lorraine. On l'avait voulu a la
fois solennel et discret. A cette v6ritable fete de
famille prirent part les paroissiens de Saint-Simon et
de Saint-Jude, places sous la direction des Lazaristes,
les klves de l'cole apostolique de Cuvry - ceux, du
moins, ayant leur domicile dans les environs, - le
personnel des maisons de Sceurs de la ville, et un
certain nombre d'amis des pretres de la Mission et
des Filles de la Charit6 qui avaient eu connaissance
des c&r6monies.
La veille, a 1'Angelus du soir, les trois belles
cloches de l'iglise des Saints-Simon-et-Jude pr6ludrent par leurs chants a6riens aux hymnes des jours
suivants et anaoncerent & la paroisse et
la ville le
commencement des solennit6s.
L'iglise avait &t6 sobrement et richement parse
d'orifiammes rouges et or, d'&cussons, parmi lesquels
ressortaient ceux qui portaient finement- eintes les
armes de la Congregation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charit6. L'autel resplendissait sur le fond plus sombre form6 par un superbe
28
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encadrement de plantes vertes gracieusement offertes
par un horticulteur de la paroisse. Le presbytire 6tait
pavois6 aux couleurs nationales et I'entrie de 1'6glise
ornhe d'une somptueuse portiere de velours rouge.
Dans l'avant-choeur, sur un petit autel, les reliques
de saint Vincent, de la bienheureuse Louise de
Marillac, des bienheureux Jean-Gabriel Perboyre et
Francois Clet 6taient offertes a la ven6ration de teus,
i d6faut de celles des trois nouveaux bienheureux.
Le premier jour fut consacr6 au bienheureux GhbbreMichael. C'6tait le i"* septembre, date a laquelle sa f&te
sera c6l6br6e A l'avenir. A la messe de communion,
paroissiens et soeurs 6taient venus en assez bon nombre.
A la grand'messe, I'6glise brillamment illumin6e est
remplie. Les Filles de la Charit6 de Thionv-ile, de
Vic-sur-Seille, de Moulins-lks-Metz, les orphelins et
orphelines de Paixhans, de Saint-Nicolas, de SainteConstance, les enfants du priventorium de Queuleu
sent dans la nef, tandis qu'i la tribune les jeunes
filles des R6collets exEcutent avec grande perfection
les chants des offices. L'orgue eat artistiquement tenu
par M. 1'abb6 Frankum, aum6nier de.Saint-Nicolas et
directeur de 1'oeuvre de Saint-Chrodegang pour la
1'i glise.
bonne exicution de la musique religieuse
C'est M. Halinger, supirieur de 1'6cole apostolique
de Carry, qui c6glbre la misse, assist6 de MM. Job et
Fontaine, ses confreres professeurs. A I'4vangile,
M. Candau, cure de la paroisse, prononce quelques
mots d'exhortation, remercie la g&inreuse donatrice
qui offre Les belles dalmatiques de velours grenat,
ornnes de riches orfrois aux dessins distinguis at qui
servent en ce jour pour la premiUre fois. M. le cur&
annonce en outre les indulgences sphciales que tous
peuvent gagner pendant le Triduum et la quete des
offices au profit de la Mission lazariste d'Abyssinie..
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Son emotion fut grande lorsque, quelques instants
apres, il vit orphelins et orphelines fouiller au fond
de leur pauvre poche pour en retirer un ou deux sons,
pricieuse offrande de 1'indigent. A la fin de la messe,
les assistants vinrent pieusement v6nerer la relique de
saint Vincent, tandis que le chceur chantait un enlevant cantique aux martyrs.
SAux v6pres soleUoelles, presidCes par le R. P. Ifly,
des Missions 6trangeres de Paris et confesseur de la
foi, on remarquait la prisence de plusieurs curb• etaurnniers -ies environs. M. Collard, pretre de la
Mission, donna le panigyrique du bienheureux Ghebri-Michael. I1nous fit assister au drame poignant
que fut la vie du Bienheureux, et nous fit admirer en
uae 6loquente trilogie : GhBbr6-Michael, chercheur
de la, v6rite, docteur de la verite et timoin de la
Le second jour itait spbcialement risertv aux
paroissiens de Saint-Simon et de Saint-Jude Op
devait hoporer a la fois, en ce premier vendredi du
mois, Ie Sacre-Cceur de Jesus et ses intrepides servitears, 1es trois bienheureux martyrs. A sept heures,
messe solenselle chantee par M. le curd, avec diacre
ct sous-diacre, devant le saint Sacrement expos6. A
cette messe, les communions furent nombreuses : on
en compta le double de celles qui sont ordinairement
faites le premier vendredi de chaque mois. Les
quetes, ce jour-li et le lendemain, ktaient destinies.
aux missions des La.aristes, en Chine. A partir de
treize heures, tout l'apr&s-midi, le saint Sacrement
fut expose et les adorateurs se. succedrent sans
interruption. 1I avait 6th annonce qu'on ferait une
journee de pribres, pour les besoins de la paroisse
sans doute, mais aussi pour la prompte canonisation
de la bienheurease Louise de Marillac et le succes
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des beatifications en cours, specialement des causes
lorraines : celles de la scur Marguerite Rutan, nee a
Metz, de la sour Odile Baumgarten, n6e a Gondrexange, dans le diocese de Metz; de M. Jean Gallois,
originaire do diocese de Toul, et I'introduction de
celles de M. Nicolas Parisot, econome du seminaire
Sainte-Aniie, a Metz, et de M. Louis Hayer, qui fit ses
etudes air meme s6minaire. Les soeurs des differentes
maisons de Lorraine avaient 6et invitees i s'unir A ces
ferventes supplications...
Le soir, entre le chant des complies et la benndiction du saint Sacrement, M. Collard retraqa dans
leurs grandes lignes la vie et la mort heroique des
trois bienheureux, notant specialement que le bienheureux Ghebr6 Michael est le martyr du Christ,
puisque la principale erreur des Abyssins schismatiques a trait -aux deux natures du Fils de Dieu fait
homme; et que les bienheureux Francois et Gruyer
sont bien, en partie du moins, les martyrs du Sacr&Coeur puisqu'une des accusations des r6volutionnaires
contre les pretres etait d'avoir r6pandu dans le peuple
de petites images de ce divin Cceur. II exhorta ces fils
de la chretienne Lorraine a faire toujours concorder
leurs actes avec leur foi et A chercher la force de la
persev6rance dans le Coeur de Jesus, particulibrement
trouv6 dans la sainte communion.
... A la nuit, le presbythre accueillait le PŽre de
famille qui devait presider le lendemain la Fite de
famile. M. le Superieur g6enral, accompagn6 de
M. Gouault, son secretaire, devenait I'h6te de SaintSimon et de Saint-Jude.
Le 3 septembre, jour fix6 par I'tglise pour la
cl66bration annuelle de la f&te des bienheureux
L.-J. Francois et J.-H. Gruyer et cent trente-cinquieme anniversaire de leur martyre, leur etait con-
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sacrr. II coincidait avec la cl6ture d'une retraite de
saturs Belletanche. Aussi un bon nombre d'entre elles
venaient, d&s le matin, se joindre aux paroissiens
poor entendre la messe du Tres Honor6 Pere et
communier de sa main. Jusqu'aprbs la c6remonie de
l'aprrs-midi, ce fut comme un incessant phlerinage des
soeurs de Metz, de Lorraine et d'Alsace, qui venaient
i la fois saluer M. le Sup6rieur general et v6nerer les
bienheureux. Apris la grand'messe solennelle c61lbr6e
par M. Girard, de la maison de Cuvry, les enfants des
R6collets et de Saint-Nicolas, rang6es dans le vaste
doitre du presbytere, presenterent leurs hommages au
successeur de saint Vincent; puis les sceurs groupies
dans la salle des ceuvres recurent ses paternels conseils.
La c6r6monie du soir fat magnifique. Presque tout
un c6t6 de la nef 6tait occuph par les cornettes; dans
le reste de l'6g)ise et la tribune se pressaient le personnel des diverses maisons de Metz et des environs,
ainsi que les paroissiens. M. Gouault, secretaire de
M. le Sup6rieur gin6ral, prisidait les vepres; dans
les stalles se trouvaient M. Kieffer, de Strasbourg;
M. Halinger, de Cuvry, et ses confreres; M. Verschoore, de Lille, pr6dicateur de la retraite de
Belletanche; M. Candau, cur6 de Saint-Simon et
Saint-Jude ; son vicaire, M. J.-B. Guichard; M. Bernhard, aum6nier de Belletanche et M. Collard, de
Liege. C'6tait toute la famille riunie autour du
Pere. Toutes les maisons de sceurs de Lorraine, ayant
i leur t&te la respectable sceur Esseiva, visitatrice,
etaient reprksentees; et, sauf une, toutes les maisons
de la province franco-belge des Pretres de la Mission. M. Collard nous montra dans le Bienheureux
.Francois l'intripide d6fenseur des droits de Dieu et
de l'Iglise, - quelque pen Lorrain par son frere,
M. J.-B. Francois, professeur au s6minaire Sainte-
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Anne au moment de la Revolution. Les paroles et les
6crits du Bienheureux furent icoutis parce qu'il 6tait
sincere, parce qu'aussi il 6tait pr&tre de la Mission et
que ses confreres avaient travaill6 a la formation de
ce clerge qui se montra si vaillant a I'heure de la
persecution : les Lazaristes dirigeaient alors en
France cinquante-deux grands sdminaires, dont ceux
de Sainte-Anne et de Saint-Simon a Metz. Dans le
Bienheureux J.-H. Grayer, le predicateur noussignala,
sinon un chef comme le Superieur de Saint-Firmin,
du moins un soldat d'ilite que ses vertus obscures,
mais sans doute plus qu'ordinaires, avaient d6signe
pour la gloire du martyre. Puis vint le salut de cl6ture; lorsque le celebrant entonna le Te Deum, les
grands lustres de la nef, toutes les appliques aux
murs, tous les croissants devant les statues des saints
s'illuminerent; les cloches melaient leurs harmonies
aux voix des chanteurs et chanteuses..'Le programme
comportait, apres le salut, la procession des reliques
de saint Vincent. On eut mieux. S'avancant au bord
de la stalle, le Trbs Honori Pere prononca, au milieu
d'un silence respectueux et attentif qu'on devine, une
touchante allocution. II dit qu'ala fin de cette r6union
familiale, (( le Pere de famille )) sentait le besoin de
dire aussi son mot. II exhorta les orphelins et orphelines a comprendre la leon des martyrs et savoir
comme eux etre toujours ideles au devoir.Aux sceurs,
le Tres Honord Pere fit remarquer que le martyre est
une faveur divine accord6e d'ordinaire, seulement i
ceux qui l'oit meritee. II leur recommanda d'imiter
les Bienheureux en vivant comme eux en.vrais enfants
de saint Vincent,dans une vie de fid6lit, et de vertu,

veritable preparation au martyre. Le Tres Honori
Pere remercia les paroissiens de Saint-Simon et de
Saint-Jude de s'etre unis si nombreux a la joie des
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enfants de Saint-Vincent et les conjura d'etre toujours de boas chr4tiens, dociles aux enseignements
de leur cure et de leur vicaire, tous deux frires des
Bienheureux Ghhbri Michael, Francois et Gruyer.
Relevant une allusion du pridicateur aux martyrs de
la famille de saint Vincent, d'origine lorraine, le Tres
Honor6 Pere en fit remonter la gloire a saint Vincent lui-meme dont l'esprit les avait animes et qui
lui-meme avait tant aim6 leur province. Une sceur lui
avait dit Le matin meme cette parole, qu'il aimait a
reprendre: a Saint Vincent avait deux patries : celle
de sa naissance, la Gascogne, et la Lorraine, la patrie
de son coeur et de sa charit6.2 Apres avoir d6velopp6
quelque peu ce mot, remerci6 encore une fois sceurs,
paroissiens et enfants, an nom de saint Vincent, le
Tres Honor6 Pere termina en disant : cLe P&re de
famille va vous donner la benediction du Grand Pere! »
Et tons s'inclinerent avec emotion sons la b6nediction
de saint Vincent.
Ces trois jours de fete laissent dans I'ime de ceux
qui y ont particip6 un souvenir profond de joies
intimes et de salutaires impressions. Les missionnaires, les seurs. et les paroissiens de Saint-Simon et
de Saint-Jude conserveront precieusement les exhortations paternelles de M. le Superieur gen6ral et lui
demeurent vivement reconnaissants d'avoir bien voulu
prendre part au Triduum, d'avoirainsi augment lear
joie et contribue par sa presence a donner plus encore
Sces c6remonies le caractire de a Fete de famille ».
V. D.
DAX
La chapelle de Notre-Dame du Pouy, si bien faite
pour les grandes ceremonies await requ,a cette occasion, une decoration appropriee.
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Dans 1'abside, de chaque c6t6 de I'autel, les entrecolonnements &taientorn6s, non seulement de plantes
vertes, comme pour les grandes fetes ordinaires, mais
aussi de nombreux cand6labres disposes en 6tagres.
Tout autour de l'abside, les lampes 6lectriques qui
&clairent le cintre de chaque arc avaient Cte peintes
et projetaient leur lumiere sur l'archivolte tendue de
rouge avec une palme ependue dans chaque ecoincon.
Au-dessus, i la ligne de la frise, les lampes qui
6clairent les verrieres ont ite 6galexaent peintes.
Elles projettent leur lumi&re sur des tentures rouges,
d&cor&es d'une palme hi6ratique, feuillee d'or.
A l'arc piincipal absidial, le bienheureux Ghebr&Michael en gloire attire tous les regards. Dans I'attitude'6nergique qui convient a ce grand lutteur, il tient
la palme du martyre.
Dans le transept, les pilastres d'encorbellement
sont orn6s d'une tenture rouge A une palme. Dans la
nef, le bandeau de la frise a frette est recouvert de
rouge. Au-dessus, les pilastres d'encorbellement de
I'arc-doubleau sont ornes dans leur bande de tentures
rouges avec palmes hikratiques.
La journ6e du 3o septembre fut seulement marquee
par une messe de communion avec chant et un salut
solennel.
Avant la benediction do saint Sacrement, donn6e
par M. Piet, sup&rieur de Dax, les itudiants executerent le Jesu, Rex admirabilis(a 3 voix), de Palestrina,
magnifique piece polyphonique, aux lignes sevSres,
impr6gn6e de la plus pure pi&t6.
Vint ensuite le Diffusa est (a 3 voix) de SaintRequier, motet oh se retrouve l'inspiration des vieux
maitres de l'&cole palestrinienne, puis le Quam pulckri
(A 3 voix) de C. Boyer et Ie Taxtum ergo (a 3 voix)
de Saint-Requier.
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Pour terminer, la ( Schola ) executa avec brio les
accords joyeux et tout vibrants d'enthousiasme du
Psaume de Marcello : ( L'arm6e immense des grands
cieux proclame de Dieu la gloire... )
Le samedi i" octobre fut consacrA & bonorer specialement les bienheureux Louis Francois et Jean
Grayer, martyrs de la R6volution.
Le Berceau de Saint-Vincent de Paul avait remis i
ce jour la visite qu'il fait habituellement i NotreDame du Pouy, le 27 septembre. M. Pierre, sup6rieur
dua Berceau, chante la grand'messe et les vepres. On
a remarque, ce jour-la, la dilicatesse de nuances et
la parfaite execution de la messe de Sainte-Hildegarde.
Aux vepres, chant6es en faux bourdons (de Carolus
Andrdas - 16* s. - de Brun, de Perruchot et de
Bordes), les 6leves du Berceau alternent avec les utudiants.
Le salut fut entirement chant6 par les 6leves du
Berceau, sous la direction de M. Jos. Praneuf, dont
I'l6oge n'est plus a faire.
AprEs le Jubilate JDeo de don Lorenzo Perosi, vint
I'Ave Maris Stella (a 3 voix) de M. Praneuf, le Posuisti
Domine de Gounod, le Tantum de Gigault.
Apres la be6ndiction donn6e par M. Pierre, les
eleves du Bercean ex6cutent un cantique de M. Praneaf, compose en I'honneur des bienheureux Francois
et Gruyer.
Le dimanche 2 octobre etait reserve a la glorification du bienheureux Gh6br6-Michael, Aux offices,
on remarquait d'abord la presence de Mgr I'6veque
d'Aire et de Dax, assistant pontificalement an tr6ne;
de M. le chanoine Cazaux, vicaire gin6ral; de M. Capdevielle, secr6taire general et de tout le clerg6 de
Dax. Le chemin de Notre-Dame du Pouy est familier
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a Monseigneur et a son vaillant clerge, et ils se font
toujours an plaisir de le prendre, toutes les fois qu'ils
peuvent donner aiusi une preuve de lenr pricieuse
sympathie aux missionnaires lazaristes.
M. le chanoine DescoubEs avait bien voulu accepter
de chanter la grand'messe. La partie gregorienne de
la messe, ainsi que la messe breve en ir de C. Boyer
et Ie Credo de la messe de Angelis du. meme auteur,
furent parfaitement ex6cutes par les itudiants.
Apres les vepres, pendant que le predicateur,
M. Tardieu, demande la benddiction de Monseigneur,
les, tudiants exkcutent an cantique da bienheureux
Ghibre-Michael, compose 6galement par M. Praneuf.
L'harmonie et le rythme tout orientaux de ce morceau evoqueat toute la po6sie du pays abyssin, patrie
de notre Bienheureux.
L'orateur a pris pour texte cette parole du Cantique
des cantiques : Inveni quem diligit anima mea. Texui
eum mec dimittam. Ces paroles, fait-il remarquer, ne
s'adaptent pas seulement comme une_ ralite int&rieure ; I'me du Bienheureux, mais aussi comme an
cadre extirieur A sa vie. La majeure partie de I'existeace du bienheureux Ghebr6-Michael pourrait atre
intitulee : c En qu&te de N. S. Jesus-Christ ». Car
< ce genie abyssin, perspicace, droit et actif ),comme
l'a defini Mgr de Jacobis, cherche, a travers ses
longues itudes, la -raie figure de Jesis-Christ. 11
la cherche, dans les Acoles abyssines, et.d6jA, par
la simple etude de la Bible, qu'il sait par coeur, il
connait le vrai Christ de la revelation, combien different du Christ abyssin, mutile -par 1'h6rsie monophysite
L'orateur s'excuse de faire un pen de tbhologie,
mais il le faut pour montrer le travail de la grice
dans cette Ame loyale, si bien dou6e natarellement,
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et &qui, pourtant, il manque encore l'humiliti n6cessaire pour se depouiller de ses pr6jug6s de race. Le
moine abyssin a done trouv6 le Christ, mais il ne le
sait pas encore et il le cherche toujours avec ardeur.
Deji, Notre-Seigneur pourrait lui dire cette parole
qui lui est pretde par Pascal : a Tu ne me chercherais
pas, si ddji tu ne m'avais trouv6. u
,Le bienheureux Gh6br6-Michael rencontre surtout
Jesus-Christ en Mgr de Jacobis.
Nous autres, catholiques, dit en substance 1orateur,
nous savons bien que Jesus-Christ n'a pas limit6 son
intervention dans le monde aux quelques ann6es de
sa vie mortelle. 11 est rest6 depuis dans le monde par
son Eucharistie. Seulement, pour l'Ime en quete de
Jesus-Christ, 1'Eucharistie est muette. Mais le pr&tre,
sans qui nous n'aurions pas l'Eucharistie, c'est JesusChrist parlant, et quand le pitre est un saint, c'est
JCsus-Christ visible.
Le bienheureux Ghbbrd-Michael a done rencontr6
Jisas-Christ dans le saint Mgr de Jacobis. II a vu en
lai la diff6rence qui s6pare le pretre catholique du
pr6tre abyssin, et cela le remue profond6ment.
11 faudra' pourtant encore toute la patiente bont6
du missionnaire lazariste, au cours d'un voyage qu'ils
feront ensemble au Caire pour aller y chercher un
C6vque schismatique; il faudra le voyage & Rome du
pauvre moine abyssin, et I'accueil paternel du chef de
rfglise, Gr6goire XVI; il faudra aussi le pelerinage
i J&rusalem pour que la grice prodnise enfin toute
son oeuvre et que Gh6br6-Michael, devenu humble, se
declare catholique.
Puis Forateur rappelle les souffrances du martyr.
les tourments barbares qui lui sont inflig6s et son
inalt6rable patience, sa joie de souffrir pour JesusChrist, sa delicatesse de sentiments enfin, car; au
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milieu des supplices, il trouva la force de songer aux
souffrances morales de Mgr de Jacobis et de lui
6crire pour le consoler.
L'orateur termine en faisant remarquer que cette
Ame bienheureuse, si lointaine de nous par la civilisation, nous est toute proche au contraire par la foi.

Faisons comme lui les ceuvres de la foi et comme lai
donnons-nous sans reserve au Christ qui se donne a
nous sans mesure.
La b6n6diction du saint Sacrement, donnae par
Monseigneur, termine cette belle c&r6monie. Les ktndiants ex6cutent l'Ego sum panis vivus de C. Boyer,
ceuvre d'un caractere profondement religieux; I'Ave
Mara a quatre voix de Kerl (16" s.) sur le motif de
la messe Regina ccli, motet d'une extraordinaire puissance d'inspiration; le Tantum de Bach et le Psaume
de Marcello.
Le Triduum est fini, mais chacun des assistants en
a garde comme un parfum d'agriable souvenir.
N.
ECOUEN
CtREMONIE EN L'HONNEUR DE JEAN LE VACHER

Le 17 juillet 1927, la ville d'Eicouen etait en fete:

elle s'appr&tait a c6l6brer son plus illustre enfant,
Jean Le Vacher.
Les journaux avaient annonc6 les c&6rmonies. Louis
Bertrand, de l'Acad6mie francaise, avait & ce propos
publi6 dans le Figaro un article sur le consul-martyr,
des affiches avaient 6et apposees k Paris et dans la
region, de luxueux programmes avaient iti distribu6s.
L'6clat de la f&te r6pondit a l'attente des organisateurs.
Vers onze heures et demie, une procession se diri-
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geait des dependances du chateau de Montmorency
jusqu'a 1' glise paroissiale. Anne de Montmorency
avait fait construire, vers 1545, le clocher, la chapelle de la Vierge, le chceur et I'abside de cette 6glise.
Si la nef et son collat6ral datent seulement de 1737,
il est do moins certain que Jean Le Vacher, enfant, a
pri6 et fait sa premiere communion dans la partie
plus ancienne.
Elle est sobrement mais fort bien orn&e de guirlandes de fleurs et de verdure, de tentures et de
nombreux drapeaux tricolores. Derriere les enfants
de choeur s'avancent MM. les curbs du canton:
M. Gleizes, Visiteur de la Province de France et
auteur de la Vie de Jean Le Vacker, representant M. le
Superieur g6neral de la Mission; il est entour6 d'une
delegation de pr&tres de la Mission; puis viennent
M. Darricau, superieur du s6minaire d'Alger, M. I'arcbipretre de Pontoise, M. le chanoine Millot, vicaire
gen6ral repr6sentant Mgr Gibier, 6veque de Versailles; Mgr Perie, chanoine de Carthage; Mgr Merio,
directeur de I'ceuvre de la Sainte-Enfance; le R6v6reudissime pere abbe des Cisterciens .de Pont-Colbert
et S. G.- Mgr Lemaitre, archeveque de Carthage,
primat d'Afrique.
L'eglise est comble. An premier rang, on remarque
M. de Saint-Quentin, directeur pour I'Afrique et le
Levant an ministere des "Affaires 6trangeres, repr6sentant M. Briand, ministre; a ses c6t6s se tiennent
M. le baron'd'Avril et M. Gilbert, ministres plInipotentiaires, d6Clgu6s de I'Amicale des Consuls et des
Diplomates; M. Laurent de Lalande; le capitaine de
vaisseau Choupeau, reprbsentant M. Rondet-Saint;
directeur de la Ligue maritime et coloniale franCaise;
M. Germain Lefevre de Pontalis, president, et
M. Mallet, vice-president de la Societ6 d'histoire et
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d'archiologie de Pontoise et de Vexin; MM. Andri
Plait et Lion Berthiers, descendants de Jean Le
Vacher; M. Pouvier, membre de 1'Institut, etc., etc.
Le maire d']couen et son conseil municipal, les
maires du canton, le ComitA paroissial, l'Association
des Anciens Combattants, Mine l'intendante de la
Legion d'honneur, ma Sceur 6conome des Filles de la
Charit6, entourhe d'une vingtaine de soeurs, plusieurs
temoins au procks informatif de Paris pour la bkatification, remplissent le choaur.
La messe commence, el66br6e par M. I'abbk Lucien
Fabre, enfant d'Ecouen, durant laquelle sont excutes, avec une rare perfection et avec accompagnement d'orchestre, des chefs-d'euvre de Haendel, de
Gabriel Faur6 et de Bach. Les c6r6monies se deroulent
avec ordre, ordonnancees par M. Larigaldie, pr&tre de
la Mission, qui n'a pas 6pargn6 sa peine pour organiser cette c6remonie. A Plvangile, M. Collard,
pretre aussi de la Mission; dans tm. saisissant raccourci de la vie de Jean Le Vacher, encadri dans ce
texte : Pro quo (Christo) legatione fungor (Eph. V, 20),

a J'ai mission, au nom du- Christ , montre comment
le heros de la f&te, Lazariste, remplit, dams I'hroisme
de la charit6 chr6tienne; vicaire apostolique, dans
Ih6roisme des vertus pastorales; Consul de France,
dans l'bhroisme des vertus civiques et patriotiques,
la divine mission a lui confi6e par le Christ. Pnis a
lieu la distribution du gAteau binit, offert par M. Paul
Serre, -consul de France a Auckland, n& lui aussi &
tcouen et admirateur passionn6 de son iminent compatriote. Apres la b6n6diction pontifcale, une procession se forme qui se dirige vers le fond de l'glise
oiu se trouve la cuve baptismale, en pierre, dent les
sculptures sont attribuaes a Jean Bullant, d'tcouen,
l'un des grands architectes de la Renaissance. C'est
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sur ces fonts que Jean Le Vacher recut le saint
bapt&me. Mgr Lemaitre benit une plaque de marbre
apposie sur la muraille et qui doit perp6tuer la
m6moire de ce grand acte, dont le pridicateur disait
an instant auparavant : « La France est n6e au
baptistbre de Reims; c'est l que commenc&rent ses
grandeurs; c'est an baptistere d'ecouen que, dans
,1'ime de Jean Le Vacher, furent infus6es ces grices
-de choix qui, developpant et couronaant les merveilleuses facult6s natnrelles que lui bavaient departies la
Providence, en firent an grand chr6tien, un saint
pr&tre, un vaillant missionnaire, an loyal et courageux
serviteur de son pays, an martyr de la France et de
Jesus-Christ.
Les visiteurs et pelerins pourroot lire disormais,
grare sur le marbre en lettres d'or, cette inscription :
ICI LE-I5 MARS

619

A ET- BAPTISe
DE LA PAROISSE,
PAR JEAN BAROCHE, CURI
IT

CHANOINE

DE LA COLLtGIALE DE

MONTMORENCY

JEAN LE VACHER
NE DE PHILIPPE ET DE CATHERINE BUTEFER
TRtS DIGNE FILS DE SAINT VINCENT DE PAUL
CONSUL DE FRANCE ET VICAIRE" APOSTOLIQUE
DEFENSEUR ET TEMOIN DE LA FOI
MORT A LA BOUCHE D'UN CANON
SUR LE MOLE A ALGER, LE .26 JUILLET x683

LES ENPANTS DE SAINT VINCENT DE PAUL

II a'est pas inutile de mentionner que sous les
-dalles de I'eglise repose le .corps de Messire Baroche,
-cur6 d'Acouena t parrain de Jean Le Vacher.

Au sortir de la ce6rmonie, les assistants recurent
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un gracieux feuillet en souvenir de cette grandiose
manifestation.
Le banquet qui suivit r6unit tous les personnages
qui avaient pris part A la c6r6monie religieuse. La
salle itait pavoisde aux couleurs de la France, sur la
table, des eartes-menus ornbes de fines aquarelles
representant des paysages algeriens, la maison natale
de Jean Le Vacher, la Consulaire, etc., adnoncaient
des plats inattendus : colin de la Mediterranbe sauce
barbaresque, gigot de la Medjerda, haricots verts
consuiaires, gaufrettes tunisiennes; et des boissons de
circonstance : vins d'Algbrie, champagne mousseux
des Missions.
Des toasts furent portes par M. Jannot, doyen"
d'Ecoueff, puis par le president du Conseil paroissial
qui souligna l'action feconde et rayonnante de 1'1glise,
sa puissance pour la glorification de ses fils, la grandeur de saint Vincent de Paul. M. de Saint-Quentin,
en quelques mots d6licats, sut complimenter la population d'lcouen tonjours digne de son illustre concitoyen. Mgr Lemaitre, avec un A-propos exquis, manifesta sa joie, en tant qu'archeveque de Carthage,
d'assister a cette fete de celui qui fut son pr6decesseur
comme Vicaire apostolique, celui aussi, comme repr6sentant de la France, du distingue M. Saint, l'actuel
resident general A Tunis. 11 demanda &tons estime et
admiration pour ceux qui, sur le sol africain, continuent l'oeuvre de Jean Le- Vacher et travaillent A y
maintenir l'id6al religieux et l'amour.de la patrie
frangaise. 11 dit son bonheur de constater, sur le nom
vin&r6 du grand consul-martyr, se former cette union
sans laquelle la France ne peut vivre. Puissc-t-elle
demeurer toujours. De chaleureux applaudissements
repondirent a ces nobles paroles. Enfin, M. le chanoine Millot apporta, avec les expressions memes de
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Mgr Gibier, I'assurance des sentiments de Sa Grandeur
et le vif regret qu'elle 6prouvait, de meme que son
coadjuteur, Mgr Roland-Gosselin, president du tribunal de Paris pour la cause de beatification, de
n'avoir pu repondre a l'invitation qui lui avait et&
adressie. Et Mgr P6rie couronna le banquet en lisant
une 6mouvante po6sie sur Jean Le Vacher.
Les convives se dirigerent ensuite vers la mairie o6
devait se former le cortege pour la cir6monie civile.
A la suite de la musique militaire s'avancdrent les
personnalites, les groupements qui-avaient assists a
la manifestation religieuse. D'autres encore s'adjoignirent a eux : M. Franklin-Bouillon, d6put6 et president de la commission des Affaires 6trangires de la
Chambre; M. Amiant et M.-Cornudet, sinateurs;
M. Bonnefoy-Sibour, pr6fet de Seine-et-Oise; M. Bernard Larroque, sous-prefet de Pontoise, etc.
On arrive a la place de la Beauvette - elle ne portera plus ce nom, car on voif, au depart des rues dont
elle forme le carrefour, des plaques neuves d'4mail
bleu portant ces mots : ,cPlace Jean-Le Vacher ,.
Au fond se trouve la maison natale du consul.
Au-dessus de la porte brille un large rectangle de
marbre blanc sur lequel se lit l'inscription suivante
DANS CETTE MAISON
EST NO LE-15 MARS 1619

JEAN LE VACHER
MISSIONNAIRE
CONSUL

DE SAINT VINCENT DE PAUL
DE FRANCE A ALGER

MIS A MORT A LA BOUCHE D'UN CANON
PAR ORDRE DU DEY
SUR LE MOLE A ALGER

LE 26 JUILLET 1683
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AiU.ORIAL
OFFERT PAR LA SOCITt HISTOtQUCE DE PONTOISE
1927

Cette maison fut occupee par Philippe Le Vacher
et Catherine Butefer, son 6pouse, entre le 23 avril et
le 6 dkcembre i615. Philippe figure, en effet, dans les
registres d'Ecouen comme ktant de la paroisse a cette
date. La maison, situ&e u au carrefour de la Beauvette,
coste du chasteau ,, avait appartenu a Jean Bullant
et ,tait venue 5 Pbilippe Le Vacher par sa femme.
La maison natale de Jean Le Vacher est done
pavoisbe, enguirlandbe et fleurie, en ce jour du
17 juillet. Devant elle, est 6rigie une longue tribune,
orne de draperies aux couleurs nationales. Dans une
enceinte gard6e contre la foule nombreuse sont places
les participants au cortege, tandis que les autoritks
civiles et ecclesiastiques sont groupies sur la tribune.
Apres on concert donn6 par la musique militaire,
M. Lefevre de Pontalis, dans une allocution fine et
erudite, r6sume 'ceuvre de la Soci6t6 historique du
Vexin, exprime combien elle est fiire d'honorer un
enfant d'Icouen, dont la famille plonge ses racines
dans toutes les communes environnantes et de perp6tuer la m6moire <ad'un ap6tre de la charit6 chr6tienne,
d'un grand coeur et d'un grand caractere n. Et au nom
de la Soci6t6 qu'il pr6side, il remet a la commune
d']couen le memorial plac6 sur la maison de Jean
Le Vacher. Le maire d'tcouen accepte, an nom de la
municipalit6 et de ses adminiStr6s, le don qui lui est
fait; il remercie la Societ6 d'histoire et d'archiologie
de Pontoise et du Vexin, ainsi que chacun de ceux
qui honorent la c6r6monie de leur presence. M. de
Saint-Quentin parle en pa qualit6 de reprtsentant du
ministre des Affaires 6trangeres et retrace, en diplomate et en lettr6, la carribre du consul de France. En
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tete de la liste des consuls et diplomates morts pour
la France, qui se trouve gravde dans la cour du
ministere des Affaires 6trangeres, se pr6sente le nom
de Jean Le Vacher. Et du discours de M. de SaintQuentin, il ressort que la pens6e de I'orateur le place
premier, non seulement par ordre chronologique, mais
par ordre d'excellence. M. Franklin-BouiUon prend
alors la parole; c'est, dit-il, le Parlement apres le
gouvernement qui vient saluer le grand h6ros francais.
L'orateur rappelle ses souvenirs de cinq anndes passees en Orient et oh il trouva les Lazaristes, les soeurs
de Saint-Vincent-de-Paul, d'autres religieux et religietses, se sacrifiant pour faire triompher ltid~e
torale et i'amour de la -France. II rend un vibrant
hommage aux missionnaires successeurs et imitateurs
de Le Vacher. C'est alors un tonnerre d'applaudissements. M. Franklin-Bouillon, continuant a recueillir
les leons que donnait la manifestation a laquelle
tous prenaient part, fait un tmouvant appel a I'union
de tous pour le bien de la France. Cette partie de
cette harangue. 6loquente est fr6quemment et 6nergiquement applaudie.
Aprbs on nouveau morcean ex.cut6 par la musique
militaire, tons coutent debout et respectueux l'hymne
national. Puis a lieu la visite du chiteau de Montmotency, actuellement maison pour les jeunes filles de la
Legion d'honneur.
Au soir de ce beau jour de triomphe pour Jean Le
Vacher, nous appelions de nos voeux une glorification
plus grandiose encore, et dont la manifestation de ce
jour n'est qu'un magnifique prelude. Que sans trop

tarder 1'1glise place an front du consul-martyr 1'aurCole des bienheureux !
UN TEMOIN.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
VISITE DES PAUVRES EN 1926
Il y a beaucoup de mal dans le peuple; un esprit de
revolte, un d6sir de jouissance et de luxe qui devient
menacant a cette heure; il y a aussi tant de d6vouements obscurs, tant de patience et de r-signation
parmi nos pauvres qu'on est vraiment 6difi6 par ce
qu'on a vu et entendu. Saint Vincent de Paul avait
raison de nous dire: ( Le Pauvre est un Sacrement... u
Oui, vingt fois nous allons le trouver, vingt fois nous
trouverons Dieu.
Combien de traits edifiants on pourrait citer! Une
jeune fille de vingt-quatre ans, clouee au lit depuis
quatre ans. Elle est envoyee i Lourdes... la maladie
est la toujours, mais son ame plane... c Je n'ai pas
demand6 a la sainte Vierge de me gubrir... mais de
gagner beaucoup d'imes & son Divin Fils par use
conformit6 parfaite a sa saiate Volonte. n
Un jeune aviateur (elev6 sans Dieu), par suite de
ses blessures, est atteint de la terrible maladie... Au
commencement, il refuse de recevoir la visite de la
Sceur. TouchC de la grace, il reioit les derniers sacrements et meurt comme un pr6destin6 en disant & sa
jeune femme : ccDonne-moi la croix pour la derniere
fois... Ne pleure pas, je suis heureux, je vaisau ciel.w
Deux vieillards octogenaires, aigris par la souffrance, qui, depuis leur premiere communion, avaient
abandonn6 leur Dieu, recoivent les derniers sacrements
avec ferveur et meurent a un mois de difference.
- Et cette pauvre petite mere (six enfants), qui ne vit
que pour eux! L'un d'eux (trois ans) est infirme,
ayant eu l'6pine dorsale bless6e dans une chute. II
faut voir 1'activit6 de cette pauvre mere allant de sa
petite malade qui ne veut pas d'autres soins que les
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siens a ses deux autres bebes; elle n'a pas une minute
de repos et doit aller laver son linge la nuit pendant
que son mari, rentr6 de son dur travail de journalier,
veille sur le foyer.
Et cette jeune femme avec quatre enfants : elle n'a
qu'un tout petit jardin pour I'aider I vivre... Elle
demande a la sceur deux families pour partager ses
Iegumes. Chaque semaine elle ne manque pas sa visite
avec son panier qui dkborde... II n'y a pas seulement
des legumes, mais des ceufs frais, du beurre, etc.
L'hiver, un sac de charbon. Tout cela fruit de ses
saeurs et de ses privations. Qu'elle est belle,la charit6
faite sous le regard de Dieu!
Un tuberculeux hostile A la religion; a la premiere
visite, il.ne vent rien entendre. Le crucifix?... il le
dedaigne. La sour glisse un scapulaire vert sous son
oreiller. Les visites se multiplient... la grace le travaille... lui-meme demande le pretre. Mariage, communion, extrame-onction.
C'est une jeune femme qui se meurt... La visite de
la seur l'exaspere. a Mon enfant, je viens remplacer
votre mere... Souvenez-vous duiieu de votre premiere
communion... BientBt vous allez paraitre devant Lui. »
Un torrent de larmes est la r6ponse.., Elle se marie
dans son lit de mort, reooit les derniers sacrements et
meurt en pr6destin6e. A son tour, elle se fait ap6tre.
Le mari et la belle-sceur demandent & etre instruits
pour faire leur premiere communion.
La seur trouve des collaborateurs trks z6ls dans
les membres de la Conf6rence de Saint-Vincent-dePaul et dans les jeunes gens qui sont admirables de
charit6 et de d6vouement. Loue soit Jesus-Christ!
Le champ de I'apostolat est trbs vaste!
N.
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BELGIQUE
LIEGE
CEUVRE LOUISE-DE-MARILLAC

Le mois de juillet, d6di6 au culte de notre Bienheureux PNre, a iti tres consolant pour l'(Euvre en sa
journ6e du io.
On a choisi cette date pour fCter, avec les personnes visitees par les jeunes illes, le grand patron
de la charit6, parce que la plupart de ces demoiselles
seront parties en vacances pour le 19 juillet, fete de
saint Vincent de Paul.
Toute la semaine qui pricede ce dimanche est
comme une preparation 61oign6e a ce beau jour. A la
place Saint-Jean, on voit un mouvement inaccoutum6,
car il faut preparer cette fois une salle de festin en
plus de la salle de fetes pour recevoir les chers seigneurs et maitres; et. 'cofte que cofte, il faut done
faire disparaitre, dans certaines places du rez-dechauss6e, les malencontreuses traces des dernibres
inondations ; c'est le travail de plusieurs jours, et pendant que I'on repare ces d6ghts, les aimables visiteuses
entretiennent leurs prot6egs du programme du jour
de fete et viennent le soir, qui au theitre, qui & la
chapelle, exercer leurs voix melodieuses pour apprendre soit un beau salut, soit une partie recr6ative pour
le soir de la fete.
On tache de trouver aussi quelques Ames charitables
qui veulent participer pratiquement a la fete des
vieillards et plusieurs Dames de Charit6 rivalisent de
zele pour procurer le n6cessaire et l'agreable.
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Grace a cette g6nerosit6, le menu du jour comporte:
i* Potage aux tomates;
20

Bouquet printanier (choux-fleurs et laitues);

30 Bifteck a l'amricaine;

4° Pommies de terre A la jardiniere;
5' Pois et carottes;

6° Creme avec biscuits secs;
7" Cafe Santos et gateau;
8* Cigares aux hommes. Douceurs aux femmes.
Le premier repas est fixk treize heures, mais dis
onze heures et demie les autos sont en roulement pour
chercher les convives design6s dans l'Lvangile sous
le nom de boiteux, aveugles, estropi6s; car les vaillants arriveroat firement au bras de leurs devouees
bienfaitrices.
-A midi deji, les bancs disposes dans la cour d'entree se remplissent rapidement et bient6t tout l'enclos
est entour6 d'un cercle de ruines humaines qui symbolise toutefois pour nous une aureole de prix.
Les soeurs, les jeunes filles et les proteges s'enteadent si bien qu'on dirait l'embleme de la Trinitd
formant une Unit6.
La cloche sonne, on est complet. 11 est temps de
prendre place a la table du festin... Brusquement, le
beau tableau est voile de brouillard... car le bon Pere
Directeur et son. frire (c'est le nom donn6 par les
vieax a M. Willems) ne sont pas lA et cependant ils
avaient promis & la Noel d'etre de toutes leurs fetes ?...
Oa explique bien vite que le retard est du au travail
occasionn6 par la retraite des seurs, mais que le P&re
et son fr&re arriveront vers les trois heures pour
-chaater le salut. Alors l'6quilibre s'.tablit! On entre
et on remercie -chaleureusement le bon Dieu pour
toutes les bonnes et belles choses qui sont etal6es sous
Jears yeux 4t qui leur sont destinies.
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Bientt on n'enlend plus que le cliquetis des cuillers
dans les assiettes a soupe et l'kcho des rbflexions suivantes : a Que c'est bon! Nous ne mangeons jamais
cela! On nous sert comme des riches! C'est vraiment
trop! trop de bont6 u, etc. II y a meme une convive
qui s'6crie gaiment : a Si jamais je gagne le gros lot,
de suite, j'engage la cuisiniere du couvent! ,
En promenant le regard dans la salle on se demande
qui l'on fete : ou bien les demoiselles? on bien leurs
proteges ? Car les figures des unes sont radieuses tout
comme les physionomies-des autres, et l'on comprend
un pen mieux encore que a donner le bonheur, c'est
garder le meilleur », car les jeunes flles qui se fatiguent a faire le service jouissent an moins autant que
les heureux ben&ficiaires de leur beau devouement.
Ilest deux heures. On a bien dine! Il y en a qui
pr6tendent avoir mange pour huit jours! et cependant
ni I'esprit, ni le coeur n'est alourdi; c'est touchant
de voir la preoccupation des uns et des autres pour
porterdes toasts et dire convenablement merci!
Une brave veuve assure emporter dans sa tombe le
souvenir de ce beau jour! Une autre avait prepar6
une belle phrase aussi; mais 1'6motion lui a fait tout
oublier. Enfin, Victor lIve le verre a la sante des absents
et des presents; ii remercie les ctires Dames de SaintVincent de Paul de tous leurs 6gards, ii prie la sainte
Trinit6 et la Vierge, Mere de tous, de les garder pour
une kternit6 bienheureuse.
Pour couper court A cette cer6monie, hors d'usage
pour nous, et afin de faciliter la digestion chez tous,
on fait aller le phonographe. Faust, Gounod et d'autres
font rire les uns et endorment les autres jusqu'a
l'arriv6e du respectable Pere directeur qui est devanc6
dtja par le bon Pere Willems. C'est le moment de
confier le groupement au cliche. Entre deux averses,
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car il fait de l'orage au loin, les proteges de l'CEuvre
prennent position dans la cour et le frere d'une de
nos devouees membres fait fonctionner 1'appareil photographique. Esperons bon r6sultat, car personne n'a
bough.
C'est I'heure du salut. M. le curk de Saint-Jean et
ses deux vicaires ont eu l'amabilit• de venir saluer les
chers invites et acceptent de leur consacrer quelques
heures. Il y aura moyen d'officier comme A la cathidrale. Aussi nos braves gens s'attendent a quelque
chose de bien. Ils ont port6 des fleurs et des bougies,
ils voient cinq pratres pour l'office et ils se pr6cipitent
pour trouver place a la chapelle, tout en respectant les
chaises reservees aux 6clop6s qui ne peuvent courir
comme eux.
La chapelle a revetu son plus beau decor, on ia
croirait garnie pour assister aux premiers vceux d'une
heureuse servante des pauvres. Aussi l'on n'entend
qu'un cri de joie et d'6tonnement. Le silence ne peut
etre de rigueur en pareille circonstance et je suis sure
que Jesus a 6t6 heureux de se voir entour6 de cinquante
et un amis qui ne l'ont peut-6tre pas toujours aim6
parce qu'ils ne l'ont pas toujours connu; et qui se
permettent des r6flexions bien belles au pied de son
autel; et qui donneront toute leur voix pour chanter
,c
Nous voulons Dieu ! c'est notre Pare! ,
D'ailleurs, il y a dans I'assistance des ames pen
tremp6es dans les c6ermonies liturgiques, puisqu'une
brave femme s'Acrie : " Je suis si heureuse d'avoir pu
assister la messe chant6e par les seurs. n
C'est vers la salle de fetes que se dirigo a present
tout le troupeau, pour assister a la partie r6creative
fournie par les jeunes filles et aussi par... les proteges,
car le brave oclog6naire nous regale de a Son habit
de dix manches )), et tous font une figure trbs piteuse
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quand le bon Pare Directeur doit quitter a cinq heures
pour aller a Saint-Pierre et ne pourra plus entendre
d'autres numeros de leurs heureux r6pertoires.
A six heures on cesse la comedie. Les rires out
creus6 I'estomac. Les pains fourr6s, la t;rte au riz et
le moka ripareront avantageusement les forces perdues, et ce repas preside par le clerg6 n'en a que plus
de charme pour les heureux participants, qui trouvent
tous l leur place I kilo de sucre a emporter k domicile avec I'excedent de la ration.
Rien de stable ici-bas! On 6tait si heureux ensemble
et il faut se quitter. L'auto est 1W! on charge... mats,
au m6me instant, I'orage 6clate et les nuages crevent
as point qu'il est impossible de se mettre en route.
Sceurs et demoiselles se regardent un pen consternaes, car I'heure avance, mais les braves vieux de
dire: a Oh! ca n'a pas d'importance pour nous, nous
sommes trop bien ici pour disirer d'en sortir. 9
Enfin, le ciel se fait plus cl6ment, et les vehicules
se mettent en mouvement, emportant un peu a la fois.
tons nos invit6s, car grice an d6vouement d'un parent
de nos soeurs venu en camionnette pour prendre ses
deux soeurs membres del'CEuvre de Louise-de-Mhrillac,
ceux m&mes qui ataient condamn6s • rentrer en tram
ont pu rouler en auto en s'6criant : ( Nous finissons
cette belle journee par rne excursion en auto! C'est
le cas de dire : A quelque chose, malbeur est bon! o

W.
ANS
LES F~TE8 DES BIENHEUREUX L.-J. FRANCOIS
J.-H. GRUYER ET ABBA GHEBRE-MICHAEL

Les pr&tres de la, Mission de Liege, les Filles de la
Chariti de la region et, par eux, la Belgique et Ie
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Congo ont voulu rendre un solennel hommage a nos
trois nouveaux Bienheureux.et attirer leur protection.
La chapelle des Lazaristes de la rue Saint-Pierre, a
Liege, est un bijou d'architecture, mais les dimensions
toujours r6duites d'un bijou ne permettent pas de

manifestations grandioses. Les peintres sont occupis,
d'ailleurs, en ce moment, 4 lui donneC une nouvellc
parure, a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire
de la fondation de la maison. La Respectable Soeur
Baptizet, visitatrice, offrit avec joie la belle et relativement vaste chapelle de la Maison centrale, pour
celebrer la fete dans un cadre appropri&. Cette chapelle qui, durant pris de douze annees, a garde les
precieux restes de saint Vincent et des bienheureux
Clet et Perboyre, allait donner, cette fois, I'hospitaliti
i nos deux hiros de Saint-Firmin et au martyr abyssin.
Des la veille, une grande activit6 r6gnait. Un superbe
tableau de plus de 3 metres de haut, peint par une
sceur, avait 6te plac6 at-dessus du maitre-autel, sur
les nuages, oih tr6ne d'ordinaire le Sacre-Cceur. A
droite, dans une attitude d'ascension, se ditache sur
l'azur Ghibr&-Michael. Son visage et ses mains sombres, tranchant sur le blanc du v6tement, provoquerontla sympathique curiosit6 des fid~les. A ses pieds,
trois anges : 1'un porte une palme 'et des roses a
pleines mains; le second, les chaines et le fouet; Ie

troisieme soutient un livre sur les pages duquel on
lit, en t6moignage de sa glorieuse confession de la foi
aux deux natures du Sauveur :
( Deus et homo, Jesus Christus Dei Filius ,. Prbs

de cet ange repose le ghend, cet atroce instrument de
torture qui ensanglantales jambes du Bienheureux. A
gauche, revetus du surplis et de 1'6tole, se trouvent le
bienheureuxFrancois, debout et les mains croiskes sur
la poitrine, et le bienheureux Gruyer, agenouillA
et

-848tenant une palme. Plus bas, sur un rouleau developpl,
sont inscrits ces mots r6vilateurs de la cause de leur
supplice : 4 Petrus per Pium locutus est. " Des roses
sont semres sur les nuages, elles vont rejoindre celles
qui encadrent le tableau avec un gout exquis, et celles
qui, formant d'harmonieuses guirlandes, vont se suspendre en gratieux festons autour du sanctuaire. La
chapelle tout entiere est orn6e d'oriflammes, sur les
plus rapprochees de l'autel, on remarque des invocations aux nouveaux Bienheureux.
1 serait fastidieux d'6numbrer les patronages deLiege et des environs, de meme que les maisons de
Filles de la Charite, qui vinrent prendre part a nos
fetes. Uncertain nombre d'invitations-avaient t6 lanckes auxquelles il fut r6pondu A souhait. Le dernier
soir surtout, les paroissiens d'Ans 6tant venus se
joindre aux sceurs, i leurs amis, A leurs enfants, la
chapelle 6tait comble et les retardataires durent rester
dans le corridor. M. le Superieur g6n6ral avait eu
la bonti de d~elguer, pour tenir sa place, M. Gleizes,
visiteur de !a province de France, et que d'intimes
liens attachent depuis longtemps & Liege. C'est une
delicatesse que tous ici ont appr6ciee.
Le id septembre fut consacrk & honorer nos deux
martyrs de Saint-Firmin: les bienheureux Louis-Joseph
Francois et Jean-Henri Gruyer. La messe de communion, comme celle du lendemain, fut toute de recueillement pieux. La grand'messe de ce jour fut chant6e
par M. Peters, visiteur de la province et directeur des
Filles de la Charite de Belgique, assist6 de deux de ses
confreres. La partie musicale 6tait r6serv6e aux seurs,
qui exkcutbrent cematin-lM de ravissants faux-bourdons
sur la Messe royale de Dumont et, a la sortie, le Tollile
Hostias de Saint-Saias. Les vepres furent pr6sid6es
par M. le cure d'Ans, accompagni de ses deux vicaires.
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Ce soir-la et le lendemain, les antiennes furent chanties par le clerg6, qui alterna le chant des psaumes
avec les soeurs. On a dit l'effet produit excellent. Vint
le moment du panigyrique...
M. Collard d6crit, d'apres le Livre saint, la persecution d'Antiochus-et la courageuse resistance de nombreux Israelites dont la vaillance est soutenue par les
exhortations de chefs intrtpides. Elle se d6tache,
splendide, dans l'hroisme de cette surhumaine histoire, la noble figure de Mathatias qui, des les premiers jours, surgit pour protester : a Quand toutes
les nations abandonneraient le culte de leurs peres,
moi, mes ils et mes freres, nous le ferions jamais. >
(I. Macch., ii, 9-2zo.) Et, jusqu'a ses derniers instants,
le saint vieillard fut I'Ame de la r6sistance, et ses dernieres paroles, a l'heure de mourir, furent un vibrant
encouragement a la fiddlit6. Chaque fois que l'enfer
se soulbve contre Dieu et ses serviteurs, les memes
horreurs se reproduisent; mais aussi chaque fois, Dieu
suscite des hommes de sa droite qui, comme Mathatias, riveillent les energies endormies, soutiennent les
faibles, dicident les h6sitants et les minent aux
luttes victorieuses. Et, lors de la Revolution franqaise,
l'un de ces hommes de Dieu, dont la voix s'l6eva courageuse, fat le bienheureux L.-J. Francois. Dans le
magnifique groupe des martyrs, dits 4 de septembre ,,
i occupe une place de premier plan et il est permis de
regretter qu'on ne I'ait pas sffisaminent fait remarquer. Tous moururent a tdmoins , de leur foi, mais
on doit dire que plus d'un est redevable de safidelitk,
de sa palme et de sa couronne aux exhortations du
bienheureux Francois. D'autres kchapperent a la mort
et travaillbrent a la r6surrection chretienne de la
France et de la partie de la Belgique alors francaise.
Est-ce trop dire que la France et la Belgique ne les
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doivent point, en partie du moins, a l'influence du
Bienheureux... Et 1'orateur etablit ces assertions sur
les faits. 11 montre qu'a l'instar de Mathatias, le
bienheureux L.-J. Francois fut, non seulement :
i"l'exemple de ses ils et de ses frbres, en toute sa
vie, mais encore durant la tourmente; 20 l'ame de lear
risistance, qu'il eclaira et fortifia par des Ccrits nombreux fortement penses et d'ardente inspiration; enin
3° qu'il les soutint par ses paroles et par ses actes, dans
la captivite et jusque dans la mort. Le second point
est particuliirement convaincant, pour ceux du moins
qui ignorent l'ceuvre du Bienheureux. Des le d6but,
le chevalier a saisi son 6pbe, - sa plume, - il ne la
deposera plus... Et nous-revivons sa lutte, incessante
et courageuse. A chaque atteinte port6e par l'Assemble constituante ou par 1'Assembl6e nationale, puis
par les d&voyes, une vigoureuse brochure repond, les
6ditions se multiplient rapidement; le Bienheureux y
ajoute des tracts qui p6&rtxent partout, on attaque ses
arguments, il riposte aussit6t,-certains se laissent
4branler, il se tourne vers-ses freres d'armes d6fail-

lants et s'efforce de les riconforter en les 6clairant;
on s'oppose aux Brefs du Souverain Pontife; le lieutenant se dresse pour d6fendre son chef. II refute,
dans une sorte de cat6chisme, les objections qui pourraient imouvoir l'ame simple du peuple. Une 6tude
sur ceux des 6crits du bienheureux Francois qui nous
ont *6t consexrvg ne manquerait pas d'iant6rt. On cite
des mots de superbe fierti! Il maintient I'euvre de
formation sacerdotale accomplie par les'Lazaristes
dans les cinluante-deux grands s6minaires qu'ils dirigeaient avant la temp&te, l'ceuvre de formation cbrktienne chez les fiddles, 6vangblises par ses nombreuxconfreres, adonn6s aux missions rurales. Son action
fut, 4 coup sir, 6tendue et profonde.
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Mais 1'ame do bienheureux Francois n'6tait pas
.sTlement cuirass6e de foi, elle
atait encore revktue
de ch-rit6 : indxti loricaet caritate(i Thess., v, 8).. 1
recueille dans le Siminaire de Saint-Firmin un certain
aombre de ces pretres qui, sur ses conseils, a soutinrent
I&cause de la foi, contre la puissance des paiens et
dcs grands et ne courbirent pas le front devant les
picheurs s (i Macch., Il, 48) et qui, de ce fait, avaient
brise ie~r p~sition. A eux, vinrent s'adjoindre, deux
mois avant le massacre, le bienheureux J.-H. Grayer.
Asa courte biographie, Vorateur ajoate cette remarque:
a S'il est vrai, comme l'affirme un PCre de l'glise, que
la faveur du martyre est d'ordinaire accord6e k ceuxa
sealement qui I'ont en que!que sorte mzrithe, par unerare vertu ou une correspondance pen commune aux
gr&ces quotidiennes, il nous est permis d'affirmer que
le voile qui couvre la vie do bienheureux Gruyer cache
une ame sup6rieure et une particulitre g6nerosit6
S'il ne fat pas un chef, comme le bienheureux Francois, il se montra certainement on soldat d'iite. ,
Apres nous avoir fait remarquer que, parmi les
quarante et un noms de ceox qui, interrogis explicitement une derniire fois, refusirent la prestation da
serment d&clare par le Pape h&r6tique et sacrilege,
M. Collard retrace la scene du martyre... et termine
en exhortant A saluer les victimes de Saint-Firmin,
qui sont n6tres, puisqu'elles sont tomb6es dans .une
maison de la Congr6gation, dans cet ancien collkge
des Bons-Enfants, qui fut notre berceau, sanctifi6 par
les vertus de'saint Vincent et de nos Pares, qui sont
n6 tres, puisque celui qui enflamma leur courage et
l'exalta jusqu'h l'h6roisme fut on Lazariste : le bienheureux Francois. Entendons la lecon qu'ils nous
pr&chent, comme Mathatias mourant, ils nous disent :
a DIployez votre zele pour la loi, et s'il, le faut,
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donnez votre vie pour I'alliance de vos peres. Souvenez-vous des gestes qu'ils ont accomplis en lear
temps, et vous recevrez un nom et une gloire immortels )
(i Macch., II, 5o, 5i).
Apris le Salut solennel, pendant lequel fut remarqu6
le chanzt du Salvete Martyresde Le meunier, on entendit
la cantate aux bienheureux, venue d'Algerie, dont la
musique a etc compos6e par M. le chanoine Vincent
Bado, cur6 de Saint-Eugene, et la po6sie par un
auteur qui se cache sous les initiales L. C.
Le it septembre 6tait consacr6 an bienheureux
Gh6bre-Michael. M. Meuffels, directeur, et la respectable soeur Wauters, visitatrice de la province des
Filles de la Charit6 de la Hollande, sont venus s'unir
A nous. La messe solennelle est ce16br6 par M. Staes,
jeune missionnaire qui, le 27 septembre, doit s'embarquer pour le Congo. C'est done un futur ap6tre de
1'Afrique qui rend hommage au martyr africain, et
Timplore. A la fin de la messe 6clate le chant d'un
cantique au Bienheureux... Le mot a eclate n est
juste, il rend la vigueur enthousiaste de la musique
et de 1'ex6cution. Comment les petites Sceurs n'auraient-elles pas donna tout leur coeur et toute leur
voix en r6p6tant ces vers :
Bienheureux Michael, qu'un Alan magnifique,
Porte vers saint Vincent les enfants de Belgique...

Et encore :
Que vers notre Congo, vers ton ardente Afrique,
ils s'envolent joyeux, au labeur hbroique !...

Mgr. Kerkoff, 6veque de Liege, ett bien desire
presider la chr6monie du soir. Mais il 6tait retenu &
Vise par la translation du corps de saint Hadelin,
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dans l'6glise que la guerre avait d6truite et qui se
trouve aujourd'hui restaur6e. Notons que le pridicateur du Triduum pr6paratoire et de la solennit6 est
notre confrere M. Lampe. A d6faut de Mgr l'eveque,
nous avons l'honneur de poss6der Mgr Deseille,
vicaire g6nbral, pr6lat de la maison de Sa Saintet&. II
chante les vepres du bienheureux, dans le scintillement des lumiires et le rutilement des ors. Lachapelle est archibond6e. Apres un Magniftcat de
Chabot, dont chique-yerset a les allures d'un poeme
musical, M. Collard monte en chaire, et, sur ce texte :
Rabboni ut videa~. Maitre, donnez-moi la lumiýre I
(Marc., x, SI), prononce un 6mouvant discours...
o Vous attendez de moi un pan6gyrique, dit-il, vous
allez assister & un drame... le drame poignant que fut
l'existence de Gh6br6-Michael. Lorsqu'ils concouraient pour la couronne, les tragiques de l'antiquit6
6tablissaient leurs chefs-d'auvre en trois grandes
parties. Ainsi en va-t-il du chef-d'euvre de Dieu
qu'on pourrait intituler : Per crucem, ad Lucem, la vie
de celui que nous honorons en ce jour. Merveilleuse
trilogie : Ghebr6-Michael en marche vers la lumiere,
Gh6bre-Michail vivant et travaillant dans la lumiere,
Ghibre-Michael souffrant et mourant pour la lumiere.
Et comme dans les tragedies d'autrefois, nous voyons
le h6ros lutter contre les forces de la haine, aid6e de
la ruse et de la cruaut6, s'elever dans cette lutte au
sublime du sentiment et A I'heroisme du geste, sous
l'action de Dieu planant au-dessus des hommes et des
6vCnements qu'll dirige. La ressemblance atteint
jusqu'au d6nouement : terrass6e, la victime demeure
victorieuse de ceux mnames qui l'ont abattue. Rien n'y
manque, pas mzme l'apothbose qui la place dans le
resplendissement de l'indifectible lumiere, au rang
des Bienheureux a... Nous assistons as drame dont
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le rkcit saisissant et anim6 remue les coeurs et fait
couler les larmes. -Et l'orateur continue : c Les tragiques d'autrefois avaient pour but, en fournissant de
hauts exemples, d'61ever l'id6al des spectateurs et de
les porter puissamment a l'imitation de leur beros.
Les desseins de Dieu ne sont pas autres, en nous
offrant, divinise par sa grice, le spectacle de
l'bhroique drame : 'existence de Gh6br6-Mzchael.
Vous avez saisi les lemons qui jaillissent naturellement
des faits, et qui ne demandent qu'a etre recueillies
par les ames de bonne volont6 n... Puis M. Collard
emet le vceu que bient6t le Maitre partage la gloire du
disciple, que le venerable-de Jacobis soit proclami
bienheureux. Ilfaut ds miracles... Qu'on les demande.
S'adressant a Mgr Deseille, directeur pour le diocese
de Liege des oeuvres missionnaires, le pridicateur
forme le souhait que les seurs Marquet et Adam,
martyres de Tien-Tsin, originaires du diocise, soient
bient6t glorifibes, elles aussi. M. Gleizes, repr6sentant
de M. le Sup6rieur gineral, et dont le coeur est
partag6 par deux amours qui le remplissent tout
entier, Alger et Liege, entend un vweu pour le prompt
succes de la cause de Jean Le Vacher,-pour lequel il a
tant travaill6... Gh6bre-Michael, a l'occasion du prochain d6part de MM. Staes, Esser et de deux seeurs,
est invoquk comme le Patron de la mission lazariste
du Congo. " Nous qui sommes n6s dans la clarti de la
vraie foi, conclut'M. Collard, demeurons toujours de
dignes enfants de lumiere (Jead, xu, 36). Qu'elle
6claire notre voie, que toujours nous marchions dans
son divin rayonnement, afin que no.us miritions, en
compagnie de nos bienheure-'x et de notre Phre saint
Vincent, de contempler face a face (I. Cor., X2II, r2),
en sa sublime et lumineuse demeure (I. Tim., VI, r6),
dans 'eelat de son &ternelle majest6 (Baruch., V, 9),
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Celui qui est re'v'tu de lumikre(Ps., io3, ), le Dieu de
verite, uaique lamiire da monde * (Jean, vii, 12).
Le salut solennel fat donna, selon le rite liegeois,
par Mgr Deseille, et tous les fronts s'inclinerent sous
la benbdiction de l'hostie, force des martyrs, tandis
que le chcur chartait la derniire strophe d'un Tantum
argo, compose par M. Praneuf.
A l'issue de la c&rAmonie, toates les saeurs preseates
et les petites-scears da Siminaire recurent Monseigneur, entoutr du clergi et des missionnaires, a Ia
salle des retraites. L'une d'elles lui adressa la poesie

suivante :
En ce beau jour, 1'6cho de la maison r6phte.
Des hymnes de triomphe et des apcents de f6te,
Car, l-haut, dans le ciel, trois fils de saint Vincent
Recueillent la coaronae acquise de leur sang.
Et voili que, sortant desturs
de cette enceinte,
Leur nom rayonne at loin et que Liege la Sainte
Veat par vous, Monseigneur, apporter en ces lieux
Son hommage a nos bieoheureur.
Vous avez double te
tr
venir a cette heure
Presider notre f6te en notre humble demeure :
t Vous aimez saint Vincent, et les predilections
De votre coeur zeI• s'en vont vers Ies Missions. n
Or, 1Michael mourat sur la lointaine plage,
Aux Missions, o se font, en tows lieox, a tout age,
Les martyrs et les bienhoureux.
Ah! que nos saints martyrs, en leur apoth6ose,
Fassent tomber sur vous, en petales de rose,Les plus riches tr6sors de lerss bras bUnissants,
Pour combler de nos coeurs les vceux reconnaissants.
Puis, que votre visite, ici, soit une aurore,
De jours trEs d6sires oi. vous viendrez encore,
Monseigneur, vous unir a nos transports pieux,
Pour feter d'iutres bienheureux t

Monseignetr trouve, pour repondre, des motsdignes
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de la dilicatesse du compliment. II'insista sur ses
attaches et son affection pour les Filles de la Chariti,
qui lui furent si devouees lorsqu'if itait doyen de
Verviers, et pour les Lazaristes, qu'il connait bien etappr6cie.
Nos belles fetes 6taient terminies, mais non pas
complatement; lear bienfaisant souvenir demeure. On
ignore combien de vocations de missionnaires et de
Filles de la Charit4 ont 6clos lors des belles fetes
c616brees partout a Yoccasion de la beatification da
bienheureux Perboyre... elles furent n8mbreuses. Dieu
venille s'&tre servi de nos solennits, 4'Ans pour faire
entendre a quelques ames son secret appel...
Celles que Dieu a touchies de pieuses 6motions on
d'amoureuses invitations aimeront a en contempler le
memorial: uae gravure repr6sentant le tableau de nos
Bienheureux. expose au-dessusdu maitre-autel, qui fat
distribute i tousles assistants.
M. P6ters pent se filiciter de 1a fagon grandiose et
gbnereuse dont les sours,de la Maison centrale r6aliserent son desir. Elles n'omirent rien pour glorifier
nos freres : chants d'exicution soign6e, ornementations riches et delicates, divouement sans mesure.
Les Filles de la Charite de Belgique se manifesterent
uae fois de plus vraies seurs des missionnaires et
N.
vritables filles de saint Vincent de Paul.

IRLANDE
C'est avec les sentiments d'un profond chagrin que
nous avons appris la mort du Pere Antoine Boyle, le
saint pretre dont le travail pour. 'Ivangilisationde
la Chine par l'6ducation des indigenes en vue de-la
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pretrise a produit des fruits merveilleux. M. Antoine
Boyle fit son premier appel a l'Irlande dans le Irish
Catholic, en 191o, demandant des bourses pour la
formation du clerg6 indigene; ii ne cessa, de .a9o
1
1923, de faire appel A la g6nirosith des Idandais par
une s6rie d'articles publi6s dans ce journal. En 1923,
ses infirmites l'obligerent A se faire remplacer par
son frIre, le Rv,.Jean Boyle. II avait alors recueilli
une somme capable de fonder des bourses perp6tuelles dans trejte-quatre collbges et seminaires. 11 a
djiadonna cent soixante-six pr&tres a la Chine. Aussi
le nom du P. Boyle est connu, aim6, rev&re en Chine.
Le P. Boyle naquit en 1845; il passa trois ana6es a
Cambrai, fut ordqnn6 prEtre en 187o; il fut d'abord
cair, puis entra dans la Congregation. II donna des
missions dans les trois royaumes. En 1885, il fat
envoyi en Australie. II fonda une 6glise a Sydney;
it missionna dans 4unest de 1'Australie et la Nouvelle-ZMlande. A son retour en Irlande, en 1905, il
fat nommE directeur spirituel des itudiants de Mainooth; il fut ensuite plac6 a Cork et enfin a Dublin
(Blackrock) oiL ii est mort.
Bon, paisible, plutbt retire, it ne cherchait que la
gloire de Dieu et le salut des Ames. A ses fun6railles
assistaient Mgr Sheehan, coadjuteur de l'archev6que
de Sydney, et Mgr O'Fanell, lazariste, 6veque de
Bathurst.
(Irisk Catholic.)

POLOGNE

M. MYSTKOWSKI

Le 5 septembre, dans la soired, s'est 6teint douce-

ment et tranquillement, dans la maison Saint-Casimir
(35. Tanka), A Varsovie, chez les Filles de la CharitY,
M. Pierre Mystkowski, Ag6 de quatre-vingt-dix ans,
*dans Ja soixante-septibme ann6e de sa pr&trise et
soixante-treizieme de sa vocation religieuse.
N6 le 22 janvier 1837, il est entr6 en 1854 au S&mifait ses etudes sous 4I
naire de Sainte-Croix, ohi il
-direction de l'6minent M. Putiatycki, de M. Dorobis
et autres missionnaires remarquables. Ordonn6 prktre,
il fut envoy6 & TykQcin, comme professeur et 6du<ateur. Lorsque l'insurrectioz 6clata, bien qu'il ne
Ilait pas approuv6e, il se presenta comme aum6nier et
fit nomm6 aum6nier militaire g6neral pour le gouvernement d'Augustow. Apres la chute de l'insurrection, en novembre 1864, lors de la suppression de la
Congr6gation des Pr&tres de la Mission, par les
Rasses, it fut emmen6 et internk avec beaucoup de
ses confrbres. Lobwicz. Ne pouyant aller i I'6tranger,
coomme le firent plusieurs de ses confreres, il fat
appetI dans la Podlachie, pour exercer son ministire
an milieu des Uniates; il s'y d&voua avec beaucoup
de zele et c'est alors qu'il recueillit des documents
pricieux poor 'histoire de l'Pglise Uniate, qui fat
ensuite Cditie a Lwow, par ses soias. 11 revint easuite
de la Podlachie, an diocese de Varsovie, sans jamais
wompre les liens qui l'unissaient a la Congregation de
la Mission qui inscrivait chaque annee son-nom paroi
sea confreres qui travaillent en dehors de la Congrbgation, mais y 6tant autoris6s par les Sup-rieurs.
II fut curk pendant douze ans a Kamionna, puis
provisoirement dans deux autres paroisses, enfin
install cur6 dans la paroisse de Zaborowo, il y passa
vingt-quatre ans, tres devou. L ses devoirs. C'-tait
un cur6 modele, il tenait fortement a la beaut6 de la
Maison du Seigneur; it a d6pcns6 quarante mille rou-
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bles, presque tout de sa bourse, pour la restauration
de 1'6glise de Zaborow, qui etait un vrai bijou de son
temps; ii tenait a la bonne administration des terres
de la paroisse, son jardin pouvait servir de module et
son rucher etait admirablement entretenu. II remettait
toutes ses 6conomies aux Soeurs de Charit6 de la
Maison centrale de Varsovie, s'int6ressant -A toutes
leurs oeuvres.
Le bon Dieu a b6ni si visiblement son d6vouement
aux imes de ses paroissiens que, lorsque la secte des
Mariawites faisait en sourdine de grands ravages
dans les ames des paroisses voisines, ses paroissiens
tenaient ferme a Ja foi de leurs peres. Aussi le pienx
vieillard 6tait d6testd par les Mariawites et lorsque,
vac fois, il conduisit ses paroissiens A la fete patronale d'une paroisse voisine, lcs sectaires organisirent
une attaque armie contre lui, bousculirent le vieillard,
lui casserent deux c6tes et lui briserent le crane, de
soxte que pendant neuf mois il fut entre la vie et la mort.
On aurait dit que sa paroisse 6tait une mission perpituelle; pendant le careme, ii riunissait tous les
joars ses paroissiens par groupes, a six heares du
matin, les catechisait, pr6parait & la confession, pais
les confessait tous. Rien d'&tonnant que ses paroissiens fussent parfaitemect instruits de choses religienses et qu'ils s'acquittassent d'une manixre exemplaire de leurs devoirs de chr6tiens. C'itait one satisfaction pour les pr&tres de rencontrer, dans l'accomplissement de leur ministare, des paroissiens de
M. Mystkowski. Aussi, Mgr Popiel, archev6que de
Varsovie, y ayant fait sa visite pastorale, exprimait
sa grande satisfaction de la maniere dont M. Mystkowski remplissait ses fonctions pastorales.
En 1919, enautomne, ag6 de quatre-vingt-deux ans,
il a renonc6 i sa paroisse et vint habiter chez les
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abeilles. II a travailt6 dans cette maison encore pendant trois ans, en confessant et cat6chisant les enfants,
qui suivaient avec bonheur ses leoons; il disait sa
messe tous les jours, a l'heure la plus commode pour
les nombreuses sceurs anciennes et malades qui passent
par cette maison. Son plus grand bonheur fat la
ttait
proximitA de la maison des missionnaires : il
heureux que le bon Dieu lui ait permis de voir le
retour de ses confreres a Varsovie. 11 ne manqua pas
de manifester son amour pour la Congregation pendant
toute sa vie. Des qu'il pouvait obtenir autrefois son
passeport (et ce n'6tait pas facile), ii partait faire sa
retraite de huit jours & Cracovie. En 1910, c'est aussi
a Cracovie qu'il est all. faire sa 5o de pretrise, et
puis sa 6o* chez ses confreres. de Sainte-Croix, k Varsovie. II passa les dernitres annies de sa vie en faisant
des lectures et en priant pour sa patrie qu'il aimait taut.
Avec M. Mystkowski s'kteint le dernier des anciens
missionnaires elev6s au s6minaire de Sainte-Croix a
Varsovie. L'gglise perd dans sa personne un de ses
ils les meilleurs, le clerg6 son module et les missionnaires un des membres les plus m&ritants. II a etd
administr6 un mois avant sa mort et pendant tout ce
dernier mois son Ame ne s'occupait plus que de Dieu.
Le soir, en disant as revoir &la sceur qui le soignait:
u Ma soeur, vous dircz aujourd'hui le De profundis
pour moi et pour votre bonne seur ancienne qui vient
de mourir. » C'itaient .ses dernieres paroles, puis ii
s'est 6teint aussi doucement qu'it avait v6cu, sans les
douleurs de l'agonie.
Requiescat in pace
Un autre journal, Polonais-Catholique,dit qu'on a

ceklbr6 un service solennel pour le repos de-son Ame
a Kamionna, qu'il a quitte'-le 27 janvier 1894, mais
cQ il a laissi un souvenir inoubliable. La foule attendrie priait avec ferveur, trente personnes ont fait la
saihte communion pour le cher d6funt et tous &coutaient avec emotion l'oraison funebre.

PORTUGAL
M. Caullet a 6td nomm6 chevalier de la L6gion
d'honneur.

CHINE
TABLEAU GENERAL
DE L'ETAT DE LA MISSION DES LAZARISTES
"'ETDES R•SULTATSOBrTENUS
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]leves dcole pr6paratoire. ..
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. . . . ..
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.
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Freres maristes. . .........
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.. . .
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Filles de la Charite indigxnes. . ..

83

12
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Franciscaines . . . . . . .
Religieuses indigenes. . . .
Vierges dans la famille. . .
Catechistes hommes . .......
. .
Catdchistes femmes. .
Maitres d'dcoles . . . ..
Maitresses . .
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.
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211

141

1981
831

975

780
14607

t3o
5 549

5S098
297

4265
to

74
6435
2 698
7
5
587
754
r6o

2
585
73

....
Baptiseurs. .
Baptiseuses . . . . ...

tcoles paroissiales de files. . . .
...
. .. .
. ..
Itcoliers. ..
. .
. .. . . . . . . .
Icolihres .
tcoles primaires de gar~ons . . . .

tcoles primaires de filles.
.. .
Itcoliers . . . . .
. . ..
tcolieres . . . . .
Colleges de garcons ...
Colleges de filles. . . . .
..
. . .....
Colltgiens ..
Collhgiennes. . . . . .. .

. . . . .
. . . . .
....
. .
. ..
. ....
.
.
. .
.

coles mixtes. . . . . . ..
. . .
Ijtlves catholiques ..

.
. ..

:. .
.

Lleves paiens . . . . . . .....
€coles normales de gar;ons . .

fcoles normales de filles
.
Normaliens .. .. .
Normaliennes . . . . .
Icoles de catEchistes . .
Ittudiants . .. . . . . .
ttudiantes.
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.

.

.

.

. . .
. -...
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. . . . ..
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i
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Caichumbnes ....
...
Ateliers ....
Ouvriers . . . . . ..
.
Ouvroirs......
Oavrieres . . . . .

Imprimeurs . . . . .
..
Livres iditis..
H6pitaux -.

...

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. ..
. .
. . .
. . .
. . .
. . .
.. .

. .. . . .

. . ........ . .
Malades .......
Hospices . . . . . .
. . . . . .
Vieillards . . . ...
. . . . . .
Dispeisaires.. ...
. . . . . .
Rembdes distribu&s. .
S.
. .
Visites & domicile .
.
Sainte Enfance. Enfants requs dans
I'ann6e. . . . . .. . . . . . . .
Eniants en nource . . . . . .. .
Epfants confi6s i des families . . .
. .. .
Orphelinats de garoons. ..
Orphelinats de filles . . . . . . . .
Orphelins .......
Orphelines. ..

...
....
. . . . . ....

..........

12

55341
34
4V
22

707350
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6
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2405
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2183

i o69
1078

167167
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2

213
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202-

J944
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Baptemes d'enfants de chrdtiens .
Bapt6mes d'enfants de paiens (in
fericulo mortis). .......

3 58o
14
234
19
1 624
56
z81 645

2t3

Conversions d'hdr6tiques. .....
Baptimes de cat6chumbnes adultes.
Baptcmes de paieas (in articulo
martis) ...

.

.

Gonfiraations .
. . . . . . . ..
Confessions de prdcepte ..
....
Confessions de d6votion . ..
. . .
Communions paschales. . .
..
.
Communions de d6votion ......
Extremes-onctions . ......
. .
Ordinations de pretres , . .
.. .
Mariages entre id4Mes . . .
. ..
. .. . ... . .
Mariages mixtes
Retraitants..
. ... . . . . . . ..

z35
21477

947
9614
29398

58oo
259605
670 048
o05 o30
153729
3889
8
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228
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44
3412.
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4826.
20088

3q67
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65578

983253
1985

9
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N.-B. - La guerre, qui a ravag6 la province du
Kiang-Si peiadant ane grande partie de cetexercice, a.
beaucoup entravIle ministere des missionnaires.

Nous empruntons
suivantes :
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. la-revue Piking les considerations

SITUATION POLITIQUE

25 aodt X927. - L'expos6 sur la situation politique
est fait par des coeurs amis de ce pays, qui voudraient
le voir se d6velopper, obtenir des libert6s egales a
celles que toutes les grandes nations possedent et
devenir une des nations les plus vertueuses et les plus
glorieuses; la crise-subie par ce pays est unique dans
l'histoire des nations du monde, d'abord en raison de
son -tendue et du nombre de sa population plus
grande que celle de-l'Europe entiere; on a pu dire
que les r6volutions nationales dans les nations euro-peennes ressemblent i une temphte sur les flots de la
mer; en Chine ce sont les elements dichain6s sur un
vaste ocean, causant de ce fait des vagues plus
profondes, plus etendues et dont I'agitation demande
incomparablement plus de temps pour s'apaiser.
Un des plus intelligents ministres chinois disait :
, Ne vous etonnez pas de la longueur de notre bouleversement. Quatre rivolutions soul6vent actuellement
notre peuple, nous 6prouvons en m&me temps ce qui
s'est pass6 dans les nations europtenngs en plusieurs
crises espacses par de longues p6riodes.
« Nous avons d'abord une r&volution dynastique;
depuis pros de mille ans nous avons vicu sous des
dynasties dont plusieurs nous 6taient quasi etrangires,
les Tartares et les Mongols; nous en avons secoui le
joug, non pour adopter pne dynastie chinoise, mais
pour la Republique; le pouvoir absolu s'est chang6 en
pouvoir constitutionnel; mesurez l'6tendue du pas fait
en avant et vous
y
ompsendrez l'6branlement produit.
c Nous avons ensuite une rivolution philosophique
et morale provenant du heurt des id6es orientales et
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occidentales contre nos traditions millnaires. Depuis
de longues ann6es et surtout pendant la Grande Guerre
et aprs elle un grand nombre de nos jeunes gens sont
partis pour aller chercher la science, l'iducation dans
les nations 6trang-res; c'est par milliers que l'Am&rique, I'Angleterre, I'Allemagne, le Japon, la France,
la Russie, etc.,- les ont recus; aprxs de longues
ann6es d'6tude ils reviennent et de la nait le heurt des
idees, accru par - le manque d'adaptation de nos
.vieilles institutions qui ne fournissent pas A ces jeunes
activit6s le champ tout pr6pare oh elles pourraient
trouver leur emploi.
( A ces deux causes s'ajoute la crise. du nationalisme; avec la science et les idees.nouvelles, nos jeunes
gens ont pu prendre conscience d'eux-memes; A
mesure que s'ouvrait lear esprit, its ont ouvert les
yjeux et cojstat6 que les relations des diverses nations
entre elles. et celles qu'elles ont avec notre pays ne
sont pas semblables ; ertains traitis anciens nous
imposent des servitudes que leur jeune patriotisme
n'accepte pas et, sans se pr6occuper si certaines d'entre
ces sujitions ont eu une raison d'exister anciennement,
ils veulent que la Chine ne soit pas dans les relations
*internationales une nation mineure, nmais obtienne de
suite son 6mancipation.
, Enfn nous avons "aussi la revolution sociale;
quoique notre pays.n'ait pas d- veritable question
agraire comme en Rissip, il est de fait que, d'une part,
1'exces de la population a produit le paup6risme dans
les campagnes; et dans nos grands centres oih 'industrie a pu pp66trer, existe pour les ouvriers une
situation miserable qui ne cadre plus avec celle des
classes ouvriires a l'Mtranger. Ceux de nos compatriotes qui, pendant la guerre, se sont expatries pour
travailler chez les nations en conflit ont constati de
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lears propres yeux ce qu'ils voudraient voir se rxaliser
en Chine.
a Aussi, concluait le ipinistre, ne vous etonnez pas

de la profondeur et de I'6tendue de notre r6volution
qui ne pourra s'apaiser et arriver a 1'6quilibre qu'apres
un temps tres long ,.
Cts idees et ces vues sont remarquables, mais pour

avoir en presence toutes les sources des troubles
actuels, il faut ajouter deux autres causes que tous les
Chinois conscients signalent et qui sont des facteurs
importants

i "' les compktitions

militaires; 2

le

communisme russe.
" ies compiditions militaires. - Le roman chinois
du moyen Age le plus' clibre jusquu'A ce jour : les

Trois Roylaumes commence son ricit par ces mots :
u Telle est la situation de notre pays : aprbs une
longue unifcation, il se divise et, apres une longue
periode de division, ii revient a l'init6. ,

Et, de fait, si nous consultons I'histoire, nous voyons
la Chine passer d'un itat feodal a t'unit6 sous les
Ts'in, se diviser en trois royaumes, s'unir sous les
Tsin, se rxsoudre en deux gouvernements Nord et
Sud, revenir A l'unite sous les'Souei, puis, dans la
suite des diverses grandes on petites dynasties, nous.
relevons avec des gouvernements chinois, des govwernements turcs, des dynasties mongoles, tartares, etc.
La chute recente'de la dynastic tartare a bris6 le
lien et aussit6t oat surgi Jes chefs militaires qui r6unissent des soldats, se constituent des fiefs, s'unissent
oatlttent les uns avec les autres; lears troupes changeat
de camp avec ei vaiaqueur; nous pouvons nous faire
ute id&e de cette situation en la comparant a nos
luttes du moyen age entre lcs comtes et- .les barons,
mais ici l'&helle s'amplifie, chaque ief a autant
d'habitants qu'(ue aation europeenne entitre.
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C'est pour cela que" les nouvelles de Chine sont
incomprihensibles pour les strangers, car tandis que
certains annoncent que tout est a feu et A sang, d'autres
disent que tout est en paix. chez eux; par exemple,
dans la crise actuelle, si on veut se rendre un compte
exact des 6venements, il faut tenir compte de l'immensit6 du pays, et afin d'en donner une idee qui permette
de comprendre 1'exposh qui sera donn6 ci-dessous, il

faut savoir que la Chine 6gale presque l'Europe entiere
comme 6tendue et les principaux centres d'action

dont nous parlerons fransportbs en Europe seraient .
peu pres 6loign6s ainsi entre eux (sans tenir compte
de I'orientation g&enrale) : Supposons que Canton
soit transport6 a P6trograd, aujourd'hui L~ningrad,
Nankia serait & peu prbs a Berlin, Hankow appelk
Ou-Han, serait gVienne, le Honan &Geneve, PMking
i Paris, Ie Chansi vers Rome... Nos lecteurs comprendront que la guerre puisse, dans une telle 6tendue, se
livrer terrible dans certaines regions, tandis que la
plus grande paix rigne partout ailleurs.
2° Le commaihme russe. - Dans un pareil chaos
militaire, les Soviets out trouv&un champ tout pr6par6
poor intervenir aupres des chefs ambitieux, par la
fourniture d'armes 1'Paccord de subventions p6cuniairesr l'envoi de genkraux, tandis que les agents de
l'interaationale, largement subventionnAs, poussaient
les classes pauvres et les 6tudiants d6classks a la
r6volts, au bolchevisme, an communisme, k la x~nophobie, A la guerre religieuse.

LA

SITUATION

PRESENTE

Les kommes et les partis
A Piking. -

Le general Tchang tsouo ling, parti

-

868 -

modker accus6 d'imperialisme par le Sud, partisan de
la revision pacifique des traites avec les 6trangers,
nationaliste d'idies, mais entierement anticommuuiste.
Au Chaxsi. - Le g6neral Yen si chan, appel le
general modble, n'a qu'une ambition, celle de rester
seal a la tate de sa provincei de n'intervenir jamais
activement dans les luttes d'expansion, change de
principes et d'alliance d'apris les circonstances, se met
verbalesent du c6t6 du plus fort1 entretient de bonnes
troupes, mais ne livre pas de batailles, ne demande
qu'une chose, c'est qu'on le laisse en paix.
Aa Honan. - Le gen6ral Fong yu siang, protestant,
appelU, le general chr&tien » ayant 6pousu
la secretaire g6n6rale de la Y. W. C. A., a trahi presque tous
serchefs-ou ses allies, devenu communiste des plus
rouges a la solde des Russes qui lui fournissent armes,
argent, gnbraux, officiers, conseillers, n'inspire confiance.a personne. Sa femme est encore A Moscou.
A Nanking. - Le g6neral Kiang kit che, le plus
celbre prisentement de tous les g6n6raux. Parti de
Canton des l'automne dernier comme gnrn&alissime de
l'arm6e r6volutionnaire rouge, aid6 de conseillers,
g6enraux, offciers, agents communistes rouges qui
suscitaient partout le communisme agraire et oavrier
en avant-garde, il marcha de victoire en victoire,
conquit toutes les provinces miridionales, 6tablit le
gouvernement rouge A * Ou-Han ,,puis hL Nanking ).
Ce fut alors I'apogee de sa puissance. Peu apres cette
dernimre conqu&te, menac6 par les cellules commumistes de ses arm6es, par les comit6s ouvriers armes,
il commenca a r6agir, de rouge il devint rose et.brisa
les unions ouvrieres, reprima les rouges et se mit en
opposition avec une partie de ses aides civils, qui se

divistrent, les ultra-rouges allant i ~cOu-Han u, les
roses, repr6sent6s par Ts'ae iuen p'ei, etc., l'aid&rent
i Nanking, peu a peu la division se mit dans le parti
et, ces jours derniers, il donna sa dimission.
A On-Han. - Gouvernement ultra rouge, aide des
agents russes -Borodine, Gallen... avec le gen&ral
T'ang cheng tche en sous-ordre seulement. Ricemaent des luttes intestines ont affaibli ce gouvernement.
Les faits
Apris les conqa&tes si rapides de l'tlement ultra
rouge comupniste de 1'automne dernier, les deux tiers
de. la Chine 6taient soumis au comniunisme, les
mouvements antichr&tiens, complet6s dans le Hounan
surtout par le communisme agraire, partout ailleurs
dans les provinces du Sud par le communisme ouvrier,
menaqaient d'envahir le nord de la Chine reste
indemne. Pen a peu, A Peking meme, le bruit courait
d'un mouvement communiste revolutionnaire prompte
6ch6ance dans la capitale, dont les premieres manifestations seraient le bombardement des lgations
&trangeres et des banques. Ce fut le moment oa
1'immense majorit6 des missionnaires protestants,
abandonnant lears 6glises, leurs 6coles, encombraient
les bateauxrpour retourner en Amerique et en'Angleterre. Les missionnaires catholiques du Nord resthrent

a leurs postes.
Pendant la Semaine sainte, un coup de theatre se
produisit. Les communistes russes avaient choisi le
Vendredi Saint pour d6clencher leur action... mais
deux jours-avant le general Tchang tsouo ling, autoris6
par les ministres 6trangers, envoya ses troupes fideles,
aidees de la police secrete A lui d6vouie, faire un raid
sur les annexes de I'ambassade russe & Peking, cent
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communistes sont arretbs, Chinois et Russes, une
6norme quantit6 de documents saisis, qui mettent en
evidence la main des soviets dans tous ces mouvements dans la Chine entiire, on relive les noms des
generaux achetbs, etc. Un procis est fait aux chefs
communistes chinois, dont vingt sont condamnis i
mort et 6trangles. Les listes saisies donnaient les
noms de six mille adeptes dans la capitale; le gen&ral,
ayant puni les chefs, refuse de poursuivre les autres,
qui peuvent s'eloigner...
Cet acte- de vigueur produit un effet immense dans
toute la Chipe. Les troupes internationales sont
renforc6es & Tientsin. Pen a pen, dans les diverses
provinces un mouvement antirouge est lanc6 par les
divers gnrn&aux; a u Nanking ), Kiang ki thce devient
rose; i Canton on poursuit les chefs communistes qui.
ne trouvent d'invariable appui qu'aupris des chefs de
OOu-Han , et dans le , Honaa ), aupres du fameux
general chretien communiste Fong yu siang.
SCe qui avait fait la force des revolutionnaires,
c'etait le communisme et Punion des chefs.
La menace d'etre annihiles par les forces communistes d6cide les generaux rouges a rzagir contre
elles; peu a peu la division se met entre les gouvernements de*u Nanking , et de u Ou-Han ,; au nord, le
g6n6ral Tchang tsoao ling en profite ea autorisant ses.
sous-ordres a faire la guerre aux rouges qui, pen a peu,
sont repousses le long de la ligne de Tientsin-Poukeou; les provinces du ( Chantoung n, .I Kiansou ,,,
c Nganhoui n, reconquises par le nord, retrouvent la
paix, le port de Poukeou, sui la rive nord du fleuve
bleu est repris et aujourd'hui la ville de Nanking est

de nouveau bombardie par les troupes du Nord et
pres de sa chute. Le g6n6ral Fon y-siang est vaincu
an c(Honan o.
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II semble que le mouvement communiste et rivolitionnaire est pour quelque temps arr&t6 dans sa
marche, Ics discordes retarderont son relivement et
pendant une p&riode nous nous retrouverons a
1'6poque fiodale avec ses alternatives de paix et de
guerre, d'alliances et de brouilles qui dure depuis
quinze ans; c'est une prevision de paix relative A plus
longue 6ch6ance dans les r6gions du Nord, que le
communisme n'a pas poss6d6.
(PIking.)
VICARIAT APOSTOLIQUE DE PEKIN

Le ministre de 1'Instruction publique et des BeauxArts vient de dicerner a M. Vanhersecke, vicaire
gdn6ral; aux freres Maes et Giroud (Louis-Michel),
religieux du vicariat de P&king, les palmes acad6miques, pour i services rendus a la diffusion de la
langue francaise n.

(Buletin catholique de Pikin.)
VICARIAT APOSTOLIQUE DE YOUNGPINGFOU

.Ncrologie. M: van Ravesteyn. - Nous avons le
regret d'apprendre le d&ces de M. Jacques van Ravesteyn, ne A Gorcum (Hollande), le 23 juin 1867;'entr6.
dans la Congregation A Saint-Lazare, le 6 septembre
1897, ii y fit Ies saints vceux le 8 septembre 189 9 ,
y fat ordonn6 pr&tre le

24 mai

9go2 et partit pour la

mission d'Abyssinie la mime ann6e; il y resta jusqu'en s1,11.
Arriv6 en Chine le 13 avril 191, ii resta A la procure de Shanghai jusqu'en g195; puis a la procure
de Tientsin, de 1915 a 1i21.
Arriv6 a Youngpingfouen

ilmouxt presque
g1921,i

subitement en voyage, A quatre lis de la vile,, probablement d'nae insolation ou de congestion Produite

- 872 par la chaleur, heureusement muni des Sacrements,
le 27 juillet 1927. II 6tait Procureur de la mission.
Prdtre pieux, digne et serviable, vrai fils de saint
Vincent. Nous le recommandons aux prieres des lec(Bulletin de Pikin.)
teurs du Bulletli.
QUELQUES NOTES SUR LA SITUATION LE LONG
DU YANGTZE

L'un de nos confreres, M.Planchet, ayant du faire
le voyage de Hankeou, nous lui avons demande de
ridiger quelques notes resumant ce qa'il avait vu et
entendu concernant I'6tat des Missions catholiques.
,En r6ponse a notre d6sir, il a bien voulu nous communiquer les notes prises an jour le jour en cours de
route, depuis Tientsin an:dpart jusqu'a son retour,
avec libert6 d'y prendre ce que nous voudrions.
Le voyage, qui a dur6 diu io mai an in juin, via
a dkbutt par un incendie,
-Shanghai, a &tCaccident ett
le I5 mai, stir le bateau, le-Touxngckhou, pendant qu'il
faisait du charbon a Tongkou. On estime que le
nombre des passagers chinois de troisieme, bril6s on
asphyxies, a 6Lb de seize. Le bateau put cependant
partir le 16.
19 mai. - A quatre heures du matin, arriv&e a la
procure de Shanghai, remplie de missionnaires rfugies
(une quarantaine). La nouvelle procure est installee
dans I'ancienne habitation du directeur de la banque
de l'Indochine. Dans une maison voisine sont installs
les seminaristes deKiashing.
L'incertitude est partout. Les Pares jksuites da
Kiang-Sou sont r6fugi6s a Shanghai. L'hospice SaintJoseph continue a fonctionner.
Mgr Tsu est toujours & Shanghai.
Les Carmelites voulaient chercher un refuge &Naga-
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saki. Mgr Paris s'y opposa et les supplia de ne pas
quitter an moins la Chine.
Le systhme de loger partout la troupe ou les Soviets
locaux dans les r6sidences ktait I'imitation de la
methode employee en Russie avec les riches, methode
qui aboutissait a l'expropriation, sans protestation
possible, en rendant au propri6taire la cohabitation
impossible. On comptait bliminer ainsi Europeens et
missionnaires de toute la. Chine.
20 mai. - Je m'embarque i neuf heures du soir sur
le Tatung et fais nmes adieux a M. Bayol que je ne
dois plus revoir, et qui rentre en France, via Canada.
21 mai. - A cause de la zone de guerre que nous
traversons, les bateaux ne voyagent que pendant le
jour; aussi ce n'est qu'a I'aube que le Tatuxg l6ve
l'ancre. A bord,je suis seul avec un Chinois de Canton,
et un Allemand, de la maison Carlowitz, Quel beau
et immense fleuve que ce Yang-Tze-kiang! C'est &
peine si on apergoit les rives. Nous passons pros de
Toung-Tchew, et y faisons escale pour attendre les
croiseurs qui vont nous - escorter. Beau paysage.
Jolies montagnes, couronnaes de pagodes, et l'une
d'elles d'un clocher, sembl-t-il.
Notre convoi se compose de neuf bateaux, dont
deux croiseurs, I'un en tete, I'autre en queue : tous
anglais.
22 mai. - Nous rencontrons deux vaisseaux de
guerre chinois amarris.,Pendant le d6fi16 de notre
pacifique escadre, le cuirassi qui nous escorte se pose
devant-les bateaux chinois pour leur faire bien comprendre la suite de tonte agression de leur part.
A trois heures du matin, nous arrivons dans le pittoresque et vaste port de Tchentkiang, entour= de ver-
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doyantes montagnes couronnkes de belles pagodes.
De nombreux navires de guerre sont ancr6s dans la
baie. Parmi eux, il y en a quatre anglais. En rencontrant le pavilion britannique A chaque pas, on a vraimeat

I'impression

de la grande place' tenue par

l'Angleterre dans ces pays. Vers huit heures, des
balles qui nous 6taient dvidemment destinees vienneat
clapoter au pied de notre steamer. LA-dessus, mon
compagnon cantonais me coqseille vivement de descendre a la cabine.
23 mai. - On tIve 1'ancre a cinq heures du matin.
On'n'entend plus la fusillade, mais on signale des
soldats sur la rive. Peu apres, des deux rives, nous

entendons de nombreux coups de fusil. C'est sur nous
qu'on tire. Notre bateau arbore aussit6t son drapeau
A carres blancs et bleus, et appelle an secours a l'aide
de la sirene. Un des bateaux de guerre accourt aussit6t et se porte sur le c6te en attendant le d6fil6 de tout
le convoi. Les coups de feu cessent aussit4t. A une
heure du soir, nous arrivons a Nankin. Notre convoi
se disloque, et les bateaux de guerre cesant de nous
escorter.

A neuf heures, nous atteignons Woukou.
24 mai. -

Nous passons ici toute la journee pour

d6charger une importante cargaison. Le depart n'a
lieu qu'A sept heures du soir. Sur.le flanc d'une colline qui domine la ville et la mer, on voit l'6glise et
la r6sidence catholique, actuellement occup.es par
les Sudistes. Un autre clocher apparait un peu plus
loin dans la ville meme.

25 mai. - A sept heures du soir, Kioukiang, beau
et xiche port, tout en longueur sur la rive droite du
Yang-Tze-lJiang. Les deux 6glises catholiques sent
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tris visibles du port, grice a leurs clochers. M. Morel,
pr6venu par t6l6gramme de venir prendre son courrier
sur le Tatung, a'a pas recu son avis et ne se pr6sente pas. J'en suis rkduit A confier mon paquet au
premier barquier accroche a notre bateau : ce qui,
d'ailleurs, -russit parfaitement.
A une r6flexion faite sur les interminables paperasseries et les cotteuses taxes & acquitter pour enregistrer l'achat d'un terrain dans le nord de la Chine,
mon compagnon cantonais me r6pond que c'est bien
pire encore i Canton. Et lA-dessus, il se met a m'enum6rer la liste des -bureaux et administrations qui ont
leur mot A dire dans toute transaction. Le cott total
des frais 6quivaut presque a So p. Ioo de la valeur de
I'achat. La consequence de cette legislation a tde la
baisse des proprites foncieres grevyes d'ailleurs de
lourds imp6ts.
A deux heures, nous debarquons i Hankeou.
Mgr Massi, qui habite 1'ancienne r6sidence de Ia concession anglaise, estime qu'il y a une serieuse reaction
anticommuniste au Hounan et i Hiankeou. II attribue
S1'influence d'Eugene Tchen la paix relative dont.
ont bnefici les 6glises de Hankeou et de la banlieue. Lui-mime a 6t6 le premier a d6plorer les maux
soufferts par les missionnaires, maisil n'a pas dependu
de lui de les empecher.
La question fnancibre proccupe tout le monde, et
avet raison; car tout le monde est touch&. Le gouveruement sovi6tique a accapare tout 'argent du
marcbh et emis des millions de billets. Les banques
europ6ennes refusent de les encaisser, ce qui equivaut pratiquement a la fermeture de leurs bureaux.
II y a aussi & compter avec les associations sovi6tiques, avec leurs exorbitantes pretentions, avec les
gros salaires qu'elles ont reussi a imposer; ce qui a
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eu pour risultat 1'arrtcomplet de toutes les constructions. Les commercants, apres avoir pay6 les nombreuses taxes actuelles, n'ont pour faire leurs achats
a l'6tranger que ce papier dbpricik qui n'a pas cours
en debors de la juridiction de Hankiou. Les missions
qui out des revenus dans ce port ne recoivent d'autre
monnaie que celle-la. Aussi, les propri6t6s foncieres
ont subi une d6priciation formidable, et tout fait
croire qu'on est a la veille d'une serie de faillites qui
atteindra le chiffre de celle de Hongkong. Deja, les
families riches, tous les compradores, dout la mort est
demandee dans d'innombrables affches, ont quitt6
Hank6ou, pour se cacher en gen6ral dans les concessions de Shanghai.
Les concessions de Hankoou, non occupnes, la francaise et la japonaise, sont un veritable camp retranche
avec fils de fer barbelss, etc. Nombreux croiseurs
emboss6s le long du quai.
La ville est pleine de missionnaires refugies. Tous
les pretres de Pachi, sans exception, sont a Hankeou.
Le fameux P. Marcel, le h6ros de Kingchawfou
(Ig9 ) et auquel la population 6leva une statue, 6tait
rentr6 en Chine depuis deux mois, quand subitement
et incognito, il a quitt la Chine... sa t&te 6tait mise
a prix.
J'ai rendu visite a Mgr Mondaini, vicaire apostolique de Tchansha (Hounan meridional), install avec
tous ses missionnaires (une trentaine) dans une maison
de la concession francaise. II eh reste trois seulement
&Tchangsha. II venait juste de celebrer ses vingt-cinq
ans d'6piscopat, et maintenant, il ne reste que des
ruines de tout ce travail d'un quart de sibcle. Deux
eglises seulement survivent: Tchangsha et Siangsiaag.
L'administration des chr6tiens s'y fait & l'aide d'une
dizaine de pretres chinois, qui voyagent incognito
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d'une famille 4 une autre. Les deux mois que Mgr Mondaini est rest &kHengchow ont &t6 un supplice-de
tous les jours. Le Jeudi saint, de grand matin et sans
solenniti, il avait consacri les saintes huiles, puis
ktait all au Seminaire en dehors de la ville, quand
les bolchevistes envahirent la r6sidence. se saisirent
des deux missionnaires qui s'y trouvaient, les lierent
et les promenerent par toute la ville; puis ils les relach&rent. Pendant toute cette piriode, les appartements de i'v&ch6 6taient devenus'des rues ouvertes
a tout le monde, hommes et femmes; et les objets, la
propriet6 du premier venu. II suffisait qu'une porte
fUt ferm6e pour" que d'un coup. de pied elle. fit
enfoncee. Calices, missels, livres, documents, tout le
monde pouvait les manipuler, d6chirer et emporter
sans protestation possible. Cela dura jusqu'au samedi
de Quasimodo; ce jour-la, ce fut la fin. Le pillage et
le saccage furent complets: mobilier, portes, fen&tres,
tout fut entevi. Ce qui ne put 6tre emport6, comme
les images, les grandes statues qui ornaient la cath&drale, furent brisies et rdduites en miettes.
En g6naral, on a 6et moins brutal avec les 6tablissements de femmes. Les Franciscaines europ6ennes
ont quitt6; seules sont restees trois religieuses chinoises qui continuent a soigner les malades et a distribuer des remedes en costumes religieux.
La recente echauffourbe de Tchangsha n'est qu'un
incident local, sans portee. g6nerale. Les soviets
locaux, partant du principe que disormais le pouvoir
appartient au peuple, ont voulu s'emparer des armes
des militaires. Pendant une grande r6union sur le
Champ-de-Mars, ceux-ci les ont entour6s et ont fait
un massacre genkral.
Les vingt et quelques missionnaires Passionnistes
am&ricains et les religieuses de la Prefecture aposto-
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lique de Shentchbou se sont sauves, sans doute dans
la direction de Kouitchtou. Depuis plus de trois mois,
toutes les recherches a leur sujet sont demeurees
sans resultat, et les telegrammes au Kouitcheou
restes sans r6ponse.
Leurs 6glises sont brflies, et les residences occupees 1
Je fais 6galement visite t Mgr Carbajal, vicaire
apostolique de Tchangtefou (Hounan septentrional),
refugie avec tout son clerg6 sans exception dans la
riche demeure de la famille chretienne des Ton. It
raconte que toutes ses residences ont did tre abandonn6es et que tout ce qui s'y trouvait, tout sans
exception, a 6t6 pille on vendu. Le sejour est impossible, me&me aux quelques pr&tres chinois qu'ila : ils
ne savent oii loger. Les grands s6minaristes, an
nombre de huit, sont A HankAou; les petits s6minaristes ont 6t6 renvoyds dans leurs families.
Trois pretres seulement ont pu rester dans la pr6fecture tyrolienne de Yungchow. Le P. Jesacher
nous raconte que I'an dernier, en octobre, lors de
l'avance bolcheviste, a Paoking, atterrirent deux aeroplanes venus de Tchangsha. Comm'e passagers, il y
avait trois singes, 2 Russes et I Chinois dans
chacun d'eux. Nenus pour faire de la progagande
bolcheviste, ils voulaient donner unn legon de choses
aux paysans et leur prouver que l'homme et le singe
appartenaient a la meme-famille, et affirmaient qu'ils
les faisaient assister A leur d~liberation.
31 mai. -

Aujourd'hui est attendu a Shanghai

1. Nous trouvons, i leur sujet, dans le Pilot du 4 juin, une correspondance de Washington (2.6.27) disant qu'is ont pu pa&venir Us
Kouitcheou et qu'ils sont r6fIgis daa i* rz6sidence de Chenyan. La
nouvelle que nous rapportona aurait 6tj envoy6e du Kouitch6ou at
Yunnan, et de Ali Hongkong, puis en Amarique.
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Mgx Odoric Tcheng, vicaire apostolique de Pouchi,
de retour d'Am6rique. Ses pretres rentrent dans leur
missio. aujourd'hui meme.
r" juin. - Une lettre arrive a Mgr Massi. lui annonjant que deux des pretres de Pouchi out 6tC arr&tbs
en route comme espions, et qu'ils demandent l'intervention de Mgr Massi pour les faire relacher.
Borodine entre aujourd'hui k l'Hbpital international, souffrant d'une fouIure an bras...
"rjuin. -. Sept heures da soir. Embarquement sur
le TcAangska.
2 juitt. - A neuf heures et demie du matin, arrivie
a Kioukiang.
Visite a la residence de la Concession franqaise o6
se trouvent Mgr Fatiguet, MM. Morel et Pistone;
puis a P'h6pital, ou je vois la seeur Saingery et la sueur
Andr6, anciennes connaissances. Les 6glises et residences de Kioukiang n'ont pas &tA occup6es; mais il
n'en est pas de meme de Nantchang, dont on vient de
piller et le grenier et la sacristie, jusqu'ici -fermis, a
clef. La cathedrale sert de logement & quatre cents
soldats. Toutefois, le sentiment est & l'espoir: le
danger semble passe on, du moins, la vie est possible,
sans pr6judice de quelques indvitables accrocs. Aussi
Mgr Fatiguet rappelle ses missionnaires de Shanghai,
et la sceur Saingery en fait antant poor ses sceurs.

3 Mui. Huit heures du matin, Ouhou; cinq
heures du soir, Tchenkiang.
4 juin. - Neuf heures du soir, Shanghai. A la Procure, uoe partie des missionnaires rhfugiCs est partie.
Mgr Faveau, et tous les missionnaires du Tchekiang
sont restes chez eux. I! ne reste qu'une trentaine de
missionnaires du Kiangsi avec Mgr Ciceri.
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Un confrere me dit, concernant le triste drame de
Nankin, qu'on a cacb6 au public une grande partie de
la virit6 concernant les cruautbs ignominieuses subies
par les victimes.
Le An-houi est complitement ravage; presque tous
les missionnaires sont rifugi6s &Shanghai, et le rezde-chauss6e de PI'kvche de Wou-hou est encore occup6
par les Sudistes.
7juin. - Trois heures du sbir. Depart de Shanghai.
i juix. -

Arrivee & Tientsin.
(Bulletin de Pikin.)
UNE MORT IDEfALE

Finis coronat opus. La fin couronne I'oenvre. L'oeuvre
fut magnifque et la fin id6ale. C'est le bon et trbs
cher M. Bernard Ibarruthy qui nous a subitement et
remarquablement quittis, le 23 aoft dernier. Le
dimanche precedent il pr&chait, comme d'habitude, &
ses fideles de la paroisse de la Sainte-Famille. Le
lundi 22, il prenait une part tres animee a une disI'apostolat,
cussion fraterelle relative aux ceuvres,
professeurs
les
messieurs
ces
au salut des Ames, avec
du Grand S6minaire. Or, le 23, un courrier, vers les
six heures et demie du matin, vint prvenir Monsei-.
gneur que M. Ibarruthy 6tait mort. je sortais de
I'glise aprts ma messe; j'apprends la. nouvelle;
j'aborde Monseigneur : a Qu'est-ce donc que I'on dit?
- Eh! oui, mon cher! M. Ibarruthy est mort. C'est la
nouvelle qu'un courrier vient de m'apprendre de vive
voix. »

Dix minutes apres, j'6tais au[ Petit Seminaire. Ot
est-il? Dans sachambre. J'entre, guid par M. Engels.
II etait bien mort, notre cher confrere, mais mort.r6ellement en beaut,, selon ses disirs, sans bruit, tout seul,

sans d6ranger personne. II etait assis sur sa chaise de
repos en rotin, le corps pench6 en arriere, la tete
appuy6e si normalement, que je ne dirai pas qu'il
semblait dormir, mais hien qu'il etait a I'6tat de
simple repos : car la position n'avait pas 1'ombre
d'affaissement. Ses pieds touchaient terre dans la
position la plus rigulibre, sa main gauche penchait
hors la chaise, tandis que la droite tenait d'une facon
parfaite son crucifix des saints Voeux et reposait sur
sa poitrine. M. Ibarruthy, sans doute, s'etait lev6 a
quatre heures on avant, avait fait sa toilette, chang6
de linge, endoss6 sa soutane neuve et pris une chaussure bien luisante.
Comme c'6tait jour de repos, il faisait so- oraison
en chambre, et c'est la, pendant ce saint exercice, que
son Ame, comme celle du saint Fondateur, 6tait passie
de la terre au ciel.
SQue ce fut Amouvant! Nous vimes la la r6compense
de la pribre. Car M. Ibartuthy, ag6 de soixante-neuf
ans, se pr6parait depuis longtemps a la mort. A la fin
de x919, il avait eu une esp&ce d'attaque, pr61ude
certain d'une fin tres prochaine, avaient dit les madecins. II le savait: c Jesuis un condamn&a mort, disait-il
gaiement, depuis lors, avec une petite pointe d'ironie,
mais avec sursis. a Et il priait pour une in de son
gout, hors de son lit dont il avait peur et sans deranger
personne. 11 dut passer naguLre quelques jours a I'h6pital de Shanghai it s'y ennuyaa mourir, car il 4tait
dans l'inaction. S'il devait mourir, mon Dieu! il en
avait 1'age, mais encore voulait-il mourir an travail.
Certes, an travail il y etait. Depuis le debut, trentesept ans, sup6rieur de la Communaut6 des Sceurs
indigenes, il 6tait depuis cinq ans directeur du Petit
S&minaire poir lequel il s'tait spontankment offert a
Mgr Reynaud pour le tirer d'un trcs grand embarras,
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laissant ainsi son poste de cure de la cathidrale de
Ningpo, et ses habitudes des oeuvres, pour menpr la
vie fatigante et monotone da professeur, avec, comme
adoucisscment et cowlpensatian, le soin. de la petite
paroisse de la Sainte-Famille oi il retrouvait, groupis
en famille, les pzot6ges de la Sainte-Enfance dont il
avait cat6chis6 la jeunesse. II venait justement de leur
pr&cher l'avant-veille, un peu longuement, comme on
le lui reprochait quelquefois, mais si pratiquement,
mais sL charitahlement 1 Au Petit S iminaire, it devait
pr&cher le jour meme la. conference de restree, et, le
surlendemain, ii allait donner awu Saeux indigenes
pour Ia trentibme ou quarantieme fois peut-atre, les
exercices de la retraite aunuelle. Pour cette fois, ce
fut, avec le souvenir de sa sainte vie, la predication
loquente de sa belle mort. Defuxctus adAku loquitur.
Quand Monseigneur vint constater le decks, ce fut
une minute dechirante, car notre jeuae .voque perdait
en lui u-appui et an conseiller introuvables. Ce furent
plus qcue des larmes, mais bien des soupirs, die
sanglots. % Ce cher P. Ibarruthy. Quoai nous quitter
uun moment oa j'avais taut bgsoin de lui! n
t d'affectueuse tristesse qui
Ce fut ie m&me sentimes
ktreignait les caucs, quaaod tout le jour ceux qni
l'avaient connu et viner' , ceiu qui avaient bkn6fie4
de sa direction et de ses atm6nes se saccedereut
autour de sa couche fuaebreU priant pour lui et coatemplant ses traits embellis par la maort tout en se
remCmorant ses exemples.
Le lend-main, aprls une messe de RIquism chantee
pontificalement par Mooseigneur,.tribut de reconnaLssaace aU v6~&re dkfunt, nous allions an chant du
Bexedictus accompagner sa d6pouille mortelle au
cimetiire de la Mission.
C'est un grand. ide qui s'est fait parmi .aous
Mais
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le cher d6funt nou§ laisse le souvenir de sa vie, les
exemples de son travail, de sa piktb, de ses vertus.
Travailleur, il le fut dans la force du terme dbs les
premiers jours de son arriv6e dans la Mission, en
1882, un de ces travailleurs qui vont, qui viennent, qui
se font A toutes les besognes, qui plantent, qui szment
et laissent A d'autres les joies de la ricolte. 1I 6tait
dOsle dbutassociau travail deM. Paul-MarieReynaud,
qui, devenu vicaire apostolique en 1884, l'employa des
lore a toutes les fonctions du Vicariat: professeur,
missionnaire, supCrieur du Grand Seminaire, fohdateur et directeur d'une communaut6 de Seurs indigenes, directeur de la Sainte-Enfance, enfin cur6 de
la cath6drale de Ningpo qu'il laissa spontanbment
pour recontmencer '. soixante-cinq ans la vie de professeur au-Petit Seminaire dont il fut en meme temps
superieur. Va son- ge, vu ses goats, le sacrifice lui
fut particulierement p6nible.
En chacun de ces emplois, avant tout, il fut pr6tre,
I'homme de Dieu, et, pour I'amour de Dieu, l'homme
des Ames. C'est 1l l'explication a la fois et de sa
pi&t6 profonde et de son zele dtbordant. D'une fid6liti rare a tous ses exercices spirituels, c'est I'rglise,
au pied du Tabernacle, qu'il faisait l'oraison du
matin, ses lectures, ses retraites, qu'il r6citait son br6viaire et son chapelet, et sa tenue alors, aussi bien
que dans la c616bration de la sainte messe, t6moignait
de sa profonde devotion,
II fut tout aux Ames et ce lui fut un trait commun
avec fee Mgr' Reynaud, qu'il ven&rait, de s'affectionner plus sp6cialement aux petits et aux pauvres.
Que de predications il leara faites I que de confessions
il a entendues, sans igard A la sant6, A la fatigue,
toujours pr&t, quand ii s'agissait de faire du bien.
Dieu, le devoir, ce furent ses directives supr&mes, et

-884si parfois il y eut k regretter en lui des vivacit6s de
langage ou des obstinations d'opinion, c'est que,
comme les taureaux de son pays natal, il foncait tete
baissee avec une energie indomptable contre tout ce
qui allait contre ses convictions de conscience. 11 Ie
regrettait d'ailleurs bien vite et savait reparer.
Vivant, il s'effacait de son mieux. Mort, il laisse
parmi nous un vide plus grand qu'on n'aurait jamais
cru. Mais il nous laisse aussi les exemples de plus de
cinquante ans de communaute, de quarante-cinq ans
d'apostolat, et le sentiment que li-haut il continuera
de travailler pour nous. C'est la pens6e que nous
exprime Monseigneur le De16gu6 qui nous icrivait:
- a Je prends une tres large part A la douleur que
vient de causer la mort du R. P.. Ibarruthy et je me
souviendrai de lui dans mes pribres.
a Daigne Dieu, qui a retir6 ce tres digne missionnaire des fatigantes luttes d'ici-bas, lui accorder la
rcompense due a ses travaux apostoliques, afin qu'il
se repose au milieu des saints dans la gloire de la
resurrection!h
(Petit Messager de Nixgpo.)
Et toujours il fut pieux, actif, charitable et prudent,
compilant avec une perseverance infatigable de vottmineux dossiers oit sont relat6s les faits du jour et les
dates m6morables, les resultats de ses experiences personnelles, les documents int6ressant la Mission et les
ceuvres, travail de longue haleine et d'efforts soutenus.
Sa sagacite native de Basque double d'un Gascon,
plus encore son sens tres vif du surnaturel, son esprit
de foi, donnbrent & ses conseils et A sa conduite cette
note de moderation,de prudente reserve, de discretion
qui furent si remarqu6s en lui. Avant tout, il fut pr&tre
dans toute la force du terme, rhomme de Dieu, fidle
a tous ses devoirs de religion qu'il accomplissait avec

-

885 -

une exactitude filiale, 1'homme des ames, fidele
toutes les exigences dusaint minist&re, predications,
confessions, administration des sacrements, direction
des oeuvres. II se donnait a tout et a tous, et s'il eut
quelques preferences, ce fut, semble-t-il, comme
autrefois Mgr Reynaud, pour I-s pauvres, les petits, les
humbles, les enfants de nos orphelinats, les families de
la Sainte-Enfance. II n'eut qu'un disir: travailler
jusqu'au bout pour Dieu, pour les ames. II n'eut qu'une
crainte dont 1'expression; ces derniers temps surtout,
revenait souvent sur ses lIvres : la crainte de devenir
infirme, inutile, une charge pour la Mission; il en
pleurait parfois jusqu'a faire piti6. Aux vceux qu'onlui
adressait pour sa f&te deux jours avant sa mort, il
r6pondait: ( Priez pour moi et demandez pour moi la
grice d'une bonne mort. ) Et la bonne mort, c'ktait de
mourir les armes 4 la main. Cette grace, il la dksirait
vivement; il l'obtint. II venait de pr&cher I'avant-veille
sur le ciel; il priparait une conference a donner le
lendemain & ses petits s6minaristes; il se disposait a
ouvrir le surlendemain, pour la vingtiime ou trentipme fois peut-etre, les exercices spirituels de la
retraite aux religieuses indigenes, les sceurs de Purgatoire. Ses causeries de la derniere heure furent encore
sur des sujets de mission.
Le lendemain, il 6tait devant le bon Dieu; c'est \U
que par ses priires il continuera son ceuvre, tandis
que le souvenir de sa vie edifiante nous restera pour
diriger et encourager nos efforts.
(Bulletin catholique de Pikin.)
OU EN SOMMES-NOUS?
Question toujours la m&me : qu'il est difficile d'y

r6pondre!
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Nous sommes toujours a Ningpo, voili du sir;
nous pensons bien y etre encore demain, c'est noire
espoir. En plus de cela, c'est toujours la o4me chose:
le terrain de la lutte s'est diplace; les chefs changent,
se lRvent et tombent ; victoires et difaites se succident
pour un meme parti a intervalles rapprochis, multipliant sans fin les espoirs et les craintes, et. finalement, c'est toujours la meme chose : incertitude,
disordre, chaos.
Ningpo fut dilivre en avril et mai de la menace
communiste, quand le general Wang d'abord, puis le
general Yang userent de la maniere forte et firent
prestement executer six ou sept t&tes chaudes.
Mais le g6neral Wang, parti pour le Fokien, s'y est
fait battre A plate couture par les communistes chassis
de Nanchang; le general Yang, vieux bandit, qui joua
si bien & Ningpo du coupe-t&te et du peloton d'ex&cation, vient d'etre fusill & son tour, parce que, en
homme pratique, il faisait argent du mwtier. A moins
de certificat de civisme, les riches facilement devenaient suspects; or, ledit certificat c'etait tant, et le
Yang empochait la grosse somme.
Le gineralissime lui-meme, le Napoleon de Ningpo,
comme d'aucuns l'ont salue, Tchang Kai-sek, au.
armies toujours victorieuses, a va lui-meme pilir et
s'6clipser son 6toile. Un beau matia du 14 aott, ii
nous arrivait sans s'etre annoncC, pour'"s'en aller le
matin m&me avec sa garde an pays natal, rendre ses
devoirs, disait-on, & sa mere malade. En rkalit6,.
accus6 de despotisme, il a dl se d6mettre an bon
moment d'ailleurs, quand ses troupes reculaient a vive
allure sur Nankin et Shanghai, serr6es de pres par
Sun Chuang-fang. Pour cette fois, Sun Chuang-fanga
manque son coup, et les nationalistes se ressaisissant
l'ont refoul6 sur les confins du Ngan-hoei.
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Tchang Kai-sek, lui, a quitti Fonghoua, pour s'enfoucer dans la vall6e des Neiges, et lI dans les miditations faciles des bonzerieo solitaires, il a pris une
r6solution 6nergique, C'est fait: il renonce a la gloire
des armes et aux luttes des partis pour consacrer sa
vie aux voyages d'etudes. I1 est au Japon et travaille...
A obtenir de M. et Mme Song, du gouvernement de
Hankow, la main de leur fille. C'est,'apris l'ipopee
glorieuse, une idylle qui commence recommence
plut6t, car il a renvoyi sa premiere femme.
Le Kiangsi est dans le disordre toujours des occupations militaires qui traitent les missions en pays
conquis. Le Nord prend feu et les hostilites viennent
,de s'ouvrir en grand a I'ouest du Tchely oit Tchang
Tso-lin, chef du Fengtien, doit faire face aux armies
coalisdes de Feng Yu-siang et du tochun Yen Shi-shan.
Et pendant ce temps, Ningpo est tranquille; les
dames europeennes ont permission de rentrer, mais les
colleges ne se sont pas ouverts, et I'avenir reste encore,
sinon sombre absolument, du moins bien incertain.
(Petit Messager de Ningpo,)
VICARIAT APOSTOLIQUE DE KIAN

La missiox de Kian. Mai 1927. - Le i5 mai, le
s6minaire de Kian est le theatre d'une lutte entre
soldats, des extremistes voulant desarmer des modiris
-qui se trouvaient ausisminaire. La fusillade fut vive
et les missionnaires ont. eu peine a 6viter les balles
tir6es de tous c6tes, meme dans les corridors. En
p6netrant dans les chambres, baibnnette an canon, les
soldats les menacaient, et les pretres s6culiers furent
en grand danger, sans 1'intervention des missionnaires
europ6ens; on les consid6rait comme des soldats
d6guis6s et on voulait les fusiller. Les seules victimes
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furent le portier do seminaire, qui recut un coup de
fusil dans la hanche, et une religieuse de Sainte-Anne
qui, dans une maison voisine, eat I'Npaule traversee
par une balle perdue. Les missionnaires en furent
quittes pour une montre et quelques piastres qu'ils
avaient sur eux.
Le 17, une compagnie de soldats faisait irruption
dans l'h6pital des Soeurs. Apres plusieurs tentatives,
en brisant, a coups de crosse, portes et fenktres,
menajant de tuer et de briler, ces forcenis s'installaient dans la chapelle et mettaient an-dessus do
tabernacle 1'image de Sun Yat Sen. Heureusement le
chef de cette compagnie, qui connaissait les sceurs,
Sles rassura et, trouvant le local trop petit pour tant de
monde, fit sortir la troupe.
Le 21, a quatre heures un quart du matin, la fusillade recommencait de plus belle au s6minaire. Heureusement, on s'attendait a quelque -chose dans toute
la ville et tout le personnel.du simihaire ktait dehors,
il ne restait que deux missionnaires europeens. Les
balles pleuvaient de tous c6t6s, criblant les murs,
cassant les vitres. RRunis dans une chambre, les deux
pr&tres se virent couverts par le platras qu'une balle,
penitrant dans le plafond, r&duisait en poussiere.
Quand les soldats qui occupaient le seminaire virent
qu'il fallait se rendre, ils voulurent avoir de l'argent
et, p6n6trant dans la chambre ou se trouvaient les missionnaires, ils les frapp.rent A coups de crosse de
fusil.'Les assaillants, eux, pillrent le seminaire
jusqu'a midi, heure oh les missionnaires se trouvant
encore a jeun et libres purent dire la sainte messe.
En meme temps, a la r6sidence 6piscopale, leschoses
allaient mal aussi. Les troupes qui y 6taient loghes
depuis tant de mois (prisonniers nordistes) avaient &t6
remplac6es par des rouges. Quand M. Thieffry, seul

missionnaire europeen qui s'y trouvait, voulut sortir
pour aller dire la messe chez les sreurs, les sentinelles
1'en empecherent. Sur ses r6clamations : a Vous savez
bien qui jesuis ,, les baionnettes furent braquies sur
lai. Faisant le tour de la propriet6, il parvint i son
but, mais s'aperqut que la residence etait entouree de
troupes.
La maniire brutale, feroce mime chez certains,
dit-il, m'a tout de suite fait penser que la journ6e ne
se passerait pas sans incident, peut-etre meme prparait-on quelque chose contre nous. Mes craintes ne
furent pas vaines.
Aprss le d6jeuner, un sous-lieutenant entre chez moi
avec une garde imposante armie jusqu'aux dents et
l'air pas du tout commode. II me dit: < Je viens faire
perquisition chez vous pour voir si vous avez des
armes. - Non, nous n'avons pas d'armes, mais si les
soldats qui sont partis en ont cache, c'est A notre insu,
nous ne pouvons pas-en etre responsables; toutefois,
cherchez a votre, aise. » Tout fut minutieusement
fouille. Rien ne fut' trouv6. Pendant 1'operation,
tons protestaient qu'ils n'en voulaient pas. a nos
objets, etc., mais seulement constater si j'avais dcs
revolvers. Tout s'est done bien passe pendant cette
perquisition. Mais ensuite, sous pr6texte de nouvelles
perquisitions, les soldats par escouades d'une dizaine,
p6n6trirent dans les chambres qui furent viddes de
tout ce qui -avait quelque valeur pour eux. Je n'ai plus
rien, ni linge ni habit; les livres, cahiers et registres
out ete respectes, mais tout ce qui peut etre vendu
quelques sapeques a Wt pris. MM. Tcheng et Fou
n'ont sauv6 que peu de chose. II eut etA inutile
d'empecher quoi que ce soit, les injures, les coups
peut-etre, eussent Rt6 la r6ponse.
J'ai remarqu6 pendant ces visites quatre v6ritables

demons. A l'une de ces visites, me demandant d'ouvrir
ma porte, je r6pondis: a Mais vous avez tout vu, c'est
la huitieme fois n, immidiatement un de ces vaurieas
m'allongea au-dessus du genoa un coup de crosse.
I1 n'y a rien de cass6, mais le coup fut si rude, que je
le sentirai longtemps.
Hier soir, pendant la r6cr6ation, juste au moment.
o& je me trouvais un instant seul, deux de ces bandits
sont months a la salle de r6cr6ation et me menaqant
de leur fusils, de leurs coutelas et brutalisant de toute
maniire, me demandaient la bourse on la vie. II lear
fallait 200 piastres immidiatement. J'avais beau lear

dire que je n'avais pas cette somme, tout 6tait inutile,
itfallait alors me tuer. J'ai, c'est le cas de Ie dire,
pass6 un mauvais quart-d'heure. Heureusement, Ie
domestique de la cuisine, envoy6 par M. Fou, arriva, dit
quelques paroles et pendant ce temps un officier averti
vint me delivrer des griffes de ces vdritables tigres.
Au lieu de passer la nuit A la residence, je suis allt
avec les domestiques; puis, crainte d'une visite des
bandits, je me suis cache dans la chambre du Lao
Yang. Les coquins ne manquirent pas de venir, et
j'6tais 1M a la visite du premier; alors, je fis le dormeur. Pendant cette nait, do 21 au 22, ils out roul•
partout dans la r6sidence, a I'cole pr6paratoire, i la
cathidrale, pour tout emporter.
Pendant cette nuit je me demandais si, aujourd'hui
dimanche, j'aurais 1 joie de c6l6brerla sainte messe...
Aprbs avoir constat6 qu'il n'y avait pas de garde la
porte du jardin, je pris lejanme chemin qu'hier et pus
ctlebrer sans ennui. MM. Tcheng et Fou aussi.
Pour ne plus m'exposer aux traitements sauvages.
d'hier, je suis rest6 ici, je m'installerai &Sainte-Anne,
mais je n'ose le faire de suite, de peur d'une visite.
M. Tcheng et M. Fou sont a la Croix-Rouge.
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Les chefs de nos nouveaux h6tes nous ont invites
iadirectement a retourner dans la r6sidence. Riponse:
Non.
La soeur Leport 6crit le 23 que les soeurs n'ont rien
eu i souffrir, car elles soignent beaucoup de blesses.
Cependant, un officierest encore venu hier A la porte
de lear chapelle, lui disant qu'il voulait loger Ui avec
ses soldats. Sur la remarque de la Sceur que l'h6pital
6tait plein de malades, il dit poliment : Je le sais, et
se retira de nm&me, parait-il... Pour combien de
(Bdletin de Pikin.)
temps ?...
VICARIAT APOSTOLIQUE DE NANTCHANG

Pillage de la risidence. - On nous communique la
relation suivante : ( Aprs Kian, c'est notre tour qui
est renu de ressembler an saint homme Job.., Mais
je veux tout d'abord vous rassurer sur I'h6pital: il a
encore une fois etk prkserv6 de toute occupation et
n'a pas partag6 les misires de la residence. En ce
moment,.on est force, malgri soi, de recevoir presque
plus de blesses que 1'oa ne pent en soigner, surtout
aec les chaleurs qu'il fait, mais j'espere que comme
antrefois on pourra encore en venir A bout, Dieu
aidant. Souhaitons seulement que la situation ne
s'aggrave pas.
Pour la residence, elle a 6t6 pillue de fond en comble,
completement mise a sac, hier, I" aoit, entre 2 et
6 heures du matin, i la suite d'une bataille rang6e. Un
sombre tres considerable de troupes faisaient retraite
de Kiukiang sur Nanchang. Durant trois jours, les
aatorites, qui avaient formellement difendu d'occuper
les etablissements Atrangers, furent obkies. Mais,
avant-hier soir, un bataillon s'y installa malgr6 tout
ce que l'cn put dire. La nuit derniere, il fut cerni

-

892 -

chez nous; puis, aprbs que fusils et mitrailleuses
nos murs, notamment la chambre
eurent parle, criblD
les-barreaux de sa fen&tre t moia
en
de M. D..., qui
ti6 bris6s par les balles A deux endroits et le mar
dbteriore au-dessus de sa t&te. Le corps occupant a
&e fait prisonnier. Les vainqueurs, malgr6 leurs chefs,
semble-t-il, se mirent ai ventrer toutes les portes etl
d6m6nager toutes choses. Cela dura deux ou trois
heures, jusqu'au jour, et ce fat de l'ouvrage bien lait.
En dehors des livres et meubles proprement dits, i
peu pros tout y passa. Malgr6 les menaces et batonnettes pointhes sur la poitrine, les confreres sortirent
de l'affaire avec la vie sauve, mais avec, comme vetements, ce qu'ils avaient sur eux an saut du lit... Le
reste doit etre vendu a l'heure actuelle. La sacristie
fut forcde, mais grace a Dieu, ils ne trouverent pas les
vases sacr6s et negligerent les ornements, d'une vente
diffcile et compromettante. Nul recours possible

a qui que ce soit : les deux gouverneurs, civil et militaire, qui avaient donn6 des affiches de protection,
sont par terre. En ce moment, nous sommes entre les
mains des tres purs, de la fine fleur. On pent s'attendre
A tout. Cependant leur situation est pr6caire : hommes
et munitions manquent et on pense qu'ils seront bient6t cern6s; mais en attendant nous n'avons qu'a noes
mettre entre les mains de Dieu.
L'h6pital a regu leurs bless6s, et c'est ce qui nous
donne 1'espoir que nous serons respectis. Mais notre
souci est que nous ne sommes pas les maitres. Ils nous
apportent leurs bless6s et forcent-la main pour qu'on
les recoive, meme s'ils sont mourants, meme si I'on est
surcharg6 1 . Je vous assure qu'avec les chaleurs actuelles
t. En gtn&al, ii en est ainsi dans tons- les h6pitaux. La chariti at
loin d'tue reconnue par eux. On doit "tre k leurs ordres. Ils entreat et
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et cette surchage, les seurs sont humainement bien &
plaindre. Heureusement il y a quelqu'un qui tientles
comptes et qui n'oublie rien et qui donnera i toutes,
je l'espere, les forces physiques et la grace pour tenir
tant qu'il faudra.
En toutes ces circonstances je ne parais guere, car
si ces messieurs respectent une cornette, une barbe les
indispose. Plusieurs, en voyant les Sceurs europeennes,
sont 6tonnis et disent: a Encore des Europeennes !
(Bulletin de Pekix.)
Elles n'ont pas peur... )
VICARIAT APOSTOLIQUE DE KANTCHEOU

(KIANGSI)

La situation actuelle. - Nous recevons d'un confrere americain de Kantcheou les details suivants, sur
la situation religieuse actuelle dans ce vicariat : « Vous
ppprendrez sans doute avec plaisir que la residence
de Kantcheou a et6 6vacule ie 3I mai par les bolchevistes. Dans ce but, M. Meyrat et moi avons lutt6 et
discut6 des semaines durant; mais enfin nous avons
riussi. Nous domes pousser le cas si avant que le
colonel et son lieutenant eurent le dessous et y perdirentleur situation. Aprbs six mois d'occupation,cela
se termine par une vraie victoire, et notre a face n est
repar&e. Les communistes d6ployirent toute leur strategie pour faire, chouer nos plans : incursions de
bandes armes-, menaces accompagn6es de grands
eclats de voix, et tout le reste de I'arsenal des mnthodes en usage parmi cette race splciale que la rev6lution a fait sortir de terre.
a L'6tat general de nos missions est satisfaisant.
En un seal endroit, a Ta-Yu-Shein, nous faisons
sortent quand ils reulent, se moatreat exigeants et grossiers. L'un
d'eux a, il y a quelque temps, indignement maltrait6 une Sour, parce
qu'elle avait demand6 et obtenu sa sortie de I'h6pital.
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l'immonde experience de loger trois filles publique
dans la residence. L'officier (Touan-tchang) de la
46* division trouve cela tout naturel; mais ce n'est
point notre avis. Nous avons pris I'affaire en main et
la traitons avec le g6neral de la. V armie du Kouangtoung. Si cela n'aboutit pas, nous essayerons d'un
autre moyen plus hardi encore.
Vous pouvez assurer Monseigneur et tous les
V
confreres de-Pikin que Mgr Dumond a bien gardC
son sang-froid et a montre un courage admirable pendant les penibles moments que nous avons traverses.
II a beaucoup souffert et peu parl; mais aux jeunes
missionnaires, comme moi, il a t6 un moddle de
courage digne d'imitation.
a Grace a Dieu, nous avons priserv: sa maisonde
plus grandes molestations. Qu'iI venille nous continuer sa protection. - a Kanchow, le 14 juillet 1927.

(Bulletin de Pikin.)
VICARrAT APOSTOLIQUE DE NINGPO

Ncrologie : M. FranoisBois'ad. -

Une lettre de

M. Poizat, missionnaire du Kiangsi, est venue annoucer la mort de M. F. Boisard qu'il avait accompagpe
en France. Notre confrere, ne en 1882, 6tait arrivi
parmi nous en 9go9. Successivement plac & WCechow, Pingyang, Chuchow et enfin au college de
Wenchow, il aVait montr6 partout de grandes qualitbs d'organisateur. Depuis quelque temps, sa sante
laissant a d6sirer, il etait parti pour Ia France ' la
fn d'avril. Apres une travers6e trbs p6nible, il arriva
a Paris pour y mourir, le i juin, d'un abces au cer(Bulletin de Pekin.)
veau.

--- 895 EXTRAITS D'UNE LETTRE DE NANCHANG

Io aoiut 1927.
Apris le pillage de la residence racont6 dans ma
lettre du 2 aofit, les deux divisions bolchevistes se
hit&rent de pr6parer leur fuite vers le Fukien on vers
leKwangtong. Le vendredi 5, a ii heures du matin,
I'arribre-garde forme de la garde du general et du
corps d'amazones, avec le g6neral et un Russe i cheval, dfilaient devant I'h6pital. La ville fut alors
livree
la merci des soldats debandes, des soldats
blesses, en traitement dans les h6pitaux et des vanriens de la ville qui se mirent a tirailler et a piller un
pen partout.
Je dois dire qu'avant de partir, les bolchevistes
avaient plac6 de force tons leurs malades et bless6s
dans les divers h6pitaux de la ville. On nous eo avait
reserv6 un gros contingent. Malgr6 l'insistance du
medecin qui les conduisait, on ne crut pas pouvoir
accepter.tout le monde. II insiste, puis dit qu'il allait
en r6f6rer a son chef. Au lieu de nous conduire celuici, il revnt bient6t avec une escouade d'hommes
armis, disant qa'il n'y avait qu'I accepter ses malades
et blesses. Comme on disait que ce n'tait pas possible, le medecin plaaa M. le docteur Wang entre
quatre hommes armes de fusils et I'emmena. Une seur
eat le temps de le tirer de leurs mains et on recommenca & negocier. Les domestiques entendirent le
midecin dire a ses soldats : 4 Si on refuse encore, il
n'y a plus qu'a commencer... » Nous obtinmes que nous
prendrions tous ceux que nous pourrions en vidant
une Salle de ses lits et en faisant coucher les hommies
par terre. Pour le restant, le medecin r6quisitionnerait une maison voisine et nous nous engageames &
aller les soigner tous les jours.
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de bandes de soldats, avec fusils et baionnettes, se
succ6d&rent jusqu'a la nuit dans I'h6pital, maltraitant,
frappant et pillant tous les malades et blesses bolchevistes. Deux coups de fusil furent tires dans 1'h6pital, un commandant bless6 faillit 8tre execut6 sons
nos yeux, mais nous pdmes lui sauver la vie. Les
diverses bandes disaient ne pas nous en vouloir;
quelques-unes cependant nous firent des remarques
desagr6ables pour avoir accept6 leurs ennemis I'h&pital. Deux voulurent fouiller ma chambre, soi-disant
pour y trouver un general cache, et apres leur d6part
je m'apercus que mon r6veil avait disparu. II y avait
dans I'h6pital des malades du parti non bolcheviste
qui avaient espionn6 d'avance et fureti dans tous les
coins et qui appeltrent successivement les bandes
jusqu'a ce que tout fft pillk afan de partager le butin...
Sans doute, ces forcenes nous avaient rcspectes, mais
la nuit arrivant sans que les troupes r6guli&res appaz
russent, les pillards 6tant ivres, pour la plupart, noas
eames des inqui6tudes s&rieuses pour la nuit... Les
pauvres sceurs passerent la nuit assises soit a la chapellesoit dans le corridor; mais, grace a Dieu, nos
craintes furent vaines,et la nuit se passa sans incident
pour l'h6pital, pendant que les pillages continuaient
an dehors, accompagn6s de coups de fusil.
Le lendemain, les visites recommencirent et jusqu'i
hier encore il fallut voir ces ind6sirables se promener
dans tout l'h6pital sans qu'on osAt rien leur dire, de
peur de provoquer des represailles.
Un autre gros souci nous vint d'un autre c6ti. Les
bolchevistes, avant de partir, avaient pill et sacdag&
les divers h6pitaux o Ion
'
soignait les blesses de
guerre, anciens et nouveaux. La foule des malades et
blesses se dirigeait done de notre c6th. Dans l'impos-

sibilit6 de les hospitaliser, on tachait de leur donner
des remides, un bol de riz, et ils s'arrangeaient pour
trouver un abri. Mais les forcen6s qui avaient pillI
partout et qui se regardaient comme de grands vainqueurs, envahirent le dispensaire, le lundi matin, pour
se faire soigner. Ils se montrerent insolents, hurlant
tous a la fois, frappant le sol de leurs bbquilles et
menaqant d'envabir I'h6pital ou ils pretendaient que
nous soignions parfaitement leurs adversaires bolchevistes, alors qu'on les soignait mal eux-memes et qu'on
les faisait attendre. La sceur eut beaucoup de peine
A retenir ceux qui se dirigeaient d6ji vers l'h6pital tt
a force de douceur, d'bumilit6 et de d6vouement, les
sceurs finirent par apaiser la tempete et a les faire
tous partir. Hier, mardi, on prit ses precautions et on
put en soigner pros de 3oo. Ce matin, une bienheureuse pluie les a sans doute arrtbs : on en a soign6
encore un grand nombre, mais il y a eu moins d'encombrement.
S1 aodt. - Au dispensaire, les choses se passent
sans trop de desordre. Les pillards savent qu'il reste
dans quelque coin une on deux caisses qui n'ont pas
&ti pillbes et sont revenus deux on trois fois ce matin.
Ce soir, l'un des pillards qui s'itaient montr-s les plus
feroces a &tepris pour quelque autre m6fait en .ville.
II a 6t6 fusill6 et son corps est expos6 a la porte de
la ville; Le g6n&ral gouverneur de la ville y est revenu
hier soir. Nous esp6rons que maintenant nous serons
un peu plus en s6curiti.
Hier soir, divers individus se sont
12 aodti. introduits dans I'hopital et y ont pass6 la nuit; impossible de les en d6loger : ce sont sfrement des hommes
que 1'on recherche. Notre coeur saigne de nous voir
incapables d'assurer l'ordre chez nous. Heureux
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sommes-nous encore qu'ils ne s'en prennent pas directement a nous et, en somme, respectent les sceurs.
Neanmoins, nous priparons une lettre au gouverneur.
Certes, il faut compter surtout sur le bon Dieu, mais
nous voulons essayer ce qui est humainement possible
pour assurer I'ordre et ]a securit6 de l'h6pital. Par
bonheur, je nc sais a la suite de quelle nouvelle, nos
gens que nous n'arrivions pas a faire partir, s'en vont
brusquement -d'eux-memes, et ils s'en vont assez convenablement, en remerciant. Queile delivrance !
.14 aott. - Hier, on est venu de nouveau rkquisitionner la r6sidence pour des troupes. Nous avons
montr6 la proclamation du g6neral. C'est inutile. Si
on nous occupe de nouveau, ce n'est pas bon signe t
les chefs n'ont aucune autorit6 sur leurs troupes. La
situation est bien dure et paratt sans issue. L'h6pital
a pu vivre jusqu'ici au -milieu de bien grandes souffrances. La protection de Dieu a 6tC bien visible sur
nous, mais si les choses continuent a empirer, pourrat-on encore se maintenir?
ig aotl. - Mgr Clerc-Renaud 6crit: a J'ai df quitter
la residence (Yukiang) le 9 dernier. Huit mille soldats sont arrives, probablement des vaincus de Nanchang qui logent partout, dans les families, les
pagodes, etc. Residence, 6glise, 4colqs, chambres
des domestiques, tout est plein. L'6tat-major habite la
r6sidence'et tient conseil dans ma chambre... le pillage general est a peu pris sir, celui de la residence
ne fait pas de doute. L'oficier qui avait precede les
troupes en vue de preparer les cantonnements d'avance,
nous a averti qu'il prenait toute la r6sidence. Je lui
demandais de me laisser ma chambre; il a pris la chose
du mauvais c6t6, m'a copicusement injuri6 et voulait
me faire un mauvais parti. Les domestiques I'ont
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xetenu; s'il avait eu un revolver, peut-etre ne serais-je
plus en vie. 11 a dit qu'il voulait incendier la maison;
peut-etre n'est-ce que bravade.
A Fuchow, il y a environ cinquante mille hommes
qui s'en retournent k Canton, mais dont la presence
occasionne un desordreindescriptible. Tous les pretres
se cachent. On dit M. Reymers Jean arr6t6 par les
brigands.
II y eu une bataille & Hokow; on dit les soldats
tris nombreux & Yushan. Bref, la situation n'a jamais
6t6 pire, et toujours pas d'espoir de voir la fin d'une
telle situation. Une lueur quand meme d'espoir: il
se pourrait que ce soit le commencement de la
dlbccle.

SYRIE
M. Sarloutte vient d'etre nommb officier de la
Legion d'honneur.

MADAGASCAR
FORT-DAUPHIN
par M. CANrrioT (Suite)
CdaArraz VI. - PRosIs, FLACOURT, LA MIssION (Suite)
Atienne de Flacourt Bizet 6tait le second des quatre
Als de itienne de Flacourt et de Elisabeth de Leynes,
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cousine du fameux P. Potau' NA a Orleans en 16o7,'i
6tait done dans toute la maturit6 de l'age. , II 6tait
de moyenne stature; d'une taille bien fournie, et avait
le visage plein, la figure fort bonne et agriable, la
constitution saine et i'humeur... un pen rude et sans
temperament parfois.
Comme il avait beaucoup d'inclination pour les
%
lettres, ses parents eureut soin de le faire instruire
dans les colleges de l'Universit6 de leur ville natale ;
mais lui qui savait que l'un des grands moyens de profiter dans les belles sciences est de s'l6oigner du foyer,
se resolut de les aller chercher as loin jusque dans
les pays itrangers, a I'exemple de ces illustres anciens qui ont tant voyag6 pour apprendre le d6licat
dans les sciences... Cette pens6e Ie porta en Italie, en
Allemagne, en Hollande et en Angleterre et en
diverses provinces d'oh il vint habiter la capitale de la
France oh il fit connaitre qu'il 6tait, entre autres
choses, trbs vers6 et trbs experimentb en l'6tude de la
midecine et de la chimie. Plus encore que ses qualit6s et ses connaissances, sa
parent6 avec Julius de Leynes, secr6taire du roi et
g6neral de la marine, son oncle, et avec Pierre de
Beausse, conseiller du roi, son frire ut&rin, actionnaire de la Compagnie, lui avait valu cette place si
honorable .et que tous trois estimaient devoir atre
lucrative.
Que 1'on se repr6sente le nouveau c commandant
pour Sa Majest6 tres chretienne en Vile de Madagascar et les iles adjacentes n appuy6 sur son ctc i d'azur,
au sautoir dentele d'or, cantonn6 de quatre bizets
esploy6s d'or ,, a la facon de son aieul, le capitaine
anglais Bizet, tu6 &Jargean, par les soldats de Jeanne
d'Arc, ou bien encore la face grassouillette, I'ceil
olympiennement serein sous la perruque, mesurant, le
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compas a la main, la carte de l'ile Saint-Laurent qu'ilvient de , desseigner ), le sieur Etienne de Fiacourt
Bizet a partout et toujours la figure d'un homme qui
jamais ne douta de lui-mnme ni ne sut douter de son
genie. II ignora ou dedaigna totalement la methode
de son voisin et contemporain Ren6 Descartes.
La Compagnie francaise de I'Orient,a craignant une
perte g6n6rale de ses colonies ,, hita done le depart
du nouveau gouverneur sur le Saint-Laurent, command6, cette fois encore, par R. Le Bourg.
Le.2i mai 1648, jour de l'Ascension, apres avoir
ebarqu6 quatre-vingts hommes, ( (entre lesquels il y
avait deux pretres de la Mission, nommes MM. Nacquart et Gondr&e, envoy6s par le Rev. P. M. Vincent
de Paul, Sup6rieur g6neral des Missions de la maison
de Saint-Lazare de Paris) ), le capitaine Le Bourg, en
rade de Chef de Baye ou de Bois, devant le port de
La Rochelle, levait I'ancre et appareillait les voiles.
Ces deux modestes missionnaires, membres d'une
Compagnie plus modeste encore, que saint Vincent de
Paul, son fondateur, nommait la , ch6tive Compagnie
des Pr&tres de la Mission D, allaient etre les ouvriers
de I'Ivangile en pays d'Anosy.
Malgr6 la presence d'un diacre venu avec Regimen
ou avec Lormeil, - et I'assistance d'un aum6nier,
M. de Bellebarbe, arriv6 probablement avec Le Bourg,
sur le Saint-Laurext, le pays n'avait pas encore entendu les paroles de vie.
Le diacre, an nom inconnu, 6tait mort apres avoir
baptis6t trois petites esclaves ramen6es de la guerre
et retirees du carnage ,, et M. de Bellebarbe n'avait
donn6 le bapteme qu'a une petite fille abandonnie
dans les bois et & un jeune m6tis. On ne saurait done
dire qu'en Anosy a les pauvres itaient evangl6is6s ».
Bien que la Compagnie des Indes orientales ne se
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^ut pas oblig6e dans ses statuts u a faire passer en File
de Madagascar des gens d'Iglise pour faire administrer aux Franqais les sacrements, et instruire let
originaires aux mysteres de notre veritable religion *,
cependant, ces messieurs, an dire de Ch. Nacquaxt,

( avaient tenu toujours quelque pr&tre au service spirituel des Francais
s.
Comment les directeurs de la Compagnie vinrent-ils
A s'adresser a c M. Vincent , pour 1'rvang6lisation de
leurs terres nouvelles?
Le saint nous Pa racont6 lui-m&me dans une confirence : u Nous ne pensions pas k Madagascar,lors-

qu'on nous en est vena faire la proposition, et voca
comment le tout est arriv6. Messieurs de la Compagnie
des Indes de cette ville... ayant envoy6 quelque pretre
s6culier, lequel ne s'y 6tant pas bien comporte, (ils)
crurent qu'ils ne pouvaieni mieux faire, pour avoir
quelque prtre on religieux qui fussent de vie exemplaire, que de s'adresser a Mgr le nonce du Pape, qui
4tait en cette ville; ils le firent, ils lui en parlirent, et

ce lon Seigneur, pensant et repensant qui il leh
pourrait donner pour cela, il jeta les yeux sur la
pauvre ch6tive Compagnie, et conseilla a ces messieurs
de nous en parler, et que lui-meme, de son c6ti aussi,
nous en parlerait, qu'il croyait que la Compagnie fera
cela avec b6nediction. Ces messieurs vinrent ici noss
en parler; Mgr le nonce nous en parla, m&me nousea
conjura. n
Et c'est ainsi que par l'entremise de Mgr Bagai,
archeveque d'Athenes et nonce du Pape A Paris, les
Pr.tres de la Mission, on Lazaristes, furent d6signis
pour Madagascar, sans y avoir jamais song6.
Saint Vincent choisit done pour ouvriers de la premi-re heure, deux jeunes missionnaires dans la force
de 1'gc et d'une pift6 plus solide enctsr
: Charles
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Nacquart, age de trente ans, et Nicolas Goadrie, Ag6
de vingt-sept ans.
Charles Nacquart itait nk & Trilen, diocese de
Cambrai, en 1617, et Nicolas Gondrie, a Assigny, diocese d'Amiens, en 162o.
Le premier se trouvait a Richelieu lorsqu'il recut la.
lettre que saint
nincent lui ecrivait le 22 mars 1648 MONSIEUR,
c La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous powu jamaist
( II y a longtemps que Notre-Seigneur a donn6 a&
votre cceur les sentiments pour lui rendre quelque
signalb service, et quand on fit A -Richelieu F'ouverture des Missions parmi les c gentils et idolitres, it
me semble .que Notre-Seigneur fit sentir A votre brue
qu'il vous y appelait, comme pour lors vous me 1'6crivites ensemble avec quelque autre de la famille de
Richelieu. IJ e3t temps que cette semence de la divine
vocation sur vous ait son effet, et voilA que Mgr le
nonce, de l'autorit6 de la sacr&e Congregation de la
Propagation de la foi, de laquelle Notre Saint Pare le
Pape est le chef, a choisi la Compagnie pour aller servir Dieu dans 1'ile de Saint-Laurent, autrement dite
Madagascar; et la.Compagnie a jeth les yeux sur vous,
comme sur la meilleure hostie qu'elle ait, pour en faire
hommage a notre souverain Crbateur, pour lui rendre
ce service, avec un autre bon pretre de la Compagnie.
O mon plus que tres cher Monsieur! que dit votre
coeur k cette nouvelle? A-t-illa honte et la confusion
convenables pour recevoir une telle grace du ciel?
Vocation aussi grande et aussi adorable que celle des
plus grands ap6t^es et des grands saints de !'Eglise de
Dieu!... L'humilite, Monsieur, est seule capable de
porter cette grace; le parfait abandon de tout ce que

-90go4vous etes et pouvez etre, dans I'exub&rante confiance
en notre souverain Createur, doit suivre.
c, La generositt et grandeur de-courage vous est
nicessaire. II vous faut une foi aussi grande que celle
d'Abraham. La chariti de saint Paul vous fait grand
besoin. Le zele, la patience, la d6firence, la pauvret6,
lasollicitude, la discr&tion, I'intlgriti des meurs, etle
grand desir de vous consommer tout pour Dieu, vous
soot aussi convenables qu'au grand saint FrancoisXavier... La premiere chose que vous aurez a faire, ce
sera de vous mouler sur le voyage que fit le grand
saint Francois-Xavi-r, de servir et 6difier ceux des
vaisseaux qui vous conduiront; y 6tablir les prieres
publiques, si faire se peut; avoir grand soin des incommodes et s'incommoder toujours pour accommoder
les autres, porter le.bonheur de la navigation qu
dure quatre ou cinq mois autant par vos prieres et la
pratique de toutes les vertus, que les mariniers feront
par leurs travaux et leur adresse; a I'6gard de ces
Messieurs, leur garder toujours grand respect, etre
pourtant fidle & Dieu pour ne pas manquer A ses
int&rets et jamais ne trahir sa conscience par aucune
consideration; mais se prendre soigneusement garde
de giter les affaires de Dieu, pour les trop pricipiter;
prendre bien son temps et le savoir attendre..
A Quand vous serez arriv6 en cette ile, vous aurez
tout d'abord a vous rIgler seloi que vous pourrez; ii
faudra peut-6tre vous diviser pour servir en diverses
habitations. 11 faudra vous voir lPun 1'autre, le plus
souvent que vous pourrez, pour vous consoler et vous
fortifer. Vous ferez toutes les fonctions curiales i
l'6gard des Francais et des idolatres convertis. Vous
suivrez en tout I'usage du Concile de Trente et vous
vous servirez da rituel romain. Vous ne permettrez
pas qu'on introduise aucun usage...

-

905 -

« Allez donc, Monsieur, et ayant mission de Dieu
par ceux qui vous le reprisentent sur cette terre, jetez
hardiment les rats.
« Je sais combien votre caeur aime la puret6; il
vous enfaudra faire de deli un grand usage. Les naturels dn pays, vicids en beaucoup de choses, le sont
particulierement de ce c6t&-la. La grace infaillible de
votre vocation vous garantira de tons ces dangers.
Nous aurons tous les ans de vos nouvelles et nous
vous en donnerons des n6tres. Encore qu'il ne faille
pas d'argent en ce pays pour y vivre, nbanmoins
Monsieur,- la Compagnie a ordonn6 qu'on vous envoy&t cent ecus-en or pour les n6cessites qui peuvent
survenir. Nous vous enverrons aussi une chapelle complete, deux rituels romains, deux petites Bibles, deux
Conciles de Trente,... des images de tous nos mystires qui servent merveilleusement a faire comprendre
a tous ces bonnes gens ce qu'on leur veut apprendre
et ils. se plaisent a les voir. Nous avons ici un jeune
bomme de ce pays-la, d'environ vingt ans, que Mgr le
nonce doit baptiser aujourd'hui. Je me sers d'images
pour l'instruire, et il me semble que cela lui sert pour
lui lier l'imagination. Je ne sais s'il ne serait pas
necessaire d'emporter des fers pour faire des pains i
dire la sainte Messe, des kpingles, des 6tuis de poche,
chacun trois ou quatre, des huiles saintes pour le
bapteme et l'Extrtme-Oncion, chacun un Bus6e,
quelques Introduction i la vie divote, des abr6gis des
vies des saints. Vous avez une ob6dience de nous, on
plein pouvoir de Mgr le nonce, lequel a grandement
cette oeuvre A ceur...
u VINCENT DE PAUL,
a Indigne Pr6tre de la Mission. n
Postscriptum. -

Celui que nous vous destinons est
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M. Gondree, lequel vous avez peut-6tre va i Saintes,
on il a demeur6, itant encore clerc. C'est un des
meilleurs sujets de la Compagnie, en qui la devotion
qu'il avait, entrant en icelle, se conserve toujours. 11
est humble, charitable, cordial et zil, bref il est tel
quc je ne puis vous en dire le bien que j'en pense...
L'un des messieurs (Flacourt) a qui cette ile est
donnee par le roi, s'en va an voyage; il fera votre
dhpense sur mer et sur les lieux. Vous verrez sur les
lieux si, avec le temps, vous pourrez y avoir du bien,
pour vous y entretenir en votre particulier : il y fait si
bon vivre que 5 sols de. riz, qui tient lieu de pain,
suffisent pour nourrircenthommes par jour.
Que vous dirai-je davantage, Monsieur, sinon que
je prie Notre Seigneur qui vous a donn6 part a sa
charite, qu'il vous la donne de mnme k sa patience, et
qu'il n'y a condition que je souhaitasse plus sur la
terre, s'il m'6tait loisible, que celle de vous aller
servir de compagnon a la place de M. Gondrie.
A cette lettre admirable d'affection et d'attention,
C. Nacquart r6pondit simplement, comme si de tout
temps il avait &t6 destina , une telle ceuvre :

a MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
c Votre binxdiction, siltvous plaitI

c ... H.las 1 j'ai bien de la peine A me persuader que
ce soit a moi, pauvre C. Nacquart, que s'adresse cette
signification du dessein de Dieu. Oh bien! pourtant,
puisque vous me tenez lieu de phre sur cette terre
apres celui que j'ai au ciel, je n'en doute pas.
- Que M. Gondree vienne quand il lui plaira, j'irai
avec lui, comme un enfant perdu, & l'aveugle, pour
d6couvrir si cette terre est de promission... P Et,
souriant, il ajoutait avec ua gracieux abandon *Mala
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tendresse de son second pere, saint Vincent : A Y
a-t-il danger d'crire un petit mot i mon pere pour
lui demander sa benediction et qu'il fasse prier Dieu
poor moi ? D

Quant t Nicolas Gondrie, encore diacre, il 6tait i
Saintes lorsque saint Vincent le rappela a Paris. 11 y
recut le sacerdoce, et, le 21 mars, il quittait SaintLazare pour La Rochelle, accompagn6 de quelques
amis.
Nacquart ecrivait a saint Vincent : En se rendant
au navire, sur les chemins, nous expliquames, selon
la coutume de notre Congregation, la doctrine chr6tienne devant la porte des h6telleries et ailleurs,
quandl'occasion s'en pr6senta.
u Nous arrivanes I La Rochelle, le Vendredi saint,
et, n'ayant pas trouvY le vaissean prat, nous y sejournames pris d'un mois, -non toutefois sans exercices,
car nous etant pr6sentds a Mgr I'6veque, it nous donna
permission de nous occuper, dans la ville ou a la
campagne, i ce que nous penserions etre le plus
exp6dient pour la gloire de Dieu. Ce qu'ayant accepth
avec remerciement, nous choisimes les hopitaux dans
lesquels, quoique nous n'y fussions pas log6s, nois
passions une bonne partie de la matinee A la visite
et au service des malades. Les prisonniers furent
nos paroissiens dans le temps pascal...
Avant mnme de s'embarquer, le sieur de Flacourt
ne put s'emp&cher de manifester le peu de cas que
son autorit6 hautaine, et partant d6daigneuse, allait
faire des desims et des besoins de ces humbles mission0aircs.
D'apres les accords &tablisentre la Compagnie des
Indes orientales et les pretres de la Mission, il itait
convenu que u les seigneurs, de la Compagnie ,
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subviendraient i tous leurs besoins c sur mer et sur
les lieux ).
Le P. Nacquart, en homme prevoyant, se permit de
demander au gouverneur s'il trouverait & Fort-Dauphin, dans les magasins de la Compagnie, de quoi se
v6tir. Le gouverneur repondit qu'il n'entendait pas
fournir les v6tements des missionnaires. C. Nacquart
0ooecus d'or que
dut employer les deux tiers des
saint Vincent lai avait envoyes, en achats a d'6toffes,
de linge, et autres menues n6cessitis ). Ainsi obligis
de s'6quiper i leurs frais, les missionnaires itaient-ils
au service de la Compagnie ? A en juger par la pensee
et les actes de Flacourt, la reponse est nette.
Les fievres de Fort-Dauphin, qui tant de fois ont
rendu irritable Flacourt et bien d'autres Franjais,
n'avaient pourtant pas encore, au port de La Rochelle,
excite les nerfs do gouverneur._
"Merletteset colombes, meme lorsqu'elles dbploient
leurs ailes d'or dans 1'azur, sont oiseaax pacifiques...
Les bizets du sieur De Flacourt allaient montrer a
Fort-Dauphin une humeur inquidte, inconstante et
bizarre et 8tre plus ficheux qu'accommodants.
CHuPrrRE VII. -

PREMIIRE
PPeJOICATIONS &VANGULQUES

GONDRtz, NACQUART (1648-650o)

Partis le 21 mai, les cent vingt passagers do SaixtLaurext n'apercurent les terres de Madagascar que le
2 d6cembre 1648, a la hauteur de Manambondro on de
Sandrwinany.
Ap s avoir reconnu -'embouchure de lIavibolo ou
rivibl- de Saint-Gilles, leur capitaine, Roger Le
Bourg, passait, a la nuit tombante, devant SainteLuce et mouillait I'ancre au large de la baic Dauphine,
le 3 decembre a neuf heures do soir.

La traversee, vrai voyage au long cours, avait it6
adoucie et comme 6court6e par les relaches aux lies
du Cap-Vert et a la baie de Saldanha. Requins,
espadons, marsouins, souffleurs et baleines avaient
diverti les regards des voyageurs fatigues de l'azur
des eaux et du ciel, en leur permettant de se reposer
ailleurs que sur les nuages, ces fuyantes barribres qui
bordent I'horizon inanim6 des oceans.
A 1exception de deux cadets insolents mis aux fers
durant une journ6e, et de trois hommes qui trepasserent, l'un du scorbut, l'autre a la chasse des oiseaux
de mer, et le dernier d'un flux de sang, la discipline
et la vie dce chacun furent sauves, nous assure Et. de
Flacourt dans sa relation datee et exacte comme un
livre de bord.
A la messe du d6part, qui fut c6lebr6e aussit6t apres
la levee de l'ancre, le 21 mai 1648, jour de l'ascension
de Notre-Seigneur, ( j'exhortai, 6crit Ch. Nacquart,
la compagnie de confier notre voyage A la providence
de Dieu, qui rendrait la mer et les vents favorables &
proportion du soin que nous aurions de poss6der nos
coeurs dans la puret6 de la grace et fid6lit6 a son
service. a
(cM. Nacquart,pretre de la Mission, fit, le jour de
la Pentec6te, l'ouverture du jubil6, et nous fimes nos
d6votions, raconte Flacourt, une partie des passagers
et de l'6quipage, apr&s avoir entendu la grande messe,
laquelle s'est chant6e haute, les dimanches et les
fetes, et a &tC dite tous les jours de beau temps. A
l'issue des v&pres, M. Gondr6e fit le cat6chisme aux
soldats et aux matelots...
ccLe jour de la Trinit6, une autre partie de nos
gens fit ses d6votions. M. Nacquart nous fit une docte
predication sur le sujet de la tres sainte Trinit:...
, L'onzieme de juin, jour de la Fete-Dieu, trente
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hommesr de notre troupe firent leurs devotions, entre
lesquels itaient deux nagres de Madagascar. qui
requrent le pr&cieux corps de Notre-Seigneur avec
grande devotion. M. Nacquart, a I'issue des vipres,
nous fit une pr6dication sur le mystire du saint
Sacrement. ,
Ainsi sanctifiait-on, a bord du Saint-Laurent, les
fetes et jours du Seigneur. Nacquart et Gondr6e
n'oubliaient pas leurs devoirs de pasteurs; et le navire
qui devait passer six mois en mer, 6tait, comme ii
convenait, non one eglise, mais une paroisse flottante.
Sur les cent vingt hommes du bord, tons n'ftaient pas
aussi devots que le sicur de Flacourt, tons cependant
gagnerent Ie jubil6 que Sa Saintet le pape Innocent X
avait alors coneid6 aux fiddles pour obtenir la paix.
c Les vents 6tant contraires, nous eumes recours a
l'6toile de la mer, la sainte Vierge, en 'honneurde
laquelle nous fimes vceu public a Dieu de nous
confesser et communier dans la semaine pr6cedant sa
glorieuse Assomption, et de batir A Madagascar une
6glise sous l'invocation de cette Reine du ciel..
Aussit6t la tempete cessa et le vent se tourna A notre
faveur...
( Nous expbrimentames le mime secours du ciel
vers la Notre-Dame de septembre... et... en plusieurs
autres occasions. n

a Le qui-zinme d'aoit, ajoute Flacourt, jour de
lAssomption de la Vierge, nous communiAmes presque
tous iux messes qui furent dites, et le reste le lendemain, et nous rendimes grices A Dieu de ce qu'il
avait exauc6 nos prieres. )
Qu'elle soit appel&e Notre-TDame du Piril ou NotreDame du Bon-Secours, etoile du matin on Refuge des
pecheurs, Marie, notre mire, a toujours la main
tendue pour-prot6ger ses enfants qui J'invoquent.
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Au passage de la ligne, les voyageurs furent tous
« baignks et dicollis selon l'ancienne coutume ,, et
ils mirent entre les mains du capitaine Le Bourg
a leurs aum6nes pour etre distributes par lui, en sa
conscience, pour rendre graces a Dieu de les avoir
pr6serves jusque-la v,.
Conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilit6s envers des hommes - des compatriotes - qui
allaient 6tablir la France catholique sur une terre
nouvelle, les missionnaires, durant tout le voyage,
s'employerent avec zele & assainir les consciences et &
eclairer les esprits. u Considirant qu'en notre compagnie il y avait des gens ramass6s, tant matelots que
passagers, qui avaient besoin d'instruction, nous
faisions trois ou quatre fois la semaine des exhortations touchant les principaux mysthres de la foi et
autres matieres plus nkcessaires, interrogeant apris
1'exorde la jeunesse des choses principales qui avaient
4t6 traities dans l'instruction pr&cedente, puis finissant par un discours continu sur quelque autre point
important & salut; ce qu'ayant continu6 par 1'espace
de six semaines avec un notable profit, nous cessimes,
crainte d'etre ennuyeux et pour donner quelque
reliche. Et comme dans un vaisseau ou I'on est fort
press6, it ne manque pas de malades, un de nous les
visitait le matin, et P'autre l'apres-dinee... Afin de
passer utilement le temps qui est ennuyeux dans
l'oisivet, nous avions dispos6 notre peuple A s'assembler trois ou quatre ensemble, dent 1'un faisait la
lecture aux autres de l'Introduction A La vie divote du
servitemr de Diea Mgr Francois de Sales, et de VlImitalion de Notre-Seigneur; ce qui se faisait avec. dification... La pratique 6tait commune que, quand
quelqu'ua avait jure ou dit quelque parole moins
honnete, de tendre la main et recevoir une furale sur
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les. doigts, apres avoir promis de s'en amender. Cela
se faisait sans siv6riti et du consentement de chacun. *
Est-ce un chitiment, quand la peine est librement
consentie et lorsqu'elle est acceptee avec un sourire?
A ce maintien de I'ordre et du o bon ton a pendant
la navigation, a le zile de M. de Flacourt, leur tris
sage gouverneur et commandeur, avait beaucoup
contribue n.
Cette vie de famille allait, hklas! s'effacer penu
peu au contact des anciens colons de Fort-Dauphin et
des mceurs sans retenue de la brousse. Mais personne
ne pouvait-reprocher a nos deux missionnaires de ne
s'etre pas employes de toot leur coeur a rendre leurs
compagnons meilleurs, en les purifiant, les affinant et
les etablissant dans la justice.
L'ancre jetke, RenA Le Bourg fit allumer un feu sur
le Sainx-Lauuent. Un coup de canon annonca au navire
que son signal avait etk apercu. Le Saint-Laument
repondit par un autre coup aaquel le fort donna la
riplique.
En meme temps, des gens dont on entendait les
voix s'approchaient du vaisseau. C-'tait ;un canot
mont6 par M. de Bellebarbe, deux Franjais et dix
Tanosy qui, d'Itapera ayant vu le navire, etaient
venus aussit6t aux nouvelles. Le canot on pirogue
6tait en si mauvais itat que, ds-.qu'on voulut le
a guinder », il se mit en deux pieces. De Bellebarbe
et ses deux compagnons dktaillerent a leur vieil ami
Le Bourg les 6venements survenus au Fort-Dauphin
depuis son depart.
Peu rassur6 sur I'attitude de Pronis, Flacourt, avec
cette m6fiance extreme qu'il allait montrer en tout, lui
fit 6crire une lettre par Le Bourg, dans laquelle le
capitaine lui mandait qu' u il n'avait pas voulu venir
mouiller au-dessous du fort, ne sachant-pas en quel
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itat il serait avec tous ses gens, et que, le voyage
passe, les ligueurs 1'avaient menace de faire tirer le
canon sur lui. C'est pourquoi, s'il d6sirait savoir de
ses nouvelles, qu'il prit la peine de venir a bord, afin
de recevoir ses lettres. »
4 Sur les deux heures du matin, 6crit Flacourt, je
commandai. au sieur Des Cots de prendre avec lui
cinq matelots pour s'en aller dans le petit bateau droit
au fort, pour voir le sieur Pronis, et retins le sieur
De Bellebarbe avec tous les autres et tous les negres.
Je defendis au sieur Des Cots de parler de moi. n
A la pointe du jour, on vit le pavilion blanc flotter
sur le fort. L'ancre fut aussit6t levee, et le SaintLawrent entra, dans la rade, pouss6 par les souffles
16gers du matin. Dans I'aprbs-midi, Pronis monta A
bord et fut introduit aupres de Flacourt. Souple et
d'un esprit plus vif que son successeur, la surprise
premiere passe, il t6moigna un grand contentement
a d'avoir un tel remplacant n. Ce geste ravit Flacourt

qui estimait fort les- marques de respect et les attentions que l'on avait pour sa dignit6. Aussi ecrira-t-il
joyeusementle lendemain : a Je trouvai le sieur Pronis
autre que Pon ne me I'avait depeint, et ne connus en
lui qu'une grande sinc6rit6 et franchise, et s'il y a eu
du d6sordre, c'est qu'il n'a pas et6 obei ni respectO...
Je ne voulus pas faire retenir le sieur Pronis, ni lui
rendre aucun d6plaisir, 'ayant trouv6 trop honn&te
homme, et trop dispose i faire ce que j'eusse voulu,
pour le traiter de la sorte. Mais s'il n'arr6ta pas
Pronis, ii lui donna avis de renvoyer du fort, des le
lendemain, Andrian-Ravelo qui, aprbs trois mois,
relevait de couches. Un ligueur n'eft pas fait mieux,
et les vieux camarades de Le Roy durent rire.
Le nouveau gouverneur avait jug6, selon l'usage du
temps, qu'il ne lui convenait pas de descendre sans
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ceremonie dans ce bon village de Fort-Dauphin. Bien
mieux, il estima que, avant d'en prendre possession,
il devait se faire preceder de h&rauts d'armes:
(c J'envoyai, dit-il, le sieur Marchais avec le sieur
Boivin et vingt hommes avec leurs fusils et mousquetons pour prendre possession du Fort-Dauphin,
avec une lettre que je fis 6crire aux anciens habitants
par le sieur Pronis, par laquelle il leur mandait qu'ils
eussent dorenavant a reconnaitre mes ordres et les
suivre, et j'6tais un des intiress6s de- la Compagnie et
par consequent un de leurs maitres, et leur commandant, en ce pays. Ce qui fut execut6 ponctuellement
sans aucune difficult6.
a A trois heures aprbs midi, je detcendis a terre
avec environ vingt-cinq soldats... et meoai avec moi
le sieur Pronis. En entrant, je trouvai teus nos soldats tant anciens que nouveaux, en haie, qui' me
salukrent tous d'un coup de fusil chacun... »
Un peu diff6rents furent les soucis et les impressions des jeunes missionnaires. A J'exhortai, 6crivait
Nacquart, tous ceux du vaisseau A oublier reciproquement toutes les petites offenses servenues dans
un si long et si ennuyeux voyage; ce qu"un chacun
promit de faire... Je mis pied a terre des premiers;
et au premier pas, je flUchis le genou en terre poar
m'offrir a Dieu dans l'ex6cution de ses desseins et
prendre possession spirituelle. de cette lie... en son
nom par I'autorit6 de notre Saint-Pire le Pape, afin
d'y 6tablir l'empire de Jesus-Christ. J'allai tout droit
a la chapelle du fort pour y c6e1brer la messe, qui
n'y avait point it6 dite depuis cinq mois, faute de
matiire de consecration. Le lendemain, cinquieme de
d6cembre, M. de Flacourt, notre conducteur et envoy6
gouverneur du pays, avec M. Gondrbe, mon compagnon, et tous ceux du vaisseau etant venus au fort,
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je c~l~brai la messe haute en actions de gr&ces; et le
Te Deum laudamus fut chant6, comme nous en avions
fait voeu sur mer A Dieu. Les Franqais que nous trouvames nous recurent avec grande joie... ,
A les voir ainsi A genoux sur cette terre nouvelle,
le bon M. Vincent aurait reconnu sans peine deux de
ses plus humbles enfants.
Le fort construit par Pronis n'etait point d'aspect
redoutable. II ne tirait sa valeur et sa solidit6 que de
sa position. Assis a l'extrimit6 nord de la falaise,
entour6 et proteg6 par l'ocan sur trois de ses faces,
il ne pouvait itre attaqu6 que par le c6t6 sud-ouest.
Bien que le moindre rempart pit le rendre inexpugnable aux lances tanosy, toutefois, par sa situation
meme, le fort pouvait facilement etre affame : un
simple rideau de troupes ennemies etabli dans les
dunes suffisait pour lui couper tout ravitaillement.
Jusque-l1, les indigenes avaient vecu en assez bons
voisins avec Pronis; n'avaient-ils pas eu souvent leur
part - plus grande qu'il n'aurait convenu - A la
marmite oi cuisait le riz venu d'Antongil ou de F6n6rive ?
Aussi Jacques Pronis -s'itait-il content6 de palissader son habitation et celle de ses hommes, a 'endroit meme ou Caron et De Faye devaient clever plus
tard I'enceinte muraillee qui subsiste encore.
Quand, au soir du 5 d6cembre, Flacourt et les missionnaires voulurent prendre logement dans le fort,
la plupart des cases avaient leur toiture en.si mauvais
etat que les.soldats furent obliges de loger chez les
habitants, c'est-4-dire dans le village 6tabli au sud,
dans le vallonnement occup6 aujourd'hui par le camp.
la prison et le march&.
Au premier coup d'oeil, Flacourt avait constat6
' une grande confusion, tant I cause du manquement
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de vivres qu'i cause du peu de soin qu'i y avait en ,
et, des le matin du 6 dicembre, il commencait par
marquer I'emplacement d'une nouvelle case, n'ayant
deux
e
coins de murs elev6s du c6t6 dela
trouv6 que
mer, et I'habitation rapetissbe depuis le depart de
Le Roy n.
Comme cela ktait a privoir, les ligueurs n'attendirent pas an lendemain pour renouveler leurs doleances
et plaintes contre le sieur Pronis. Sagement, le nouveau gouverneur leur ferma la bouche en prenant acte
de leurs recriminations, et se mit A l'ceuvre. Des le
douzibme de janvier, u afin de contenter quelques
mutins de Francais ,,il ordonna au capitaine Le Bourg
et A Pronis d'aller charger du riz dans la region de
F6nbrive. Ce voyage n'etait pas du goat de Pronis qai
r6pliqua que " le bruit courait parmi le pays d'Anosy
qu'on l'envoyait dans ce pays-la pour le perdre et le
faire mourir 1. II embarqua cependant avec douze
Frantais destin6s k a etre prbs de lui pendant la
traite n,et huit autres qui se rendaient a Sainte-Marie
pour y tenir garnison sous le commandement de
Saint-Hilaire.
Le Bourg et Pronis avaient 6galement re u ordre de
c passer en 'ile Bourbon pour querir les douze Francais qui etaientexiles a cause de la sedition et ligue
qu'ils avaient brassie contre le sieur Pronis ». C'itait
trop. i Le vent ayant et6 contraire, ou le capitaine et
le sieur Pronis ayant eu aversion pour cela, le navire
n'y alla pas. )
Etait-ce inconscience ou malice ? Obliger Pronis i
aller prendre a son bord des ennemis qu'il avait si
mal traitbs? Personne, peut-6tre, parmi les ligueurs,
n'aurait song6 a lui infliger un tel affront.
Labarque se rendit seule a Mascareigne oh elle trouva
les douze relegu6s t biens sains et gaillards ». Pendant
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ces trois annies d'exil, ces braves ligueurs n'avaient
connu ni la disette, ni la fiwvre. Les vivres y 6taient A
foison : a Le cochon tris savoureux, latortue de terre,
la tortue de mer, toutes sortes d'oiseaux en si grande
abondance P qu'il suffisait de- s'armer d'une houssine
et d'un briquet a pour trouver en quelque lieu que
ce fit de quoi diner ). Ils n'avaient jamais ressenti
le moindre acces de fievre, douleurs de dents, oi de
tete, quoiqu'ils fussent sans habits, sans chapeaux,
sans souliers, y ayant 6tC portis et laissis avec
seulement chacun un michant caleqon, un bonnet,
et une chemise de grosse toile; et comme ils croyaient
y rester toute leir vie, ils se risolurent d'aller sans
habits - A la malgache - ain d'6pargner chacun ce
caledon et cette chemise pour s'en servir itant malades
ou blesses. Quelques-uns d'entre eux _y all&rent
malades, qui, incontinent apres, recouiyrrent leur
sant6. » Ces douze proscrits revirent Fort-Dauphin le
7 septembre. Le Saint-Laurext, arrive 1'avant-veille,,
debarquait deux cent quatre-vingts poincons de riz
blanc.
Le gouverneur avait envoyi quatre hommts vers
Angeleaume, au pays de Manambolo, et une douzaine
d'autres sons la conduite de Des Cots a Saint-Augustin, pour prendre des nouvelles de Le Roy.
Angeleaume amena bient6t seize cents belles b&tes.
Une barque fut mise en itat et envoyee dans le Nord;
si bien que, au mois de mai, lorsqu'elle revint, FortDauphin, sans connaitre l'abondance, put manger a
sa faim. cAinsi nos morceaux furent taill6s justes sans
en avoir d6faut ni disette, moyennant le m6nage que
j'y fis apporter au contentement de chacun. »
Le Roy et Des Cots, suivis de vingt-six Frangais,
arriv&rent le 21 mai 1649 de la baie de Saint-Augustin,
poussant devant eux une centaine de beufs que le
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premier avait gagn6s en guerroyant pour le compte de

Andrian-dava, chef de Saint-Augustin, contre AndriaTsimamelo. Huit jours aprbs, Le Roy, qui n'avait pu
oublier ni les mauvais traitements ni les malversations
de Pronis, repartait avec quatorze soldats au pays des
Mahafaly; Andrian-Manely,roi de ce pays, I'appelait
aupr4s de lui pour combattre Andrian-Ravalo.
Dix mille boeufs, sans compter les moutons et cabris,
plus de cinq cents esclaves furent enlev6s en quelques
jours. Mais, lorsque Le Roy demanda & Mankly victorieux quelques-uns de ses Mahafaly pour conduire
le bWtail, Manely, devenu subitement arrogant, c se
moqua de lui n, si bien que les Franiais ne purent

ramener que six cents bxeufs.
Arrives i Montifeno, chez les Ampitres on Antandroys, le chef du pays, Andrian-Mitsifarivo, les avertit
de se tenir. sur leurs gardes, car le chemin do retour
n'6tait pas ser. Appr6ciant toute la port6e de cet avis,
Le Royde6pcbah Saint-Martin vers Fort-Dauphin pour
demander du secours.
Pres du Mandrar6, Saint-Martin rencontra Ramanelatra qui se trouvait la comme par hasard. c J'entends
des pintades, viens done les tirer, Saint-Martin n, lui
dit famili&rement Ramenalatra qui savait que le
Fzancais aimait la chasse. S'apercevant que cette invite
ne d6cidait pas Saint-Martin k s'6carter de sa route,
Ramenalatra lui demanda alors de faire un peu de
feu avec son fusil pour a prendre do tabac b. Comme

Saint-Martin, sans m6fiance, bonchait la lumiere de
son fusil, Ramenalatra lui t donna un coup de sagaie
dans le c6t6 et le tua >). Les quatre nagres qui accom-

gnaient Saint-Murtin, s'enfuirent aupres de Le Roy
qui s'empressa de les faire repartir sur Fort-Dauphin
par une autre voie.
A I'annonce de ce. meurtre, La Roche quitta la
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place en hAte avec dix-huit soldats, rejoignit Le Roy
A Montifeno et ramena au fort b&tes et gens. Sur la

route, les Antandroys leur avaient crib que u c'itaient
les grands d'Anosy qui leur avaient commandi de ce
faire ,.

Ces chefs de PAnosy devaient &tre ru -

on l'a deji

les adversaires naturels des Francais comme

lears phres avaient W6tles ennemis des Portugais.
Is ne formaient que quelques families n&cessairement
apparent6es entre elles. et groupies par d6f rence on
par int6ret autour du fils de Tsiambany, AndrianRamaka.
Des quatre fils de Andrian-Arivo, quinzibme descendant de Raminy, n6 de l'6cume de la mer..., il ne

restait, vers i65o, que : Tsiarony et Radamy Finaritra, petit-fils de Ravala par Tsirava; Tsisay, fils de
Manaly, Ivelo (alias Andrian-Belo) et Ravelo-Manoro,
femme de Pronis, enfants de Marovala, fils, ainsi que
Manaly de Masimpela; Maropeno, petit-fils de Bevolo
par Mihaly; enfin Ramaka, ils de Tsiambany.
Andrian-Ramaka avait eu deux ils, Taonsoa et un
autre, et quatre files qui se marierent, une avec Tsisay
son cousin, une autre, Imiza, avec Rasozafinaritra,
une troisieme, Icazy, qui 4pousa Ivelo et eut pour fls
Fanolahy, enfin Ramisema, mari&e & Masikora dont le
fils Jer6me Holova, baptis6 par Ch. Nacquart, alla
itudier en France avec trois de ses cousins.
Un fr re ainW -

on cousin -

Mandomboka, vivait

retire & Hatera chez les Antatsimo. Quant aux autres
Zafiraminy, tels que Masikora et son frere Mahavava,
etc., qui habitaient tant6t Manalo et tant6t Cocomba
ou Ahtaviala, ils 6taient tous 6tablis dans l'Anosy, sur
les rives de la riviere Efaho.
Les chefs des tribus voisines n'6taient pas Zafiraminy. Raberazana, maitre de I'Ambolo, et son frere
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on proche parent Fanolahy, chef des Manambolo,
6taient a noirs , et descendaient de 1'ancienne
(cnoblesse , du pays, ainsi que Mananga, chef des
Masikores.
Andrian-Ramaka 6tait,'en

ces annies-la, dans la

plinitude de sa puissance. Cinquante ans, de haute
taille, la figure douce et le teint clair, - blancheur qu'il
devait a sa mere, une metisse portugaise, - le roi de
l'Anosy se privalait aupres de ses voisins, et surtout"
de ses sujets, de l'instruction qa'il avait revue an collfge de Santa-F6, a Goa.
Lorsque le gouverneur de Fort-Dauphin, six mois
aprks son arriv-e, vint, pr6cautionneusement flanqu6

de trente-cinq fusiliers, lui faire visite en son lonaka
de Fanzahira, Andrian-Ramaka ne manqua point, selon
l'habitude du pays, de lii faire bon accueil en loi
offrant bceufs, vin de miel et autres rafraichissements.
Bien que le sieur de Flacourt, ne se coniant pas en
son hospitalitY, e&t place un corps de garde autour

de la case qu'on lui offrait et eut post6 des sentinelles
aux avenues, le maitre de Fanzahira n'eut point I'air
de prater attention a un tel deploiement de precautions inamicales, et, gracieusement, se laissa interroger
sur son voyage aux Indes.
II n'etait point le roi de l'ile, ni le maitre incontest, des tribps voisines; toutefois les chefs des
Antandroys, Mahafalys, Masikores, etc., a( lui portaient honneur et respect comme a un grand prince.
Et, en crainte qu'il les pouvait faire mourir de diverses
maladies par ses oly et leur envoyer toutes sortes de
malheurs et calamit6s en leursi pays, ils le v6neraient
et l'avaient en estime ).
a Quoiqu'il n'y ait que Dieu -

pensait-il -

qui

ait le pouvoir sur les pluies, tonnerres, maladies, etc.,
il laissait ses sujets en cette croyance qu'ils avaient
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de lui et qu'il leur faisait confirmer par ses ombiasses,
d'autant que, sans cette crainte, les indigenes auraient
jtC sans cesse dans le pays d'Anosy & piller et a
ravager, tandis que par ce moyen la contr6e demeurait en paix. ,
Maitre des ombiasses par sa science, craint et
redouti de ses sujets par ses oly, accepti des chefs
voisins par la douceur de son caractere et I'affabilit,
de son abord qui contrastait avec l'humeur agressive
de Tsiambany son pare, Ramaka pouvait etre un auxiliaire puissant pour les Francais accroch6s a la pointe
deserte de Taolanara comme des naufrages a une
6pave.
Si Jacques Pronis n'6tait, aux yeux de ces Zaframinys que ( _Rejacques u, mari de Ravelo, a peine \ear
egal & Taolanara, puisqu'il ne commandait qu'b
quelques trangers, et lear inferieur & Manalo oi il
tait tributaire de Fanzahira, le sieur Et. de Flacourt,
avec sa maniire autoritaire et un pen solennelle qu'il
apportait dans les moindres affaires, appuy6 par la
voix alors si redoutable des mousquets de ses cinquante nouveaux soldats et par la parole des missionnaires, moins menagante mais plus persuasive que le
grondement des armes, pouvait facilement, par des
pr6sents pen cofteux, trouver un alli6 s&rieux en
Ramaka. Hl1as! la mhiance tenace du gouverneur allait
faire du roi de 1'Anosy un adversaire irr6ductible!
A Pronis sans autorit6, Flacourt despotique serait A
peine prif6rable. II ne saurait conqu6rir le pays qu'en
dechainant le plus funeste des fl6aux, la guerre...
(A suivre).

CANITROT.

AMERIQUE
ITATS- UNIS
On nous communique de Troy le recit suivant:
RECIT DE MA GUERISON

tlant enfant, j'etais affligie d'une terrible chorie
(danse de Saint-Guy). A quinze ans, je. fus prise de
rhumatismes qui m'affaiblirent Ie coeur et je fis de la
myocardite. J'avais des syncopes et j'6prouvais use
douleur au c6t6 gauche comme si l'on m'enfonqait as
stylet i chaque inspiration. Ce ph6nomtnie ayant
augment6, ii m'advint de rester parfois des heares
entires sans connaissance. J'ai eu de longues p6riodes
de maladie qui me retenaient au lit annuellement de

quatre & huit mois, et cela durant plusieurs ann&es.
Chaque fois l'on me condamnait & mort. Je gisais aa
lit, ayant peine h respirer, tombant par moments ea
syncope et ayant souvent le delire par exces de soPffrance.
Mes pieds 6taient gonfls d'eau et me brflaient
comme da feu, j'en pergais tons les jours les pustules
qui, quelquefois, s'ouvraient d'elles-m6mes, doulonreuses.
Plus de trente m6aecins d6clarerent mon'cas incurable.
II y a environ six ans, une soeur de 1'Ncole SaintP-
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Marie me donna une midaille de la bienheureuse
Louise de Marillac; je commenjai & la prier de
m'obtenir ma guCrison.
Soeur V&ronique (notre sceur servante) me donna une
relique,-un petit morceau d'itoffe qui avait touchI le
corps de la bienheureuse Louise.
Des lors, to'tes les sceurs, mes parents, mes amis et
moi-meme commenqimes h invoquer son intercession
en ma faveur.
Peu de temps apres, un triduum en 1'honneur de la
bienheureuse Louise itait cil1br6 a I'h6pital de Troy.
Je pus y assister les deux premiers jours et, le matin
do troisibme jour, pendant que je m'habillais, je fus
prise d'un 6vanouissement et tombai sur le parquet.
J'avais une nouveUe crise cardiaque.
Avant midi, j'etais de nouveau condamn6e a mort et
je rejus 1'Extreme-Onction pour la treizieme et derniere fois.
II y a de cela cinq ans.
Je demeurai d'une extr&me faiblesse pendant environ trois semaines, puis, graduellement, je commencai
i reprendre le dessus. Aprbs six semaines, j'6tais de
nouveau debout. La! douleur avait quitt6 mon c6t6,
mes pieds et je pouvais sortir
I'eau avait d6barrassr
sans .crainte de m'6vanouir et d'&tre ramen6e en voiture la maison.
- J'6tais effraye, j'allai trouver mon confesseur et lui
dis que je croyais etre sur le point de mourir, car
pour la premiere fois depuis seize ans j'6tais exempte
de douleurs.
Toute louange soit rendue i la bienheureuse Louise
de Marillac, grice a l'intercession de qui ce grand
miracle et cette b6n6diction m'ont &tCaccord6s.
Nombreuses sont les personnes qui pourront attester
la viracitk de cette relation.
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ARGENTINE
FETE DES BIENHEUREUX A BUENOS-AIRES

A l'exemple de la Maison-Mire qui les avait jointes
a la fete de la Translation des reliques, itous les avons
jointes i la fete de saint Vincent, pour terminer la
glorification des enfants par celle de leur Pere et
implorer en m&me temps leur commune intercession.
Le Triduum comprit-donc les 17, 18 et 19 juillet.'
Le premier jour etait consacrk au bienheureux Abba
Ghebr6 Michael. La messe de communion ginfralefat
c•CLbr6e par Mgr Panico, secretaire de la nonciature
et S. Ex. Mgr Cortesi, nonce apostolique i BuenosAires nous fit I'honneur de chanter aineuf beures trente
la messe pontificale solennelle. Le panegyrique fat
pr&chi par notre confrere M. Chambon. Nous esplrions avoir pour le. diner et pour le salut du seir
Mgr Lafitte, kvBque elu.de C6rdoba, qui avait acceptl
l'iovitation avec grande bont6; malbeureusement ha
grippe qui le retint chez lai nous priva de sa prisetce
dhsir6e.
Le second jour etait <iedi6 aux bienheureux Fraagois et Gruyer. La messe de communion g6nerale fat
c616br6e par Mgr Duprat, naguere gouverneur ecel&siastique de Buenos-Aires, toujours ami appr&cii des
deux families de saint Vincent. Mgr Alberti, iveque
de la Plata, qui n'a cess6 d'avoir les relations les plus
6troites avec nosconfreres, soit ici soit &Lujan, etavec
nos Sceurs, particulierement lorsqu'il etait cur6 de
San Isidro, s'ftait offertspontanCment pour la messe
pontificale ce jour-la. Par malbeur, la maladie 1'enmpecha de venir - a son grand regret, voulut-il bien
nous ,crire - et ii fut remplaci par Mgr Burdet, son
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vicaire g6n6ral. Le pan6gyrique fut prononc6 par
M. Cabo Montilla, son premier notaire a I'6vech6 de
la Plata. Apres midi, le salut fat donna par le R6v.
P. Chourrout, d6ltgu6 a Buenos-Aires du superieur
gineral des pretres du Sacr6-Coeur de Bbtharram.
Le troisieme jour, 19 juillet, 6tait le jour propre de
la f&te de saint Vincent. Ce fut M. Monteverde, cure
de notre paroisse 1'Immaculke-Conception, qui c6l6bra
la messe de communion g6nerale. L'age et les forces
de Mgr Bottaro, archeveque de Buenos-Aires, ne lui
permettant pas de pontifier, il assista au tr6ne et la
grand'messe fut chantee par Mgr Devoto, son premier
vicaire g6enral, toujours a nos ordres pour n'unporte
quoi, :;uivant son aimable expression. Ce fut lui egalement qui donna le salut et entonna le Te Deum apres
midi. Le panegyrique de notre saint Fondateur avait
&t confi& a M. Pruneda, assesseur de I'archevch6.
Inutile de dire que la chapelle avait revetu pour la
circonstance sa splendeur des plus grandes solenamts.
Elle y avait d'ailleurs 6tW preparee comme providentiellement.
Lorsqu'en 1915, vous 6tes venu pour la tourn6e de
visites extraordinaires, Monsieur et Tres Honor6 PNre,
je crois que son ext6rieur devait d6ja sentir un peu
leseffets du temps, en particulier la fliche de la tour
dont Jes ardoises commenqaient A tomber. Cela ne
pouvait qu'augmenter de jour en jour et avait attire
IPattention bienveallante des Enfants de Marie. Vinrent
leurs noces de dianaant en 1925, quand elles organi:skrent pour le 8 d6cembre cette magnif&que procession
autour de la place de Mai, a laquelle prirent part on
calcule dix mile associies de toutes les associations
existantes dans la capitale et ou elles requrent par
i'entremise de la nonciature une benediction toute
sp6ciale da Souverain Pontife. A cette occasion, elles
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jughrent aussi que leur chapelle n'btait plus assez
digne de leur Reine da ciel et resolurent de s'employer
au plus t6t pour y porter remade. De cette facon, un
nouveau cr6pissage total fut d'abord realis6; puis les
-ardoises de la flcche furent remplac6es par un autre
revetement avec les arates fonc6es plus saillantes;
puis on changea lagrande grille de I'entree, la cl6ture
et le carrelage de tout le parvis; puis on comprit que
la vieille horloge fatigu6e ne pourrait plus recouvrer
sa rigularit6 d'autrefois et on la rempla4a par une
neuve avec cadran de trois c6tes; puis.on estima que
l'int6rieur de la chapelle ne r6pondait plus la beaut6
de 1'extkrieur et on revetit d'un beau marbre fond
grenat pile a veines blanches tout le soubassement
des murs et des piliers, jusqu'A un metre de hauteur et
dans le sanctuaire jusqu'a deux; puis, apres plusieurs
autres r6fections n6cessaires, il fut jug6 qu'une partie
de la peinture, particulibrement au-dessus du maitreautel, avait aussi besoin d'etre rafraichie. Bref, tout
compris, de fil en aiguille, on d6pensa la somme ron'7tStede 3 55 ooo pesos et plus, grce, il fautl'ajouter,
A la puissante contribution de plusieurs Seurs tres
g6nereuses. (Le peso vaut to francs an minimum.)
L'Vdifice donc 6tait pret, les travaux 6tant terminus
depuis quelqucs mois; il ne s'agissait plus que de
l'orner. En vue de cela, comme la date des fetes avait
6t6 fixie depuis le commencement de 'annbe, ma
seur visitatrice pritses mesures longtemps & l'avance.
N Nos soeurs, avait-elle
dit, il faudra faire quelque
chose de bien pour glorifier nos bienheureux, Pensez-y. » Et, elles y pensirent en effet et ce fut plus que
bien. Sans tarder on acheta des feuilles m6talliques
dor6es, du papier cripon, 1'6toffe grenat voulue et
tout le monde se mit . 1'oeuvre, soeurs et employ6es,
pour la confection des fleurs. Inutile de dire que
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malgr6 les sages pr6visions les derniers jours furent
plus que laborieux. Is empiktaient sur les recriaLwwru1rruI

iI

tions et m6me sur la nuit. Mais aussi quel r~saltat!
En haut, dominant le maitre-autel, le grand tableau
de 'Apfoikose (4 m. 5o x 3,5o) peint a l'huile par
M. Andr6 Moreau (dont Ie fils est seminariste de la
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Congregation) et representant,,en bas, d'un c6ti, le
bienheureux GhebrC Michael an moment de sa mort,
avec unesentinelle assise pros de lui etun ange debout
tenant en main la couronne; de I'autre c6t4, les bienheureux Francais dans une rue de Paris apres la difenestration, le premier a genoux avec les mains jointes
et le second debout, lui tendant les bras, au moment
of la tourbe s'approche et oi on sonne le tocsin sur
le clocher du fond, tandis que deux anges apportent

les palmes de la victoire ; an-dessus et an milieu, saint
Vincent do haut du ciel faisant le geste d'accueillir
ses enfants dans la gloire.
Sur le maitre-autel lui-m6me ont -t6 disposes avec
art de multiples bouquets de palmes dores, entrembls
de fleurs rouges, qui produisent le plus bel effet.
Encadrant le tableau et le maitre-autel, apparait une
large tenture rouge -avec festons oi des 6pingles
savantes out ordonna des plis harmonieux; d'autres
tentures rouges ornent de mime les douze piliers de
la nef centrale; en haut, le long de la balustrade des
tribunes, courent de nouvelles draperies tendues en
guirlandes croisees que noue a chaque colonne une
belle corbeille de roses. Si on ajoute a cela le magnifique tapis rouge qui couvre tout le sunctuaire, et les
splendides ornements que revetaient les ministrps
sacres, on comprendra que I'ensemble constituait,
vraiment, quelque chose d'admirable, en particulier
lorsque les puissants projecteurs et toutes les Jampes
6lectriques du sanctuaire r6pandaient sur le tableau
leur profusion de lumibre.
Tel fut-le cadre de nos fates. Les ciremonies liturgiques s'y deroulIrent dans toute leur belle et imposante solennit6. Les enfants de 1'cole apostolique y
prirent part durant les trois jours avec beaucoup
d'ordre, de modestie et de piite.
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Les pr6dicateurs de leur c6ti rivaliserent d'bloquence pour glorifier leurs hiros, et c6lbrerent A
.'envi les grandeurs de nos bienheureux martyrs ou de
notre saint Fondateur, laissant l'auditoire sous le
<harme de leur parole entrainante.
Le chant avait &t6 conh6e un chceur de cinquante
enfants, en partie de la Providence et en plus grande
partie de l'asile du Pino, auquel vint prkter mainforte pour le salut des bienheureux Francais, le chceur
du college de 1'Immacul6e-Conception. La messe (de
Niedermeyer avec Credo de Gounod et Benedictus de
Paladilhe) ainsi que les morceaux pour les saluts et
le Te Dean (de Zaninetti i 3 voix) avaient ete choisis
longtemps d'avance et pr6pares avec le. plus grand
soin, ii faut dire pendant des mois. Aussi leur ex6-ction, par le caractere suave et religieux de la m6lodie
autant que par la souplesse et la strete ferme des
voix, ut pourl'oreille une v6ritable jouissance, doublie
encore par I'harmonieux accompagnement dela harpe,
du violon et du violoncelle.
Aussi l'assistance ne manqua aucun jour. Mmne
la chapelle devint petite et ir fallut occuper tous les
coins. D'ailleurs, pour annoncer les fetes et faire connaitre les bienheureux, outre les soixante afiches qui
fUrent apposees aux portes des 6glises et chapelles,
nous fimes imprimer et distribuer un bon nombre de
feuilles, invitations portantla reproduction du tableau,
deux notices biographiques et le programme avec les
indulgences i gagner. En tout cas, le plus beau succis
est venucouronner nos efforts. Que Dieu en soit beni,
et que saint Vincent, avec nos bienheureux, soient de
plus en plus honorbs et imitss !

J.

BAUDEN.
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CHILI
Lettre de M. OLIVIER, frttre de la Mission

4 M. ROBERT, secretairegx aral.
Valparaiso, 20juillet 1927.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais.r
Une maison, des plus anciennes & Valparaiso, des
Filles de la Charit6 est I'h6pital d'hommes, connu
sous le nom d'hopital de Saint-Jean-de-Dieu. Cet
6tablissement fut d6truit par re tremblement de terre
de 19o6, et il en a bien coit- pour Ie reconstruire.
Les scurs n'ont pour le moment qu'une communaut6
provisoire et ce qui sert de chapelle est une bien
modeste construction en planches.
Les malades, ici comme ailieurs au Chili, sont respectueux et bons. Le cihapelain, qui est un Pere de la
communaut6 espagnole du Cceur de Marie, est tres z616
et fait beaucoup de bien.
De passage en cette ville,la bonne Sceur sup6rieure
a bien voulu me demander de donner la retraite & ses
enfants de Marie et employees, qui sont au nombre de
trente-trois. J'ai &t6 profond6ment 6difi6 du sirieux
et de la bonne volonti de toutes. J'en ai profit6 pour
6tablir parmi elles la garde d'honneur qui les maintiendra, j'espere, dans la ferveur.
Comme la f&te de Notre-Dame-du-Mont-Carnel
approchait, nous avons pens6 aussi A une mission dans
les salles. Le confrere qui m'accompagne dans 'oeuvre
de la Propagation de la Foi s'est uni A moi et nous
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avons demanda
le concours d'autres religieux de la
ville.
Je dois vous dire que la d6votion 1 la Vierge du

Carmel est ici tres grande. Dernierement son image
vindr&e k Santiago a et6 couronnee parle nonce apos-

tolique an milieu de fetes magnifiques. La Vierge
du Carmel est la patronne de l'arm6e et on attribue a
sa protection les heureux succes dans les combats de
l'ind6pendance et dans les guerres qui sont survenues
dans la suite.
Notre mission'a donni les bons resultats attendus.
La bonne Mire sup4rieure itait bien contente et me
disait que les trois quarts des malades avaient communib, environ trois cents.

Pour mon compte j'ai constatk une grande attention
de la part de tons pendant les instructions. J'ai vu des
picheurs, qui venaient de loin, bien disposes, pleurer
sur leurs oublis et leurs faiblesses. J'ai eu trois premieres communions d'hommes deja avances en age.
Les mariages rheabilitis ont t6 nombreux.
La f&te de saint Vincent a W6tbien solennelle dans
toutes les maisons de nos smurs. En particulier a
I'Asile del Salvador, bel 6tablissement des Filles de
'a Charit6; j'ai assist6 an dejeuner des pauvres, ils
itaient pros de quatre cents. Les enfants internes et
externes qui peuplent la maison ont fait tres nombreuses la sainte communion. On a execute de beaux
chants, et quand je leur parlais des oeuvres de notre tres
saint Fondateur, tout le monde ecoutait avec plaisir.
Je leur ai dit un mot de nos nouveaux bienheureux.
Au Chili, comme partout, il y a beaucoup de bien A
faire, mais malheureusement, ici comme ailleurs, c'est
toujours la mnme chose : Operariiautem pauci.

Nous avons demand, avec ferveur au Maitre de la
moisson d'envoyer des ouvriers a sa moisson.
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Croyez, Monsieur et bien cher Confrere, a mes sentiments respectueux et devoues.
Fernand OLIVIER.
i. p. d. 1. m.

On nous communique ce qui suit, extrait d'une
relation de la respectable soeur Levadoux, officiAre de
la Communaute, en visite extraordinaire dans I'Am6rique du Sud.
A TRAVERS LE CHILI

Apr&s le salut d'arriv6e et les visites aux diverses
autorit6s de Santiago, nous prenons la route du sud.

Le 3o, un confortable express-nous conduit a Conception accompagnses des cheres seurs servantes de
Conception et de Talcahuano. Nous suivons la vallke
longitudioale, dl6icieuse plaine entre la chaine de
montagnes c6tiires et la prolongation vers le sud de
la Cordilltre des Andes, dont les sommets sont converts de neige. Les sites de la plaine sont des plus:
varits, tant6t des bosquets de sapins, des bois d'eucalyptus, des terres cultivAes ensemences de bl6s, riche
produit du pays, des vignobles bien entretenus, des
piturages entoures de longues files de peupliers r6gilibrement alignas. La plaine est notablement humide,
parfois d'aspect mar6cageux; les cours d'eau abondent. Les lits de ces rivibres sont larges, pierreux, et
paraissent plut6t torrents qui se remplissent a la fonte
des neiges; e ,temps ordinaires on dirait de petits
ruisseaux & multiples branches.
Si les sites sont enchanteurs-, plus enchantoes
sommes-nous encore par les visites fraternelles qui
s'&chelonnent sur tout notre parcours. A Curico, a
Talca, a Chillan, nos chbres saours, averties, soot &la
gare pour offrir au passage du train leur premier salut
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I'envoyie de nos vinkrbs Supbrieurs. Elies sont
chargies de paniers et de thermos, mais... la machine
siffle, nous emportons contenants et contenus; il y a,
parait-il, des charg6es d'affaires pour recueillir les
contenants... quant au contenu, tout est excellent
et i qui mieux mieux prepare..
Le voyage se continue; entre temps nous sommes
distraites pat la ponctualite du a camarero » a remplir
son of&ce; plus de dix fois sur le parcours, ii a pris
balais et plumeaux pour conserver son wagon A I'6tiquette et nous faire en 6change aspirer sa poussiere
et ses miasmes. Nous traversons sur un pont le BioBio, le fleuve am6ricain le plus important du c6ti du
Pacifique et' nous arrivons a Conception vers les
sept heures avec une pluie torrentielle. Plusieurs de
nos chbres soeurs sont 1a; elles s'emparent de nos

bagages et, an son de la musique militaire qui accompagne le president de la R6publique aa train nocturne pour Santiago, nous gagnons la voiture de
l'h6pital et saluons dans son auto la bonne seur
servaate Ae lhospice, qui, bien que malade, a tenu a
venir nous recevoir. A l'h6pital, tout le personnel est
en fete, les infirmieres profitent de la circonstance
pour 6trenner un uniforme: sur leurs blouses blanches,
leur ruban d'Enfant de Marie fait le meilleur effet;
elles nous escortent jusqu'a la chapelle et entonnent
le Magnificat.
Le 31, la pluie torrentielle de la veille continue, la
forte tempote a soulev6 les tuiles, l'h6pital et I'hospice sont inondes, on r6quisitionne tous les r6cipients
possibles, meme les plus intimes, pour les placer sous
les gouttiires,' mais remade insuffisant. Le mauvais
temps dure deux jours et nous emapche de jouir des
sites pittoresques daus lesquels sont enclav6es les
deux maisons de Conception. Les directeurs sont

-- 934 pr6occup6s de l'impression que nous emporterons de
leurs 6tablissements si riants par le beau soleil du Chili.
Malgr6 tout,le travail se fait. Le saint et digne 6v6que
de Conception nous accueille avec la plus grande
bont6 et il est facile de comprendre sa paternelle
bienveillance pour notre chere Communauti. Enfin
les chores employees de I'h6pital, enthousiasm6es,
tiennent A nous dire, en quelques phrases bien senties,
avec leur filiale reconnaissance, le souvenir imp6rissable qu'elles conserveront decette visite. Mais, hilas!
cele qui prit la parole, pleine de son sujet, apres plusieurs pauses ne put achever; prenant son papier...
je dus terminer le discours.
Le 2 juin, le thermometre monte, dous partons
pour Talcahuano, petit port marchand de Conception,
tris pittoresque, 6difi partie dans les cerros. La chre
petite famille voit avec peine passer rapidement les
quelques instants que nous pouvons lui donner, mais
le 3 juin nous sommes attendues & Los Angeles. Le
devou6 aum6nier de I'h6pital de Conception chlbre la
sainte messe a quatre heures un quart, afin que le premier vendredi de juin nous ne soyons pas r6duites a
une simple communion spirituelle, et a cinq heures et
demie nous sommes-ans Los Angeles avec la bonne
sceur Baduel. Nous faisons notre oraison, recitons
le Rosaire et aprbs avoir pass6 de nouveau.le BioBio, nous sommes en panne. A huit heures et demie
nous devions etre au but, il en est dix, nous sommes
arret6es pres de la station Laja. II faut employer- le
temps, nous commenoons a crayonner. Mais le soleil
brille, il est favorable a la photographie, c'est bien le
cas de mettre a profit les premieres'lecons da bon
M. Moya et de timer quelques plaques pour les sonmettre, au retour, Il'examen du d6voue professeur. Le
temps passe, le train se remet en marche lentement,
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tris lentement, la voie est en mauvais 6tat; bient6t
antre arrat, il nous faut descendre et, chargees de
nos bagages, transborder. Les 6boulements causes par
les pluies ont renvers6 le pont de la voie ferrie, nous
voyons en passant les epaves des wagons de marchandises, tomb6s avec le pont il y a pen de jours. Enfin,
i deux beures de l'apres-midi, nous sommes a Los
Angeles. Une bonne et chere sceurest i la gare pour
nous attendre. La maison ou nous arrivons est bien
pauvre, les bAtiments paraissent un simple provisoire,
mais quelle surprise!... grande et belle chapelle 6difibe
par I'ing6niosit6 de la pieuse soeur servante. La construction est en briques, sans enduit a l'exterieur mais
i l'interieur rien n'y manque... elle est bien proportionn6e, bien 6clair6e, et, apres avoir salu6 l'H6te
divin, notre attentionmest appelbe par des sculptures
en bois gracieusement peintes qui sont appliquees non
seulement autour du sanctuaire, mais sur tous les murs;
notre passage est un pen rapide, le lendemain on
nous attend a Chillan. II faut revenir sur nos pas,
meme a transbordo k que la veille a San Rosendo, nous
rejoignons la grande ligne de Conception a Santiago
et nous nous sbparons de notre ange conducteur, la
chere seur Baduel. Encore un retard de train, nous
arrivons 4 Chillan, samedi, A deux heures, au lieu de
onze heures. C'est lU que, le lendemain, nous recevons
le Saint-Esprit au grand jour de la Pentec6te. Puis
nous regagnons Santiago par petites 6tapes. C'est
d'abord Talca. La tres belle chapelle de l'h6pital, de
style roman, ogivale, est dite, non sans raison, (( petite
cath6drale ,. A Talca aussi, sp6cialit6 de fines con-

serves que nous sommes a meme d'apprbcier. Talca
enin est tant aimde de ceux qui y vivent que court le
dicton t Talca, Paris et Rome ,.Malgr6 tant de si

belles et bonnes choses, il faut nous hiter, nous partons
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pour Curico avec la chire saur Pons. Nous voili chez
la bonne sceur Abadie. Quel bonheur de se rencontrer
sur la terre d'Amirique apres plus de vingt ans de
separation!... Comme dans un cin6, nous revoyons la
Maison-Mbre en 190oo! Mais le temps passe, San Fernando attend son tour. II y a deux ans, une partie de
V'h8pital fut d6truite par un incendie. Les flaumes arriv-rent jusqu', la chapelle et, protection maternelle de
la tres sainte Vierge, elles s'arretrent1U! On r6pare
lentement les dbgits. Plus qu'une hate sur le chemin
du sud, c'est Rancagua. La, bien joli petit h6pital oi
les seurs sont tres aimCes. Nous visitons, presque au
vol, Mgr 1'lvcque qui a une grande estime pour notre
communaut6, M. le cure, M. l'intendant qui, trouvant
notre passage & Rancagua trop rapide, d6clare qu'il
va 6dicter contre nous an ordre d'arrestation de
quarante-huit heures; enfin, en nous rendant a la
gare, un salut de cordialiti aax bonnes religieuses,
Sesclaves du Sacr&-Cceur , en trbs bonnes relations
avec nos sceurs; lI i1 fait bon quoter des prieres !
Connaissance faite avec toutes nos ch&res soeurs du
sud, c'est au tour de celles du nord oi les dernieres
seront les premieres; nous nous dirigeons directemrent 4 la-Serena. Le 13 au soir, nous prenons le train
longitudinal. Encore un peu nous le manquions! Le
courrier pour la France nous a fait tenir la plume
jgsqu' la derniere minute. Enfin nous y voilW! La
ch-re sceur 6conouae nous accompagne jusqu'a Calera
oi nous attendons la correspondance jusqu'i dix heures
einquante. II n'y a pas de salle d'attente, promenade
sur le quai et meme dans le village. Le 14, nous Iongeons toute lajouirneiaCordille, tant6t dans lavalle
entre deux chaines, tant6t sur un plateau, c6toyant les
rochers, plongeant le regard 8u. c6te oppos6 dans la
-vall&e, ia ertains endroits sauvage et en friche, en

-

937 -

d'autres bien cultivie et dominie par les cimes blanchies, myst6rieusement 6clairees par un pale soleil
d'automne. Nous montons lentement en lacets des
pentes rapides jusqu'a la petite halte d'Espino. La
montie cesse, le train reprend sa vitesse ordinaire,
nous suivons la riviire Aconcagua, les stations sont
espackes; deloin en loin on rencontra des (4 ranchos o
group6s (huttes indiennes), formant de tout petits
hameaux. Aux arrets, nous nous faisons semeuses de
mkdailles, nous en donnons une a un pauvre petit d6gueniiI, c'est le signal, tout le monde accourt, la distribution continue, on regoit la m6daille, on la baise, on
se la passe au cou, on en demande pour celui-ci, pour
celle-ld; tons sont de braves gens, mais combien ignorants! Le dernier arret avant le but de notre voyage
est Coquimbo, petit port du Pacifique. Le chemin de
fer traverse la ville dans sa rue principale, au son de
la cloche avertisseuse de la machine, c'est mesure de
prudence. A huit heures et demie, nous nous trouvons
chez nous, en famille, a l'h6pital de la Serena. Malheureusement c'est Phiver, la Serena ne nous laisse
pasvoir-ses belies fleurs r6putbes dans tout le Chili,
mais nous jouissons du tris affectueux accueil de nos
bien chores soeurs. Nous passoas avec elles la belle
fete du Saint Sacrement, le mauvais temps emp&che la
procession; pour y supplier, nous nous transportons
par la pensee a la chbre Maison-MEre et racontons a
celles qui n'ont pas le bonheur de la connaltre quelque
chose de la procession si pieuse qui reunit, a la rue
du Bac, la double famille de saint Vincent.
Samedi I8, nous jouissons de nouveau pour le retour
des sites grandioses, pittoresques et varies de la vallee
longitudinale nord et nous arretons I Vifia del Mar.
La sceur servante est en France, la bonne sour Olivos
qui la remplace s'acquitte tres bien de son interim;
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elle nous reooit avec les attentions les plus d6licates
et nous pilote jusqu'a Valparaiso. Suivant son 6tymologic, Valparaiso est la vall6e du Paradis. La ville
est favoris6e a la fois du pittoresque des montagnes
et de limmensit6 de l'oc6an. De jour, c'est la ville
maritime europ6enne avec tout son trafic commercial;
de nuit, elle presente un coup d'eil feerique. Toutes
les habitations eclairbes, construites en amphitheitre
dans lescerros, donnent l'illusion du frmament abaiss6
sur la montague avec sot semis d'itoiles. C'est en
nous rendant un peu tard saluer nos dignes missionnaires, qui desservent une paroisse sur ces hauteurs,
que nous jouissons de toute la beaute do spectacle.
Ne passons pas sons silence la belle 6glise 6difi6e par
leurs soins, ceux, en particulier, du bon M. Marino.
Plan, peinture, ilectriciti, tout est du meilleur gott.
C'est notre Bienheureux Pire que nous saluons avec
plaisir a la place d'honneur drriere le maitre-autel.
A Valparaiso, nous visitons les grands h6pitaux.
Saint-Augustin avec ses cloitres a perspectives rappelant les anciens monasteres de Saint-Bruno, SaintJean-de-Dieu, double hopital, I'un ,dans la vallie,
l'autre dans la montagne : de ce dernier, imposant
panorama, la vue se perd dans l'6tendue de la baie,
Puis c'est l'asile du Salvador; le, la jeunesse s'elkve
l'ombre de la maternelle protection de Marie, dont
l'image b6nie dans une tres pieuse chapelle parait une
vision ckleste sous son gracieux decor de tulle aurore,
a franges de lumibres electriques. Enfin, c'est par la
venerable doyenne, la bien chore soeur Pinto, que
nous terminonsnotre intiressant phlerinage. Lourdes,
Sainte-Anne, Quilpuh, trois maisons a sa. charge,
toutes marquees do sceau de 1'esprit primitif : seurs,
locaux, mobiliers, tout est a 1d Saint-Vincent. Aussi
est-ce embaumies de la si simple et si affectueuse hos-
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pitaliti de la digne smur servante que nous lui faisons
nos adieux.

Nous voila de retour a la capitale. Les Cordillbres
des Andes forment I'horizon tout autour de Santiago.
De quelque c6te que l'on regarde, la vue se repose
sur les cimes blanchies de neige; elles rev6tent diverses
teintes suivant le soleil, Pair, les brouillards; parfois
c'est on rose pale satin6, d'autres fois l~6grement
bleuitre, puis elles passent an gris se confondant
presquc avec les nuages. Sur I'un de ces sommets,
appelis ( Cerro de San Cristobal 1, la piet6 chilienne
a plac6 une belle statue de la tres sainte Vierge qui
se voit de tous les points de la ville; le soir la lumibre
electrique la rend encore visible et rappelle a cette
nation qui la vinere si filialement qu'Elle veille
toujours sur elle. Un funiculaire y conduit. Faisant
trove un instant a ses occupations, la chore smur
Barras, soeur servante de l'h6pital du Salvador, se fait
notre mentor et nous nous donnons la douce joie
d'aller recommander a la Vierge de la montagne,
avec les intentions de nos veneirs Sup&rieurs, cqux
de la chire province que nous allons bient6t quitttr.
Deux heures apres, nous 6tions de retour a la chore
Maison centrale.
Nous terminons notre intiressant sejour an Chili
par la visite detaille des vastes et lumineux hopitaux
oi des milliers de malades reqoivent les soins d6voues
de leurs heureuses servantes. Au Salvador, a SaintBorgia, a Saint-Joseph, nous trouvons, uni au confort
dont jouissent les malades, le dernier mot de la science
dansles services techniques. Puis c'est Saint-Jean-deDieu oi les premieres seurs envoyees au Chili commencerent les oeuvres de saint Vincent. L'h6pital
Saint-Vincent, mis a la disposition de la facult6 de
medecine, veritable petit monde mouvementi et agit6
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par le nombreux personnel 6tudiant qui y vit ou y
vient journellement.
Belen, la Sainte-Famille, la Charit6, asiles d'enfants
et de jeunesse oi le s&rieux de notre tache est interrompu par les gracieuses r6ceptions qui nous sont
faites. A la Charit6, I'auteur elle-meme d6clame son
travail avec la prononciation d'une petite Parisienne.
la chore maison centrale, nous
Le temps passe;
didions nos huit derniers jours entourees des delicates attentions de la respectable sceur visitatrice et
de ses compagnes.
Entre temps, autre visite A Marie sons son titre de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est sons ce vocable
qu'elle a et6 nomm6e par San Martin, l'un des hbros
des
de 1'ind6pendance, t la G6narale de I'armee
a
son
Baquedano,
le
g6ndral
Andes »; c'est 4 elle que
entree triomphale & Santiago, remit avec grande'
6motion son .epe, apres l'avoir baisie. Le 9I decembre dernier, cette Vierge de style espagnol, vetoe
de riches otoffes, a AtA solennellement couronn6e au
milieu de fetes inoubliables. Elle est viniree dans la
magnifique 6glise gothique du Salvador oi I'on note
de riches et fines peintures, de magnifiques vitraux,
un 6clairage 6lectrique d'un gout exquis, rien de dair
dans la lumiere, ce sont de toutes petites lumieres
6lectriques suivant les contours du gothique et formant autour des autels des rampes gracieusement disposces.
Le 16, un bateau dilt partir de Valparaiso; nous
le'prendrons, sous les auspices de Notre-Dame-duý
Carmel, nous voguerons vers le Prou. Toute la jouruhet
du i5 fut employe A de filials adieux. Des saeurs
d6l6gubes de toutes les maisons de Santiago se reanissent i la Maison centrale. L, la chore seur d'office
di sminaire, interpr6tant les sentiments de toutes,
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exprime la reconnaissance de la province envers nos

v6ner6s Superieurs pour la grace si appr6cide de la
visite. On en gardera longtemps le souvenir. Une
petite soeur du s 6minaire prend a son tour la parole

au nom de ses compagnes et assure que cette visite
extraordinaire au debut de leur vie de communaute
demeurera grav6e dans leur cceur. M. le Visiteur benit
ensuite le groupe de notre Immaculke MNre avec la
v6nerablesmeur Catherine a J'ai et 6tablie gardienne ,
qui vient d'etre place a I'entr6e de la Maison centrale.
Puis & la chapelle, salut du Saint Sacrement en
action de grace de la visite : Notre-Seigneur nous fait
sentir qu'il n'y a pas de separation pour celles qui
s'aiment en Lui. A cinq heures, depart pour Valparaiso. La respectable sceur Montigny avait forms le
projet de venir nous embarquer, mais sa sant6 delicate nous priva du plaisir de passer avec elles nos
deroibres heures dans sa petite province. A la gare de
Santiago, nous lui fimes done nos adieux ainsi qu'aux
chores scears de la Maison centrale et a quelques
autres des diverses maisons qui nous y avaient pr6c6dees. Nous partons avec la bonne seur servante de
I'h6pital du Salvador, d6l6guee par la chbre sceur
visitatrice pour la remplacer. A Valparaiso, la digne
seur Pinto nous donne de nouveau une fraternelle
hospitalite. La matinee du 16 est bien remplie par nne
rapide visite en auto aux maisons de la ville, meme i
Vifia del Mar, et, i midi, dernier adieu a bord de I'Orcomt. Nos chbres accompagnantes demeurent sur le
quai pendant que notre bateau manceuvre et s'6loigne
lentement. Nous les saluons de loin, puis nous-nous
perdons de vue jusqu'au revoir sur terre, si Dieu le
vent, mais assur6ment au revoir du ciel.
Soeur LEVADOUX.
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VARIETES

CORRESPONDANCE DE JEAN LE VACHER
PAR M. GLEIZES (suite)

Le bombardement d'Alger recommenca le 21 juillet,
toujours de nuit, comme on avait fait jusque-lM. Tourville, qui en avait la direction, finit par obtenir de
Duquesne, aprbs bien des instances, qu'on tirit aussi
des bombes de jour, comme cela avait &t6 reglM a
Toionm. Un premier essai qu'il fit, au moyea d'une
galiote, au matin du 23 juillet, ne reussit pas. II fallut
s'approcher trop pris de la villek a la portCe des
canons ennemis, car la poudre, a cause de I'humidit6
du fond de cale, avait perdu 4 degr6s de sa force.
On proita des journ&es du 24 et du 25 juillet, oi la
mer fut agitie, pour la faire sicher au soleil.
c Si elle reprend sa premiere force, dit une relation
qui se termine le 25 juillet, on tirera de jour, ce qui
sera d'une plus grande kpouvante pour les barbares. a
La mer fat calme le 26. La Patrone, c'est-a-dire la
galkre du commandant en second, itait venue, au commencement de ce jour, du cap Matifou, oi s'ftaient
abrities les galeres, vers les vaisseaux pour prendre
les ordres. Sur le soir elle. fit approcher les autrei
galbres par le signal d'un coup de canon. On pourrait
assurer, lors m&me qu'on n'aurait pas d'autre preuve,
que Tourville profita du calme du 26 juillet pour faire
un nouvel essai de tir de jour, afin de juger si la
poudre avait retrouvi sa force et savoir a quelle distance de la ville on pourrait, sans danger, placer les
galiotes. La relation d'un officier, conservie au minis-

-

943 -

tire des Affaires itrangires, indique qu'il en fut ainsi
et elle fait connaitre le drame qii s'ensuivit.
Deux esclaves, l'un espagnol, Iautre portugais, qui
s'etaient sauves d'Alger la nuit du 29 juillet, avaient
confirm6 ce qu'avait dit le jour precedent un esclave
maltais, touchant les degits causes dans la ville par le
bombardement.
. UIs rapporterent, en outre, est-il ajout6, que le
lundi, jour du 26, apres que I'armie francaise ayant
dessech6 an soleil la poudre qui retrouva sa vigueur
perdue, on commen-a pour la premiere fois a tirer des
bombes de jour, avec un dommage bien plus grand
pour la ville, les barbares prirent le P. Le Vacher...
et le port&rent devant un canon ,, auquel ils mirent le
feu.
Le Mercure galant et les autres relations font connaitre ce qui servit de pritexte pour la mort de Jean
Le Vacher.
Ses domestiques avaient mis a skcher sur la terrasse
de sa maison du linge que le vent agita. Or, dit le
Mercure, cela arriva un peu avant que I'on tirit des
bombes de jour pour la premiere fois. Un ren6gat
anglais s'ecria de la place que c'6tait un signe que
faisait le consul A la flotte pour faire tirer des bombes,
et ii alla, avec d'autres hommes du peuple, le faire
savoir & Mezzomorto. Celui-ci fit de suite venir Jean
Le Vacher, lui demandant s'il en 6tait ainsi. Le consul protesta de son innocence; cela ne pouvait venir
A sa pensee. Les accusateurs, de nouveau interroges,
affirmErent la meme chose. C'en fut assez pour Mezzomorto. II avait un motif qu'il pouvait faire valoir.
Sans autre information et sans admettre de defense,
il condamna Jean Le Vacher a se faire musulman ou
a mourir i la bouche d'un canon.
t Vous avez bien le pouvoir de me faire mourir, re-
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pondit le consul, mais non celui de me faire renoncer
a ma bonne religion pour laquelle je donne volontiers
ma vie. )
Les accusatears se saisirent de sa personne et le
trainerent au m6le. Kara Mustapha, le-compagnon
habituel de Mezzomorto dans ses courses en mer, le
plaga de ses propres mains a la bouche d'un canon,
insistant encore pour qu'il sauvit sa vie en prenant le
turban. - u Garde ton turban et qu'il perisse avec toi,
repartit le courageux missionnaire. Crois-tu qu'ua
papas - qu'un pr&tre - comme moi craigne la mortw
et il se mit i exhorter les esclaves chr6tiens qui 6taient
presents & demeurer fermes dans leur foi. Un ren6gat
mit le feu au canod. Une partie du corps du missionnaire fut projet6e dans la mer d'oii s',leva unecoloane
de lumiure.
Une lettre du consul d'Angleterre, Philippe Rycaut,
donne une. autre indication et sur la mort de Jean Le
Vacher et sur le moment oi 1'on commenja &tirer des
bombes de jour. Ce consul etait arriv a- Alger le
26 juillet. II fit savoir a son ministre, le lendemain 27,
comment it avait eti recu par un nouveau Dey et comment le bombardement de la ville par les F:anuais
avait repris. Continuant salettre le 28, - ii met cette
date a. la marge, - ii dit qu'au matin de ce jour on a
tir6 simultanement de la flotte et de la ville, mais sans
grands dhgats d'aucan c6t6; pois il ajoute :
< L'autre nuit, les Algeriens mirent le Pere Vicaire,
le vice-consul des Frangais, dans un canon et le turent
en le projetant, furieux qu'ils 6taient que les Francais
eussent obtenu la liberation de tous les esclaves. P
Si ce consul, qui arrivait a peine, et habitait une
maison de campagne a 5 milles d'Alger, ne connais-
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sait pasle vrai motif du meurtre du consul de France,
du moins il precise de nouveau la date de sa mort.
Son expression, cc 'autre nuit ,, indique, selon la
manitre usuelle de parler, non la nuit derniere, celle
do 27, mais I'autre, eelle qui l'a pr6c6d6e, savoir : la
nuit du 26. De plus, ce mot de nuit montre que c'est
vers le soir du 26 que l'on tira des bombes.
-Le temps qu'il fallut pour aller d6noncer le consul;
pour venir le prendre dans sa demeure, et peut-etre,
comme le disent des relations, pour piller alors sa
maison; pour le conduire devant Mezzomorto; pour le
trainer au m6le; les moments employ6s aussi a le
presser de prendre le turban et A ajuster, i la hauteur
de la bouche du canon, une planche sur laquelle on le
coucha; les h6sitations avant de lui donner la mort,
personne, ni Turcs ni Juifs, ne consentant A prendre
la mache pour mettre le feu an canon; il fallut que ce
fit un ren6gat; tout cela fit que la nuit arrivait lorsque eut lieu l'execution, d'autant plus que dans les pays
du Midi il y a pen de cr6puscule. On put done voir la
colonne de feu qui s'6leva de la mer A I'endroit o.
itait tombee une partie du corps du missionnaire.
La date du 26 juillet pour la mort deJean Le Vacher
6tait d'ailleurs la date traditionnelle. Elle est donn6e
'deux fois par la Vie masnscrite, ainsi que par Collet
dans sa Vie de saint Vixcent de Paul, et par une note
des archives des pretres de la Mission A Paris.

Cependant, un des premiers historiens d'Alger apres.
la conquete de z83o, Charles de Rotalier, indiqua, on
ne sait comment, la date du 29 juillet, et comme cet
auteur a et6 copie par tous ceux qli ont 6crit apres lui,
cette date du 29 devint la date officielle. On vient de
icrivains
voir que c'6tait une erreur. Rotalier et les
qui l'ont suivi auraient pu, du reste, se rendre compte
qu'un esclave maltais, qui se sauva d'Alger sur la flotte
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fran<aise dans la nuit du 28 juillet, annongait d6ja la
mort du consul.
Une autre erreur aurait pu provenir, pour un lecteur
inattentif, de la faron ambigue dont un manuscrit de
la bibliothbque municipale de Marseille donne une
partie du r6cit de ce Maltais.
Cet esclave, qui 6tait employe dans les batteries
d'Alger, rapporta a que les bombes faisaient des disordres effroyables dans ia ville et dans le port, qu'elles
riussissaient mieux le-jour que la nuit, qu'elles avaient
abattu plus de deux mille maisons, could a fond trois
vaisseaux, une galbre, un ponton, trois barques-et fracass6 une autre gal&re qui 6tait sur le chantier pr&te a
mettre &la mer, qu'elles avaient tu6 le seul jour du 28
pros de deux cents hommes dans les batteries, et que
cela les avait mis tellement au d6sespoir qu'ils 6taient
alls en furie chez le P. Le Vacher, et que, I'ayant
accus6 qu'il fallait qu'il eit fait quelque signal, pour
faire connaitre qu'on devait tirer des bombes de jour,
avec une cruaut6 inouie, ils Ie conduisirent a la marine,
ou,. apris lui avoir demand6 s'il ne voulait pas pour
sauver sa vie se faire mahometan, ils lui mirent la tete
-dans un canon. D
L'ensemble Te cette relation montre bien que ce
sont les ruines effroyables produites par les bombes,
qui ont mis les Alg6riens en fureur contre le consul,
et non les deux cents hommes tu6s le 28 juillet dans
les batteries, ce qui, dans ce dernier cas, eut indiqu6
que Jean Le Vacher aurait subi la mort ce jour-la. La
mention de ces deux cents hommes tues en ce jour
n'est, dans le r6cit, qu'une phrase incidente, dont le
sens, au reste, s'il 6tait n6cessaire, serait fix par les
autres relations. Avant le 28 juillet le consul avait
cess6 de vivre.
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Saint Vincent de Paul s'itait montri bien inspir6 en
envoyant son disciple en Barbarie malgr6 les craintes
que l'on manifestait. Jean Le Vacher fut vraiment
I'homme providentiel. Tous rendent temoignage qu'il
remplit parfaitement les divers ministires qui lui
furent confies.

Saint Vincent 'appelle un veritable missionnaire;
il fait souvent son 6loge. Les missionnaires de Tunis
le disent la grande colonne de l'iglise d'Afrique. Les
cardinaux de la Propagande notent, dans leurs reuaions, que chacun de ses rapports ou de ses actes

merite des louanges. Ils lui font savoir la grande
satisfaction qu'ils iprouvent de sa bonne administration du vicariat apostolique.
Les ministres de Louis XIV recommandent aux
d putes qu'ils envoient pour quelque mission en
Barbarie, de s'entendre avec le consul et de suivre ses
hlmiires. Colbert, qui ne vent pas accorder aux Alg&xiens ce qu'ils demandent, charge le consul du soin
de chercher quelque pr6texte pour motiver ce refus.
Les ministres laissent le consul a Alger apres la
declaration de guerre, ce qui est contraire A tous les
usages. Ils-savent les services qu'un tel homme-peat
rendre a la France, mrme au milieu des hostilit6s.
Les repr6sentants de la Chambre de commerce de
Marseille 6crivent au consul qu'ils n'ont pas besoin de
lui recommander les int6rfts du n6goce, sachant avec
quel soin il s'est toujours appliqu6 A le prot6ger.
Ceux qui l'ont vu A l'aeuvre et constat6 ses services
disent que nul consul n'a, autant que lui, veill sur
les int&rets de la France et promu l'honneur du roi.
Quelques negociants, qui convoitaient le consul&t
de Tunis, mirent en avant, pour supplanter Jean Le
Vacher, que celui-ci n'avait pas de talents pour le
commerce. Les faits protestent contre cette appri-
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ciation. Ils allaient surtout lui donner, quatre ans
apres, cette singulibre refutation. Les vrais n6gociants
de Tunis 6crivent alors au ministre que, pour le bien
de la France et e** -. goce, il est absolument n6cessaire de faire revenir Jean Le Vacher en ce pays. 11
est si estim6 des Turcs, que ceux-ci ne pourront rien
lui refuser.

Chose remarquable, en effet, Jean Le Vacher
jouissait aussi de 1'estime des Turcs, contre lesquels,
cependant, il avait a d6fendre les intr&-ts de son
pays. A Tunis, le dey Mohammed Laz lui dit : a Je
vous donnerai, si vous le disirez, mes gardes pour

vous servir d'escorte dans vos courses; et je veux que
nous soyons bons amis. >,Le dey Kara Kouz aimait
particuliirement, a son tour, Jean Le Vacher et il ne
lui refusait rien de ce qu'il demandait. A Alger, les
chefs'du gouvernement faisaient droit, g6neralement,
i ses requetes. II lui suffisait de paraitre dans les
assembltes du Divan pour calmer les passions soulev4es et faire 6carter les trsolutions extremes.
Les Alg6riens souffrent qu'il reste au milieu d'eux
pendant la guerre avec la France. Trois fois ils
l'envoient au commandant de la flotte comme m6diateur. Ils lui demandent d'ecrire au roi de France pour
implorer la paix.
A sa mort, les Turcs veulent, aussi bien que les
chr6tiens, avoir de ses reliques pour se ressouvenir
d'an homme dont les vertus et la rare prudence les
avait charmis pendant sa vie. Lorsque 1'ambassadeur
alg6rien viendra demander pardon & Louis XIV de la
mort du consul, il pourra dire en toute virit6 - que
tous les gens de bien, parmi eux, ont detest4 ce
crime

D.

Ceux que des int6r&ts, des passions humaines,
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avaient faits les adversaires de Jean Le Vacher,
viendront dans la suite reconnaitre feurs torts. Un
religieux franciscain qui, de concert avec le consul
Ambrozin, a adressi, de Tunis, contre lui, a la Propagande deslettres calomnieuses, lui demandera pardon,
deux ans aprss, jusqu'a trois fois, et dans les termes
les plus humbles, disant que quand il &crivit ainsi il
,ne connaissait ni sa personne ni son grand m6rite.
Ambrozin aura aussi, plus tard, avec le vicaire apostolique les rapports les plus bienveillants. 11 lui kcrit
qu'il est pret L recevoir sous son toit et a sa table le
religieux qu'il enverra d'Alger pour la direction de
l'glise'de Tunis, a pourvu, dit-il, qu'il soit recommande de vous.,.
A Alger, un trinitaire espagnol qui ne vent pas
reconnaitre I'autorit6 du vicaire apostolique lui suscitera mille ennuis, portant meme les esclaves espagnols
i se soulever contre lui. Ce religieux reconnaitra enfin
que Jean Le Vacher a agi toujours sans passion,
meme quand il a di se montrer s6vere, il lui exprimera
ses regrets de sa conduite, et il amenera les esclaves
espagnols a venir aussi lui demander pardon.
Les Religieux rkdempteurs auxquels Jean Le Vacher
a eu occasion de rendre service lui en gardent une
extreme reconnaissance. Les Peres de la Merci de la
Congregation de Paris terminent la grande histoire
de leur Ordre par l'1loge du missionnaire. " Nous ne
pouvons nous dispenser, disent-ils, de faire ici l'eloge
de ce vertueux pr6tre, en reconnaissance des 6troites
obligations que les Religieux redempteurs de la Merci,
tant Francais qu'ntrangers, lui ont, pour les services
et assistances considerables qu'il leur a rendus i
Alger n.
Les Peres trinitaires reproduisent deux fois cet
eIoge , 1 cause aussi, disent-ils i leur tour, des
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grands services qu'il a rendus, a Tunis et & Alger,
aux religieux de l'Ordre de la tr!s sainte Triniti et A
lears redempteurs, particulierement a ceux de la
dCchausse de France >.

D'autres relations c61ibrent les vertus u de cet
homme si pieux et si saint que les Tarcs firent prir
par un genre particulier de martyree.
Ce martyre, Jean Le Vacher Pavait toujours disire,
et on a vu avec quelle intripiditi il coafessa la foi.
II fat plac6 a la bouche d'une couleavrine de

7 metres de long qui defendait l'entr6e du port
d'Alger, et que les Turcs appelaient Baba Merzoug,
le Pare fortuna. On la nomma disormais ]a Coasulairef la piece qui donna la mort an consul. C'est de
son sein homicide, dit Mgr Dupuch, que l'ame du
missionnaire s'6lanca vers les cieux. )
Raymond GLEIZES.

M. PLANSON
M. Planson naquit a Essones, daas I'Aisne, le
31 janvier 1854; il aima toujours son cher Soissoonais
et il est touchant de lire sourent dans ses lettres ou
ses ricits de voyages des reminiscences du doux pays
de son enfance : c Coabien de fois, 6crit-il pendant
son skjoar aux P-tats-Unis, me sais-je transporte sWr
les rives de 1'Aisne, an fond de ce vailoa frais et
opbragoou resident mres chbres affections dE famifei a
I recvt an baptarae, le 1 mars, ks pranowts de LouisAugastin-Kilien, 1 puisa des l'enfance une grande
devotion pour la Vierge du Soissonnais, Notte-Damede-Liesse, et longtemps plus tard il composera un
drame en quatre actes en I'honneur de la patronne de
son pays natal.

Sa famille se transporta bient6t & Ch~teao-Thierry
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et

c'est 1~ qu'il commena ses itudes. 11 a raconti
lIi-weme v comment le premier jour qu'on me mena
4i l'cole. je fis uae colire 6pouvantable au cours de
laquelle je mordis ettgratignai le brave instituteur
g.u m'empchai de courir rejoindre maman, laqueUe
pleurait en entendant mes cris ,. Mais il se mattrisa

bien vite et il devint un des meilleurs el6ves de
I'cole. A 1'ge de douze ans, il entra au petit simimlire de Soissons que dirigeait M. Dupuy,pour lequel
il gardera toute sa vie une profonde veneration. Ayant
acheve ses etudes secondaires en 1871, ii devint professeur dans cette m&me institution Saint-LUger oa il
avait 6t6 eflv-; en 1873, il demanda a entrer dans la
Congr6gation de la Mission et il fut requ au seminaire
interne i Paris le 26 septembre de cette ann6e, en
jauame temps que le P. Villette.

. Noes v&cfmes quatre ans ensemble faisant c6te a
c6te nos 6tudes de theologie. La quatrieme annae, je
towibai malade, je fus envoyi A la maison de campagne; ii y 6tait aussi et il fut pour moi plus qu'un
infirmier; ii fut une veritable soeur de charit6, d6voue,
-attentif, prtvenant mes moindres d6siss et par son
amiti6 r6chauffant mon pauvre cceur atteint alors
d'ane triatesse insurmontable. ),
II ft leavteox le 27 septembre 1875, rejut la tonsure

et les ordres mineurs en 1876, le sous-diaconat le
26 mai 1887 et le diaconat le 22 septembre de la mame
annie. l.fut alors plac6 au petit seminaire de Soissons, oa il avait dbji ett collaborateur; c'est 11 qu'il
fut ordonn6 pr6tre le 22 d6~embre 1877. M. Plansoa,
ecrivant comme coosulteur de la maison, donnait t6moignage de ia r6gularit6, cordialite, amour du travail
qui rlgnaient parii les confreres. La Semaine rsligieuse de Soissons lui a rendu cet eloge: ( M. Planson
s'est conquis dans cette maison une universelle estime
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pour la rectitude et la justesse de son jugement, la
fermet6 de son caractere, une conscience scrupuleuse,
une parfaite igalit6 d'humeur et une dignit6 sa'cerdotale que tous admiraient. , Mgr Binet, aujourd'hui
cardinal-archeveque de Besancon et qui fut son klve,
lui a toujours gard6 une profonde gratitude. En 1881,
M. Lobry fut nomm6 superieur du petit seminaire; il
&crirade M. Planson, le 22 aoft 1927 : a Mieux que
personne, j'ai t6c a meme d'apprecier ses eminentes
qualitbs, sa piet&, la sCrete de son amiti6, tout ce qu'il
y avait de bon et de delicat dans son cceur d'ami et de
fils de saint Vincent.
En 1886, le petit s6minaire de Soissons cessa d'etre
dirig6 par la Congregation; M. Planson fut envoy6
au seminaire de philosophie que I'on venait d'ouvrir &
Solesmes et, pendant une anne,il fit econome, professeur d'histoire ecclisiastique et de liturgie. a Oh,
ce fut une bien bonne annie, ecrira, M. Planson, vingttrois ans plus tard; je n'6tais pas venu a Solesmes
sans emporter au co(ur le regret de mon cher SaintLeger; mais l'amitie toute fraternelle de M. Villette
me fit oublier bien des gros chagrins; cette bonne et
heureuse annie finit trop t6t. En 1887, M. Planson, qui se faisait d6ej remarquer
par ses qualitbs financieres, fut appel a. Paris pour
6tre procureur.M. Bettembourg 6tait alors procureur
g6•6ral II fut question, en 1888, de nommer M. Planson
professeur d'Ecriture sainte, a la place de M. Berger,
deced. La chose ne se fit pas. II fut alors charge de
preparer les cas de liturgie. En 8go, ilestaddmis comme
membre du petit conseil de la Maison-Mere, dont
faisaient partie MM. Chinchon, assistant; Amourel,
sous-assistant; Prunac, Tisne et Huet. En 89&, .il
est nomm6 maitre de-c-r6monies en remplacement de
M. Tisn6, dcWde.. Tous ces offices furent remplis
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avec la gravit6, la conscience, le soin minutieux qui
distinguaient notre cher confrere.
En 1892, M. Planson fut envoye 1 Constantinople
pour diriger le college Saint-Benoit. M. Lobry 6tait
dej' visiteur de la province. II a dit de M. Planson :
a Toujours je l'ai connu genereux dans tout ce que
Dieu reclamait de lui, toujours je l'ai connu respectueux et divou6 4 1'6gard de I'autorit6. Son esprit de
foi etait profond, sa pi&t6 forte, vive et 6clair6e. Ses
belles qualits d'intelligence, sa claire comprehension
,des affaires, sa prudence, sa discretion 6taient remarquables. N Ce fut pendant qu'il etait a Constantinople
qu'il perdit son plre. Cette perte lui fut tres sensible,
et quelqu'und qui le connaissait bien lui souhaitait
a force et courage dont vous avez grand besoin plus
que bien d'autres. a I1 r6ussit a obtenir a Saint-Benoit
quelques am6liorations et le P. Fiat, a qui il en faisait
part, lui r6pondait : Je nme rijouis de lotre petit
triomphe et je vous embrasse bien affectueusement. »
Apres trois ans de sejour &Constantinople, M. Planson
revint a Paris,et le P. Fiat, qui savait combien il avait
riussi dans sa charge de procureur, lui 6crivait : a J'ai
pu arranger toutes choses de maniere Avous rendre la
place que vous occupiez a la Maison-Mere. »
11 reprend done son office de procureur sous M. Bettembourg, procureur gaenral; en 1895, il remplace
M. Prunac pour representer dans les banques, comme
titulaire avec le procureur general, les interets de la
Congregation; en 1899, M. Bettembourg est envoye
comme commissaire extraordinaire dans l'Ambrique
du Sud, M. Planson est nomm6 procureur general
int4rimaire. II a fourni dans cet office une somme
de travail.considerable qu'il a pu mener a bout par son
constant esprit d'ordre et par l'intelligente organisation de son temps et des affaires. En 1900, il fait
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partie do petit conseil t le procks-verbal de la premiere s6ance a laquelle il assiste constate qu' a on'l'a
vu reveai awec plaisir, parce qu'il d&fend si bien les

intirets de ta Maison-MWre w.
En 19or, it fut envoyb en Angleterre avec M. Poret.
Laissons ce dernier nous raconter ce qe ft notre cher
confrhre pendant cette piriode :
a Aprks on sejour prolongE & Mill-Hil, o0 it fat
royalement rega et trait4 par ses confreres irlandais,
M. Planson songea a s'6tablir dfiaitivement ailleurs :
ainsi Ie voulait la dilicatesse, M. Planson ne pouvant
se resoadre a jouer plus longtemps.le r6e de ( parent
.pawvre ».
. Or, c'tait pr-cisnment A cette 6poqae que se
fermaient nos maisons de France. Quelle occasion pour
le bon cocur de M. Planson d'exercer Ia chartti en
faveur de plusiears confreres trop fatigues pour aller
A l'itranger continuer les travaux de leur vocation! Au
venerk P. Fiat lui disant : t Mais vous voulez composer
, votre maison de malades ! - Oi, mon Pare, ripona dit-il, car ii faut tout de mmrae pratiquer la charit6
a entre nous. Notre Peresaint Vincent Ya recommandC,
< si je ne me trompe! Allons, c'est bien! On vons
c les donnera I ),
a Notre Pre saint Vincent n : M. Planson aimait

beaucoup cette appellation, et l'on sentait qu'elte traduisait an amour tout filial.
c Ses nouveaux collaborateurs, avec quel empressement it les recat, de quelle sollicrtude ne les entouraitil pas daas lears maladies. Autaat ii s'oubliait lti.m&9e et relfsait de se laisser soigner, autant i1 ktait
prodtgue des qau'i s'agissait d'un autre.
(CQuelle bonth aussi, quelle patience pour initier les
nouveaux venus au travail tout spcial de la Procure

Lui demandait-on des renseignements dija plusieurs
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fois donnas, il les redisait sans aucune marque d'impatience et quelquefois avec une pointe d'humour qui
aettait a I'aise le questionneur confus.
a A chacua de ses confreres, M. Planson avaitconfi6
ane tiche bien diteranmie, et quoique tonjours bien
dispose a aider. k tirer d'embarras un confrere encore
pen expert, il laissait chacun a son travail particuler:
delicate manikre de laisser croire A chacun qa'il &tait,
sinon ncessaire, au morns bien utile i l'ceuvre coramane. Aussi prenaii-on goint a ia besogne quotidienne;
on s'interessait kala Procure et le travail aidait puissamment a suppotter les ennuis de l'l6oignementL

u L'l1oiguement de Paris, il faut bien le dire, fat
pnible pour M. Planson. 11 en a souffert t teacoup:
oeox-Ia seuls qui ont pa appr6cier tout ce qu'il y avait

de d6lcatisse, de semsibliht dans cette nature si rictie,
dans ce cesa si bon, peuvent comprendre un pen
combien lesejo rde Londres fat dur poor notre
inioDr confrere.
m Or, pour tromper son ennui, il s'ingeniait a. multiplier son travail a lui; aussi tous les jours il tait A
son bureau du matin au soir et ses n&mbreux correspondants poauraient dire que les reponses aux questions posees ne se faisaient guare attendre : il mettait
ane sorve de coquetterse a repondre le jour m&nee,
quand toutefois il avait en mains les donnees nbcessaires.
- M. Pianson a beaucoup travaill6; il a travaillt par
esprit de foi, par devoir, par d6vouement. La pense,
en effet, qu'il &ait utile auxrassionnAires, aux scears
de 1'tranger, lai 6taat an stimulant, une consolation :
A Puisqu'd faui que quelqu'un se d&voue pour IOeu
a venir en aide, pour garder leur pain, aimait-il a
t repCter, autant nous que d'autres! a Cette pens6e

1'encouragea toujoars dams son sejour A Londrds.
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i M. Planson ne quittait guire la maison que pour
rggler les affaires de Procure. On pent regretter que
son caractere-timide, defiant de lui-m&me i 1'exces,
lui ait interdit le ministere extbrieur. Seule la n6cessit6 absolue, l'intervention positive des autorit6s eccl&siastiques locales, purent le faire sortir de cette r6serve
qu'il aurait voulue radicale. A Mill-Hill, oh il fut
forc6 quelquefois de se prater aux exigences de la
situation, nos Sceurs etaient heureuses' de recourir a
son ministere. A Isleworth, il dut suppleer plusieurs
fois le confesseur des Carmelites : ces bonnes religieuses 6taient ravies des directions spirituelles qu'il
leur donnait. Pendant plusieurs annies, il fut oblige
par l'eveque de Southwark de se charger de la direction de religieusesfrancaises itablies dans les environs
de Londres: ses conferences spirituelles, ses allocutions de v6ture 6taient toujours tr&s gfittes. Le distingu6 Recteur de la paroisse, aum6nier du pensionnat,
nie manquait pas d'assister a ces reunions et trouvait
un charme exquis aux discours du pr6dicateur-: i Mais,
( oh done prenez-vous tout ce que vous dites ? s lui
demanda-t-il unjour.-i Mais dansle catichisme romainn,
r6pondit M. Planson. Oui, c'est vrai, penserons-nous,
c'est dans le catichisme romain qu'll puisait le fond de
son discours, mais la forme, l'agencement des preuves,
I'onction du debit, tout cela etait bien personnel,
c'6tait le catechisme romain, oui, mais traduit par un
maitre.
I Enfant de a notre bon Pare saint Vincent ~, M.Planson avait au coeur I'amour du pauvre. C'est ce sentiment-la sans doute qui le porta aaller chaque dimanche,
pendant deux ans, chanter la messe a'onze heures dans
une paroisse voisine populeuse, mais tres pauvre.
Une affaire I traiter on plut6t un service a rendre le
conduisit un jour dans un quartier de Londres absolu-
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meat mis&rable; il allait chez les PP. Assomptionistes,

tout recemment etablis dans une paroisse en formation;
il trouva ces dignes religieux dans un d6nuement
complet; il revint tout 6motionn6 : , Ah! s'ecria-t-il,
i en nous retrouvant, voyez-vous, je suis honteux
u d'entrer ici !Nous sonmmes dans un palais a c6t6 des
i Assomptionistes! Imaginez-vous! J'ai dine dans une
atcurie! Une &curie! C'est leur refectoire! Ah ! nous
! sommes trop bien! Saint Vincent ne doit pas etre
a content de nous ! ,
a Plusieurs Filles de la Charite, plus nobles encore

par le coeur que par la naissance, 6taient venues
demander a l'6veque de Southwark un champ d'action
pour leur zele et leur charit6. Elles furent d'abord
dirigees dans un centre ouvrier sans doute, mais non
ddpourvu d'aisance et de bien-8tre : t Ce n'est pas ce
a qu'il nous faut, dit a l'Fveque la venfree sceur de
it Farconnet;-nous sommes venues pour les pauvres. n
Monseigneur I'kveque indiqua alors aux Filles de
saint Vincent son aucienne paroisse et la, certes, sceur
Farconnet et ses compagnes furent en plein dans leur
l66ment : elles trouvdrent a Walworth matiere A ample
devouement.
( Or, M. Planson, qui 6tait charge de leur direction
spirituelle, jouissait du bien que nos sceurs accomplissaient sans bruit : ; Je suis fier de nos sceurs de
a Walworth, disait-il souvent; voila de vraies Filles
q de saint Vincent! Oh ! co:nmae elles travaillent et
<<quel bien elles font! »,
Nous regrettons de ne pouvoir confirmer I'eloge
que M. Poret vient de nous faire des conferences de
M. Planson en en citant quelques extraits. Nous esp6rons qu'une main pieuse les sauvera de l'oubli. Nous
avons lu ces exhortations : elles sont vraiment touchantes, appropries A 1'auditoire et remplies d'une
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Ictmiine solide; il aime faire I'historique des fetes sur
lesquelles it parle et comme it est en terre anglaise
oi I'ot reproche k l'Iglise catholique ses d.veloppements liturgiques particulibement pour ce qui
regarde les fetes de la sainte Vierge, il 6tablit solidement le bien fondf de ces d&veloppements; ses
considirations sont pieuses, doctrinales. I1y ajoute
somrent une note personnelle et intime qui donne
un charme special A ses conferences; celle sur la
Nativit6 est particulierement touchante, itexplique
dans I'exorde pourqooi cette fete lii plait plus que
les autres : a Marie m'y apparait non pins daas ses
privileges, non dans sa plus baute et surhfpmaaine
fonction, non plus dans sa gloire 6ternelle, ni dans
la spleadeur de ses exemples. Elle m'est reprksentee
commne plys humaine, revrtue de ce que j'aime et
j'apprcie dans celle qui fut ma mere sur terre, je
,comprends mieux celle qui est ma mere du ciel et
mon ceur suivant sow attrait qui n'est gene pha aucun
eclat de grandeur, mon ccurse laisse aller 0 toute la
simplicit6 et a toute l'ardeur de son, amour. Telle est
dans mon culte de Marie la place que je donne A la
Nativit6 de la sainte Vierge. Cette fete a pour moi
toute la po6sie, toute la beaut6, toutes les attirances
de la.fete de Noel C'est le Biutk Day de Marie; c'est
le Noiel de la tr&s sainte Vierge. b II a une shrie d'instractions str le Petit Office de la sainte Vierge qui
mariterait qu'oa en citgt des extraits nombreux; mais
les limites de cette notice ne nous permettent pas de
nous etendre outre mesure sur ce sujet. Ajoutons que
pour rendre service a la Comkunauth qu'it dirigeait,

il en fit I'histoire. La supbrieuwe i qu ii avait
communique les 6preuves lui 6crit: a Je suis encore
sous le charme de la lecture que j'a- faite hier de la
notice de la Congregation et je vous avouerai que j'ai
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hAte d'en avoir I'exemplaire achev6. ) Cette meoae
superieure lui 6critait, en 9Ig8, alors qu'il se disposait h les quitter pour venir en France occuper son
poste de Procureur ghndral : " Mon bon Pere, je suis
confuse de tout ce que vous faites pour nous; tant de
delicatesse, tant de divouement! Comment reconnaitre tout cela? Par nos prtires, nos communions,
oui, mais ce n'est tout de meme pas assez; je voudrais
plus. Que Dieu m'&claire !`
En 1905, ii pr&cha la retraite des Petites Sours des
Pauvres de Londres. See conf6rences ne sont pas un
passe-partout qui peut servir aux Petites Sceurs des
Pauvres comme aux Filles de la Charit6 et a d'autres.
communautts; eiies-sont approprieCs A !'a-ditoire;
tlles sont ezaailltes de traits et de sentences qui nepeuueat Wtre que pour les Petites Sceurs des Pauvres;

M. Planson a toujours cu le respect de la parole deDieu et loIn de se laisser aller & une improvisation
qui souvent ne fait que laacer des paroles en Fair, it
a toujours pr6pare soigneusement ses intructions. Ses

manuscrits en font foi.
Il va de soi que dans ce ministere sacerdotal, les.
Filles de la Charit6 eurent une place 4 part. Quoique
Londres, il venait souvent en France soit
residant L
pour donner des retraites soit pour confesser ies
scurs tous les trois mois. Nous avons conserve buit

retraites qu'il pr4chaa Cambrai, Maison-Mere, Naples,
Montdidier, Mill Hill, Lisboone, Laon, L'Hay, Fontenay. Quelquefois, ii applique aux smurs les paroles
adressees par J6sus aux aages des sept gglises dans
l'Apocalyse, quelquefois il leur commente les Beatitudes; ii a tne retraite str la charite, une autre sur
Ie progres, une sur les paraboles, une sut les fmnies
e sar les vertue. 11 preche dts confede l'aavangile,
le mois de Marie I la Commuparticulibres;
rences
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Ego Mater pulchrae

dilectionis. Le bieri qu'il ne peut pas faire par sa
parole,. i le fait par ses lettres. Nous avons trouv6
dans ses manuscrits un petit paquet qu'il intitule :
Feuilles d'autcmne. a Ce- que j'appelle ainsi, dit-il en
t&te, ce sont des fragments de correspondance avec
quelques personnes religieuses. , (L. A. P.) Les principaux sujets traites sont la charite fraternelle; consid&rez le lis des champs; Marie-Madeleine au Banquet, a B1thanie, au jardin du Sepulcre; situation
difficile; maladie; hypertrophie du moi; a une naufragke; abnegation; Marie de Magdala; la bont6;
contradiction; union avec Notre-Seigneur; amities en
communaute; la peur de Jsu's; impressionabilit6,
courage et. confiance; peut-on demander la mort?
obhissance, respect, etc. Si I'on voulait faire un choix
dans ces consid6rations, on aurait un livre qui ressemblerait beaucoup au Petit Pri spirituel de M. Chinchon. Nous avons trouv6 un autre cahier de son icriture, intitul4 : Que dire a nos scours? Quelques considerations pour chaque vendredi. En bas de la premiere page, il y a cette d6dicace : A ma chere fille :
en m6moire de. son filial Oievouement, et en aide et
appui de ses a conduites et directions ,, je didie ce

petit travail. (A.L.P.)
Une sour qui l'a bien connu a ecrit de lui :-( II
s'est toujours montri si paternel pour nous! nous
avons pu admirer ses qualit6s et ses vertus que son
humilitk tenait si jalousement caehees sous une froideur et une impassibiliti voulues. ,
Venant dans le diocese de Soissons, ii rendit de
grands services a l'administratiqn 6piscopale et la
a a 6t6 un conseiller
Semaine religieuse a dit de lui : It
fort appr6ci6, d'un appui sur dans la n6gociation de
plusieurs affaires diocisaines. ,

Pendant cette periode de dix-Sept ans, il fut plusieurs fois charge de missions extraordinaires.
En 19o6, il est envoy6 en Chine; son journal de
voyage nous montre sa nature, ses qualit6s et ses
vertus. II s'embarque i Brindes Ie 29 janvier et il
souffre d'tre seul confrere au milieu de tout ce
monde de passagers. ( Je suis dans un isolement
complet - mon sort ne serait pas trop triste, mais
mon imagination me le d6peint comme tel. Je suis
seul avec le desir fou de ne '&tre pas et de pouvoir
jouir d'un si beau voyage avec un cceur semblable et
uni au mien n. Dans la mer Rouge qui lui rappelle
les H6breux, la loi donn6e sur le Mont Sinai, la terre
promise, il se plaint encore d'&tre seul et de l'etre
pour longtemps, mais t ma terre promise, c'est la
volont6 de Dieu. - 11 s'effraye A I'avance de cet
inconnu que lui prepare son s6jour en Chine, mais il
ne vent pas y penser pour n'&tre pas effray6. Le io fvrier, il ecrit en vue de Colombo : t 6 3oo kilometres
qui me s6parent de ma petite famille de Spring Grove.
Moi qui desire la vie calme, tranquille sans heurts ni

chocs, je ne l'ai plus guere. Moi qui l'aime avec les
consolations du home tranquille et les joies de l'amiti6,
en fait de tranquillite, j'ai un bateau qui danse et
remue; en fait d'ami, ici, je puis dire que je n'en
compte aucun. , Et plus loin, il rappelle la phrase
suivante : t La solitude ne me pese pas , qu'on lui
attribue et il ajoute : t Belle parole que j'ai dite sans
y croire. )) Le voyage se poursuit; M. Planson nous
dcrit Colombo, Penang, Singapore, Hong-Kong.
Dans ce journal, on saisit le naturel de notre cher
confrre : sous cette froideur qui nous paraissait glaciale, il cache un cceur tendre, porte a s'attacher;
il a des emotions qui se manifestent sur le papier et
qu'il devait cacher par son visage impassible. En pr&-

-

962-

sence d'un des spectacles les plus propres a emouvoir, il ecrit cette phrase qui le peint : a Je ne puis
m'emp&cher d'etre emu. n 11 devait doac soavent s'emp&cher d'etre 6mu on du moins de le paraitre. 11 fait
des r6flexions m6lancoliques sur les personnes avec
lesquelles il a vecu quarante jours : %Amiti6s de rencontre, liaison de quelques jours. II ne restera rien de
ces echanges de courtoisie et de politesse. ,, La premiere fois qu'il aperjoit les barques chinoises, c'est A
Hong-Kong; au lieu de desceadre & terre, il reste a
bord et il les dicrit minutieusement et curieusement.
II cousidire dans une barque le m6nage qui h'babite,
les animaux qui y vivent, il decrit la vie jouraalire,
il ne didaigne pas les details ralistes; il peint les
vieillards, les enfants, l'homme, la femme, !es b6bes,
ii raconte le repas, la maneuvre. Toute une journee
il est rest6 11 a examiner la petite barque qui est
aupris du grand navire et apres avoir 6crit quatre
grandes pages. il conclut : <Ainsi se passema journte
en mille et use observations plus interessantes que
celles que j'aurais cues a terre. ~ II a raison de dire
qu'il est toujours un peu reveur. Le voici A SbangHai, le 27 fevrier. 11 reooit beaucoup de visites et il
II me faut 6tre aimable. (a me codte tout
4crit:
autant en Chine qu'en Europe. n A peine arrive atu

terme du voyage, il a hite de revenir en France. Ce
desic se manifeste a chaque page. II suppute les
mois, les semaines qu'il lui faudra rester, comme
1',colier compte le nombre de jours qui le a6parent
des vacances. -Mais M. Plansoa est ua bome cde
devoir; ii sacrifera ses gofts a la volongt de Dieu.
La veille de partir pour Ie nord de la Chine, il .crit:
< Le voyage de Pekin m'assomme A l'avamce et si ce

a'6tait 1'ordre qui m'a 6t& donnk, sreament je prendrais aussit6t le bateau de Tetour.. Comme ce serait

boa de rentrer si vite dans sa maison. , Mais il doit
.accomplir la tiche imposte; il part pour Je Nora;
il souffre terriblement du wal de mer; beaucoup de
cboses le choquent et le fatiguent; il continue son
voyage quand meme; it ne n6glige aucun des lieux
oi it doit aller, malgr le froid, malgr6 les transports
pinibles, malgre sa sante delicate; il dbcrit minutisusement ce qn'il voit : Tien Tsin, Peking, Hankow; ii ne craint pas d'aller dans le vicariat oh
viennent d'&tre massacres un lazariste et quatre
maristes. Ici s'arrkte le journal que nous avons eu a
iotre disposition. La derniere ville dont il soit question dans ce journal est Kiu-Kiang. Nous ne savons
rien de la suite du voyage en Chine ni du retour qui
s'opira, par les.-tats-Unis, en compagnie de Mgr
Jarlin. Dans uA autre journal, il dit incidemment
qu'il voyagea avec M. Lemon, dii Japon a San-Francisco; et ii lui arrive quelquefois ailleurs de comparer
ce qu'il voit an port et i la ville de Honolulu, montrant ainsi qt'il est passe par les iles Hawai ou
Sandwich.
Trois ans plus tard, en 1909, il fit un voyage aux
Ltats-Unis; cette fois il n'est plus seul, il est en compagnie de M. Villette; aussi le ton n'est plus le meme;
son ricit est badin, plein d'humour britannique, il a
g<elqu'un qui lui donne la replique, il s'en paye. Voici
us specimen du genre dbs la premiere page. Les deux
voyageurs quittent la Maison-Mere, le 18 aoft 1909, en
voiture. u Oh! ce n'xtait pas un fiacre vulgaire. Fi done!
des g~naraux comme nous ne voyagent pas comme de
simples bourgeois. La trbs reverende et tres venarie
Mlere generate avait mis i notre disposition son carrosse, sa paire de chevaux et son cocher, et c'est dans
ce train et cet 6quipage que nous times notre entree
triomphale dans la grande cour de la gare. C'6tait
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merveilleux! c'itait splendide! Mais ce n'6tait guere
6conomique, car nous dimes donner un tout petit
pourboire de cent sous au cocher de la Rivirende
Mere, tandis qu'un simple sapin ne nous aurait codt6
que la moiti6. Ainsi va le monde. C'est tres joli les
honneurs; mais ca se paye comme le reste. Oh! ne
vous imaginez pas que je me plaigne; au fond, cette
piece de cent sous m'est tout A fait 6gal, car ce fut
M. Villette qui, royalement, la donna. w Ces quelques
lignes donnent une idie de tout le r&cit et montrent
un M. Planson de bonne humeur, tout i fait dans son
assiette. II apostrophe les etres inanim6s comme son
wagon-restaurant, son navire, sa cabine, sa couchette;
il se paye la tate des passagers qui dinent avec lui; ii
est toujours homme de procure, calculant les mois, les
semaines, les jours, les kilometres, etc. Le voyage
n'est pas tres agriable; il y a du brouillard, la sirene
siffle continuellement, il pleut, des gosses vienn.ent a
lui comme A leur mere et nourrice; n'importe, M. Planson est de bonne humeur, il a un compagnon, un ami.
Les descriptions qu'il fait des villes des ]-tats-Unis
sont precises; on sent un homme qui regarde, qui veut
des impressions personnelles et non des impressions
dicttes par les guides; i ! n'a pas l'enthousiasme facile;
quand on lui annonce quelque belle chose, it se tient
sur la defensive; il ne se rend que terrass6 par la
grandeur ou la beaut6 du spectacle. Ainsi d6filent
devant nous New-York, Philadelphie, Chicago, La
Salle, Saint-Louis, Kansas City, Denver, les Monta-

gnes. Rocheuses, la cit6 des Mormons, Los Angeles,
point terminus du voyage. II a souffert pen'ant tout ce
voyage de la poussiere qui I'a rendu sourd, des mouches, des moustiques, du wagon-lit, des repas a I'am6ricaine, mais, encore une fois, il n'est pas triste, car il
a quelqu'un i qui il se communique et il prend tout-da
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bon c6te. Le voici kLos Angeles, le 11 septembre.
C'est le Paradis -terrestre. I1 revoit le Pacitique:
Ecoutons ses r6flexions : ( Mon vieil ami le Pacifique.
C'est bien lai, je le reconnais. Et lui, me reconnait-il?
Sc souvient-il qu'il m'a porte amicalement sur ses flots?
Qu'il m'a bere doucement pendant plus de vingt jours,
cachant pour moi ses coldres et ses tempites, se faisant
b6nin pour mieux obtenir mes faveurs? II les a sans
conteste, etc. ) Voila, encore uie fois, un M. Planson
que peu d'entre nous soupconnaient. Le fond reveur
desa nature se manifestecependant de temps en temps.
On fait de longues promenades en auto autour de Los
Angeles; on rentre le soir; ti ce que j'aime en ces pro,menades nocturnes, kcrit-il, c'est le silence qui s'empare des promeneurs; quand la.nuit tombe, la conversation se ralentit; quand la nuit est tombee tout a
fait, les paroles cessent complItement. Au roulis de
l'auto, chacun mele le bercement de sa pensee, etc. )
Mais les affaires sont termin6es, il faut songer au
retour, on ne tournera plus le dos A la France. Hurrah!
Hurrah! M. Planson ne se tient plus de joie; on traverse un desert affreux; n'importe, il est si gai avec
M. Villette, qu'il compare son voyage a ceiui de deux
tourterelles, en pleine lune de miel. Mais bientbt son

compagnon dort et ronfle consciencieusement, et
M. Planson de s'&crier . ( Pour un voyage de noces,
c'est rkussi. ,

I longe la frontitre du Mexique; il

descend aux stations pour contempler les Indiens et
les Indiennes; cette vue l'afflige, et il a une page
magnifque sur c le regard sombre, ac6ri et pinetrant
d'une pauvre Indienne o qui vend des bibelots aux
voyageurs. A El Paso, it oublie ses bottines, son pardessus dans le train qu'il quitte. Le voici a Dallas, ii
calcule les heures pass6es en chemin de fer; 1iarrive a

la Nouvelle-Orl6ans; il raconte con amore de petites
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simplicit6, la rondeur de procedes des habitants; ii est
enchantS, ici comme partout, du cordial accueil des
Missionnaires et des Filles de la Charit6i 11 est de
nouveau a Saint-Louis, puis a Buffalo, I_ Niagara. Ici
le journal s'etend complaisamment pour d6crire les
fameuses cataractes. S'il n'y avait pas hait pages, nous
les citerions ici pour montrer la vraie tournure d'esprit
de M. Planson, harmonieuxnmlange de positif et de

poetique. La meme journie renferme une page non
moins curieuse : colle qui dictit le diner des anciens
,leves de Niagara: il y a des usages qti ne sont pas
dans nos'habitudes ; M. Planson les epregistre sans
les critiquer, car, dit-il sagement, de deux c6t6s de
1'Atlantique, on n'a pas les m^ises fagas d'agir. Mais
voici tls discours, intiessants, eloquents, en negiige,
en impromptu, pleins de force, vibrants. Tout i coup
c l'assemble se leva et d'un seul chacur s'unit en un
chant traditionnel, hymne compose uniquement pour
le collge de Niagara et consacre 4 ses gloires et A ses
succzs. Ce chant doux, recueilli comme une pritre,
succ6dant a l'animation da banquet, m'a grandement
touche; son air pen&trant est sest- en ma memoire, et
en tracant ces lignes je Ua puis m'emap&eher de sentir
raes yeux pleins de larmes. n, Et apres quelques autres
phrases, il achbve aiasi son journal du 29 septembre:
, Vraiment, ce fut li une jourake bien interessante et
bien remplie, l'une des meilleures de tout le voyage,
peut-6tre mime celle. qui se gravera le plus dans mon
souvenir. Le matia j'avais admir~ L'uae des mezveilles
de la creation (les chutes du Niagara}; le soir j'avais
pcis contact avec quelque 'chose de 1'ame amiricaine.
Rien que. cette journde valait le voyage. - I n'a pas
admire seulement ces deux choses &Niagara , it a ausi
etudi. soigneusement la manche de l'universit6, les.
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mithodes d'6ducation et il regrette de n'tre plus
directeur du coll.ge Saint-Benoit pour y appliquer
qaelques-unes des id6es recueillies & Niagara.
Oa se dirige vers lAtlantique; nous sommes de la
race du juif errant: toujours en marche; voici Springfield, New-York, Brooklyn, Baltimore, Emmitsburg,
Philadelphie, la majson de campagne oi a habiti
Joseph Bonaparte, enin le bateau, l'Atlaatique, la
France, l'Angletere avec sa dignit6 aristocratique
qu'il aime tant.
I fut envoyl1'ann6e suivante 191o a Constantinople,
'annee 1912 i Madere, coame commissaire extraordinaire. Nous a'avons aucun detail sur ces deux
voyages. Disons seulement qu'il reooit les felicitations
du P. Fiat pour la manikre dont il remplit ses
missions. i Je vous f£licite et je vous remerciee de
bonne fagon avec laquell vous avez trait6 les affaires...
Vous ne pcivea pas trouver de plus sage solution et
je ae doute pas que 1'on en demeare aussi satisfait
que je le suis moi-;m&e. )
M. Planson pakticipa A I'assemblee provinciale de

Fzance ea 1go8, dont la majoritA fit un postulatum
pear demander qu'un vicaire g&nral fuit donn6 au

P. Fiat; cette mame Assemblie souhaita a l'uaanimite
que la province de France eitt sa caisse provinciale ;
M. Planson fut ebl substitut pour rernplacer le deputi
ea cas o se deraier ne pourrait aller a 1'Assemable

agkkrale.
A l'assemblke provinciale de 914, M. Planson fut
klu premier depute. Cette asserAblie demanda qu'un
livre fit composei A 'usage des procureurs. Ce postulatum, vot6a 1'~A-aimaitk, devait tre realisk plus tard
par M. Plaso laii-samee. I1At paraitreeneffet quelques
j~ais aaat samort on manael de comptabiliti tris pra-tiqwe, fruit de sa longue expkrience. M. Planson par-

-968ticipa t la fameuse assemblke gen6rale de 1914 oh la
demission du P. Fiat fut acceptee et oi le P. Villette
fut 6lu Superieur general. M. Planson cut toujours des
attentions d6licates pour le v6n6rk Superieur genral
depose, et il continua -lui 6crire des lettres pleines
d'affection. Le bon P. Fiat lui rbpondit en 1915 :
(( Votre lettre me touche; partie de votre coeur, elle
va au mien. - Dans une lettre du mime P. Fiat, peu
de temps avant qu'il comparft devant Dieu, le Sup&rieur gendral d6pos6 6crivait entre autre chose a
M. Planson : a Je tiens a vous dire que vous m'avez
consolation et a grand service dans les
toujours et &k
que je vous ai donnees i
extraordinaires
missions
remplir. isSi M. Planson fut appr6cid, estim6 et aim6
par le P. Fiat, on peut dire sans se tromper qu'il le fut
autant sinon plus par le P. Villette. Ce dernier connaissait M. Planson depuis longtemps; il I'avait vu
S1l'oeuvre a Solesmes, et surtout & Londres qui d6pen-

dait de la Procure gin6rale. Une amitie tendre et
surnaturelle s'6tait 6tablie entre eux; aussi M. Villette I'aurait vu avec plaisir 61u assistant a l'assembl6e
de 1914; mais M. Planson malgr6 ses missions extraordinaires avait men6 une vie cach6e loin des confreres
et beaucoup ne connaissaient pas ses qualitBs solides.
M. Planson ne fut pas elu et retourna en Angleterre.
11 etait a peine arriv6 a Isleworth que M. Villette lui
6crivait- une des lettres les plus touchantes que nous
ayons de lui. Ne pouvant la citer en entier actuellement, donnons-en du moins la finale
( Le pass6 nous dit ce que pour nous deux sera
l'avenir. Vous voudrez bien de plus en plus voir en
moi l'ami et le frere, nous travaillerons la main dans
la main et le bon Dieu b6nira notre fraternelle affection et notre bonne volont6 d6vou6e tout entibre
au bien des deux families de saint Vincent. ) Quelques

jours plus tard, M. Villette 6crivait : ( Je n'ai pu r6pondre plus t6t avotre lettre du

21

de ce mois; j'aurais

voulu vous dire de suite mes affectueux remerciements
pour ces longues anoees de bons services rendus a la

chore procure dont j'ai taut bineficii pendant onze
ans de collaboration personnelle et dont j'appr6cie
toujours tout le prix. Je vous dois beaucoup... Ce
concours si loyal, si constant que vous m'avez apporti

m'a attache a vous de la maniere la plus intime et la
plus profonde. »
En aoit 1915, M. Planson ecrit humblement au
P. Villette. t Je sens que l'Age et la vieillesse viennent
et que la faiblesse et le besoin de repos se font sentir
et il se pourrait que bient6t je ne sois plus apte a
conduire, ni la maison, d'Isleworth, ni les affaires
qui s'y traitent Quand j'en serai IA, il est probable
que, subissant une loi humaine assez commune, je
m'imaginerai 6tre toujours utile, peut-6tre meme n&cessaire; mais aussi il pourra se faire que mes sup6rieurs
dans leur grande bont6 et malgr6 mon impuissance
bien constatie hisitent a me mettre a la retraite pour
ne pas me faire de peine. Pendant que je vois les
choses avec toute ma raison et luciditi d'esprit, c'est
pour moi un devoir de conscience de m'en remettre
3 votre paternelle discretion et d'accepter d&s maintenant un changement d'office qui s'imposera bient6t. »
M. Planson passe ensuite en revue les objections qu'on
peut faire A.son changement: Citons celle-ci : , On

m'objecte encore : Mais quand vous serez d6racin6 de
la Procure, vous perirez d'ennui! Non, mon Pere, j'ai
toujours su me crier du travail; au reste ne pourriez

vous pas m'occuper A la Maison-Mbre a des travaux
de biblioth.que on d'archives? N'y a-t-il pas en id6e
la refonte~des rggles du procureur local et la redaction
d'un manuel de procure? Et puis ne pourrais-je pas
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me livrer a quelque ministere spirituel et aussi, dans
mes derniers jours, sortir de ces occupations matkrielles dans lesquelles j'ai enfoui ma vie sacerdotale et
me pr6parer A mon salut eternel.
M. Villette lui r~pond une lettre d'encouragement:
, Vous me parlez dans votre deroibre lettre d'une
id6e d6primante qui vous a hante souvent et qui vous
6
amenait A croire que votre vie 6tait manqu e; cette
idWe n'est pas conforme A la v6rit6; sans doute votre
vie n'a pas &t6 celle d'un certain nombre de missionnaires : elle n'a pas &t directement appliquie aux
oeuvres du ministkre sacerdotal;... votre ministre a
vous a 6t6 d'un ordre spkcial; vous av'ez rendui la famille.
de saint Vincent des services tres r&els et tr6s 6tendus
que pen d'autres auraient pu ui rendre et vous savez
aussi hien que moi l'importance pour une communaut~
comme la n6tre d'une bonne gestion financire. a M. Villette achevait salettre par ces joots: a Comme ami plus
encore que comme supexieur, je vous demande de me
continuer votre concours sartout apres la guerre oit iL

me sera pins nicessaire encore. x
La correspondance se poursuit ainsi jusqu' la veille
de la mort du P. Villette. Cette mort, quoique pr6vue
depuis longtemps, .ft un coup bien sensible pour le
cour de M. Planson. 11 pleure soa ami et it s'inquiete
de ce que va devenir la Congregation : Pas de Suprieur g6neral; pas de possibilit6 d'en dlire un, avant
de longs mois, avant plusieuis annaes peut-&tre, .i
cause de la guerre. Son amour de la petite Compagnie
se manifeste d'une fagon bi.n vive dans toute sa corvespondancedepais 1916 jusqu'ez n g191 Copedant s'il
est inquiet, prcoc.upk, il a confian~ en la Provi.
dence, il s'en remet i elle.
En t9x7, il fut malade; i fut sans doute tonjours
6pxouvE dans sa sant6 .depuis Je s6minaire, mais le,
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inquietudes de V'tat de la Congregation pendant la
guerre contribuerent ta Adre aigui la maladie toujours chronique; le moral excessivement sensibleinflua
asr le physique; M. Louwyck, vicaire general, lui
Activit une bonne lettre pour l'engager a se soigner
et ii terminait par cette note rassurante. (, Vous pourrez
readre longtemps encore a notre chire Communauti
les unportants services que vous lui rendez depuis de
longues anndes. m
M. Louwyck avait devin6: M. Planson devait dix ans
encore readre d'importants services, non plus les
auaes, mais de plus importants qu'autrefois. A peime
pueclame vicaire genexal, M. Verdier te nomma procureur genaral, 3 jum 191g8. L'annde suivante se tint
TAssemhble gin6xale qui elit M. Verdier, Superieur
gendral. Deax jours apres, I'assemblie proc6da i

l'iectiondes assistants et nomma M. Planson deuxi.me
assistant et admoniteur du Superieur geniral. I a les
qualits requises pour ce poste : c'est un bon pr6tre,
il aime le bien commun, il est tres discret dans ses
actions, pacifique, il aime la congr6gation; il donne
son avis sans respect humain, modestement, il saisit
bien le noeud de la difficult6 dans les affaires embrouillees. il sait garder un secret. C'est un excellent
conseiller. Dans la repartition des provinces de la
Compagnie, - M. le Sup6rieur g6neral lui attribue la

Chine, 1'Amirique du Centre et du Sud.
Le r" nowembre 1920, M. Verdier annonait a la
communaatdus Filles de la Chariti que M. Meugniot,
zestant directeur, serait dorinavant assist6 d'an sousdirectemu. r Poua cet office et aps•is mies r6ftexions,

j'ai fait choix de M. Louis Planson. Vous pouvez
uows adresser . lei en toute confiance. 11 mettra a
votre.dispositioo son experience, sa connaissaace des
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affaires et toutes ses qualit6s d'un vrai ils de saint
Vincent. n
M. Planson a prech6 tous les mois aux scurs servantes. Dans une de ses premieres conferences il
indiqua son but : i Je crois savoir que, pour l'ordinaire, les presentes conferences n'etaient qu'un commentaire des i Avis aux seurs n, recueil precieux des
recommandations qui sont entre vos mains. Pourquoi
m'6carterai-je de cette pieuse tradition? Ce serait
temerit6 de ma part et peut-8tre un disavantage pour
vous; je prends done le premier avis de ce recueil..
II adressait aussi des conferences aux petites sceurs
du s6minaire et a toute la communaut6. Une des plus
goities,-m'a-t-on dit, a iti celle dans laquelle il a
fait I'historique de la -batification de Louise de
Marillac. Nousn'avons que le canevas de cette conf6rence; il est bien nourri de faits et de nature a inspirer grande devotion envers la bienheureuse et profonde reconnaissance k 1'6gard de ceux et celles qui
ont travaillk pour cette cause.
Malheureusement, en 1921, la sante de M. Planson
recut de skrieuses attaques; il essaya-de riagir, mais
ce fut en vain. Une lettre de M. Verdier, dat&e du
27 septembre 1924, nous donne les d6tails suivants :
a M. Planson m'a pri6 avec grand es et"lgitimes instances de le decharger d'un office que sa'sante ne lui
laissait plus la possibilit6 de remplir avec tout le soin
qu'il y avait apport6, qu'il aurait voulu apporter
encore et que d'ailleurs r6clame l'office lui-meme.
Vous avez vu M. Planson a l'oeuvre; vous avez pu
admiirer sa prudence, sa sagesse et 1'int&r6t qu'il portait I la Communaut6 et a vous toutes. Je crois done
etre votre interprete en unissant votre reconnaissance
4 la mienne.Jpour lui dire un sincere remerciement
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de tout ce qu'il a fait en faveur de votre Compagnie. ,
Nous ne pouvons terminer cette notice sans dire un
mot de ses rapports avec la maison d'Eugene-Napoleon.
Nous empruntons ce qui suit au Bulletin de l'PEuvre:

a La grande famille est en deuil. Le bon M. Planson,
que toutes nos chores anciennes ont connu et estime,
vient de nous quitter pour recevoir la ricompense de
ses travaux. Son souvenir reste a « Eugene, u,Tachy, ;
souvenir embaumn du parfum des vertus, de son Ame
si delicate, si pieuse, si humble; de son coeur si tendre
et si bon.
, Depuis quarante -annies, il connaissait 4 notre
Maison » et, certes, lui avait donn6 une grande part
de son coeur, comme il aimait le redire. La respectable seur Carboue, n'avait-glle pas 6t6 une mere pour
lui, I'aidant a'vaincre sa timidit6 naturelle, 1'encourageant dans ses debuts de jeune missionnaire?... 11
se plaisait a raconter ces traits touchants de bont6,
ces histoires de sa jeunesse ou il semblait redevenir
jeune, malgre ses soixante-treize ans. Alors, son
visage austere s'illuminait d'un bon sourire, on devinait son coeur et sa bonte, on s'approchait de lui avec
assurance, c'6tait un i Pare ,. Dans ses histoires, il y
avait toujours ample provision pour son humilit6,
car cette vertu, fondement de toutes les autres, lui
etait pour ainsi dire , naturelle ». Son Ame delicate
se croyait incapable de tout bien. II avouait dans les
derniers jours de sa vie c n'avoir jamais rien fait
de bien ). Pourtant son entourage ne pensait pas
de mime. N'avait-il pas 6te elev6 aux plus hautes
charges de sa Congregation? n Toutes ces charges,
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disait-il, je ne comprends pas pourquoi on m'y appelait... je ne 1'ai jamais compris, je les ai toujours
accept6es simplement... sans comprendre. B
it Son dernier poste: « Aum6nier a Tachy n, a Tachy-

Paradis ,, comme il se plaisait a dire, Tachy qu'il
aimait taut!... Pourquoi?... Par une de ces delicatesses divines dont Dieu se plait a combler les ames

qu'll aime, il y termina presque sa vie, il y ckl~bra sa
derniere messe. Tachy... c'6tait l'intimit.... c'&tait le
entoure de ses enfants. u Elles n'ont pas pear
Pere-,
N
de moi, ecrivait-il joyeusement, elles m'approchent
sans crainte, elles continuent leurs jeux comme si je
n'tais pas il. ) Quelques-unes osalent 1'approcher
davantage. Elles s'asseyaient prbs de lui, contaient
leurs petites histoires, disaient leurs peines. et leurs

joies. II s'intressait i tout, compatissait ý tout,
jomissait de tout. 11 se seatait aim6 et c'tait bon poer
son ceeur si boni Assis dans son fastewil, dans cc1'alie
des soupirs , dont il &tata le parrain ,, il -srveillait
les ail6es et venues des unes et des autres... sans le
laiser voir. Cette ann6e, h6ias L.. les jours pluYieux et
de
froids ne lui laisskrent gZre le plaisir de t jour di
le
on
*,
jouissait
a
Ame
son
Mais
son coin pr-fer,.
11
.
ciet
sentait t heureux ), on le sentait a-prbs ddo
s'arretait daps ses marches p6nibles pour dire avec
une ame de fee : it Que c'est bon! Que c'est bon!
Jamais mon coear n'atant joui... je payerai iaraneoa
de mon bonheur. n A c6te des roses, en dfet, i y a
toujours des 6pioes... Ses forces diminaaieat sensiblement, il envisageait avec angoisse e4 moment oi it
ne pourrait plus celKbber la sainte messe. Avec quelle
piti, 'quelle humilith montait-il chaque jour as saint
antel ... O l ui faisait remarquer avec quetle testeur
il prononcait les paroles du psaume fJdic me, de
Cosnftso. - Ces paroles soot si belles,disait-il, Vca-
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Fsae d'elles a un seas si profond que je m'applique a.
les articuler de mon nueux. ~Quand il etait seul a
hchapelle, it allait se prosterner humblement sur la
marche de

'aut.4 et 4onnait avec amour, sur cet

Aael, us baiser . ' 1H6te divin. Car ii avait aon haut
degr6 l'amour de I'Eucharistie. Quelques anciennes
doivent se rappeler une de ses retraires i u Eugene n,
's ilavait fait deborder le trop plein de son coeur et
-communiquer a son jeune auditoire son grand amour
pour IeDivin Prisonnier qui veut bien habiter sous le
mkme tlit que ses enfants. A la suite de cette instruction, nos chbres grandes avaieat pris l'habitude
pieuse de faire le signe de la croix en passant pris
de la chapelle. A asuite de cette instruction aussi,
one petite de la seconde division n'avait-elle pas solliciti avec insistance, ua certain jeudi, (cjour de cirage
4es chaussures ),la faveur de porter aux pauvres une
paire de souliers, afin de pouvoir, en passant, baiser
la porte de la petite chapelle. Acte d'amour auquel
ripondait le Divin Prisonnier d'Amour en venant peu
aprbs cueillir cette ame candide.
Quelques anciennes se souviennent peut-8tre aussi
d'ane de ses premieres instructions, faite an jour de
la-Toussain : w Je dois, je peux, je veux atre one
sainte. v 11 ne parlait pas comme les autres missionnaires, it disait des choses que personne ae dit. 11 y
await dans ses paroles quelque chose de particulier,
de dilicat, si par, si bon... quele .grace de favoir
approch6~L. Quand ii parlait d'une personne qu'il
Je
plus particaliremeni, it ajostait :
estimait p
l'estime... parce qu'elle est pres de sa conscience n,
c'est que lui-amnme <, tait prýs de sa conscience;
,
e
I1 'tait f pris de Dieu
c'est-a-dire pEs de Dieu ):.
ea effet, et son ame si pure, servie par un corps qui
tone sa vie n'avait sembli tenir qu'a un fi, n'eut pas

-

976 -

-

de peine a briser ses liens mortels. Le 18. aot, au
matin, ii se sentit plus fatigue et d6cida son retour a
Paris pour le jour meme. Le.dimanche 21, fete de
sainte Jeanne de Chantal qu'il aimait tant, a quatre
heures un quart, sa belle ame quittait son corps, sans
un spasme, sans un mouvement... simplement, comme
avait 6t6 toute sa vie. Volontiers on se le reprisente,
arrivant devant le tr6ne de Dieu, disant coamme son
Bienheureux Pere, les paroles du cantique : " Seigneur, je n'ai rien fait pour vous. > Puis, imerveill.
Zde la gloire et du bonheur qui lui est r6serv6 pour
l'6ternit6, il dut murmurer encore : Je ne comprends
pas! ,... Mais il dut aussi, comme jadis, devant les
charges d'ici-bas... i accepter simplement, sans comprendre ,...
Maintenant, il .jouit a... II se fait le protecteur de
ceux qu'il a tant aim6s sur la terre, il ose parler d'eux
i Notre-Seigneur et & sa Mire.
Qu'on nous permette d'achever cette notice par un
extrait d'une lettre d. M. Lobry, dont nous avons
d6ja cit6 plusieurs passages :
c Votre d6p&che m'annonce la mort de M. Planson.
J'en 6prouve une peine profonde et de tout ceur je
partage la v6tre. La Congregation perd un missionnaire tout rempli de l'esprit de saint Vincent, aussi
intelligent que d6voue et qui a. rendu de. signals
services danq les postes de con&ance oiL ii a 6t6 appel
& travailler. Toujours il a 6th &la hauteur des charges
importantes qui lui ont 6t6 confiees;,il a de plus
fourni une -somme de travail 6norme. Dou6 d'une
grande sensibilit6, Dieq seul sait les sacrifices qu'il a
su faire au pied de son crucifix. La souffrance
physique et morale a &t6 la compagne de sa vie; de
la un certain abord froid qui le caractirisait et qui

-

977 -

nouvait g&ner ceux qui ne le connaissaient pas. , Et
M. Lobry termine ainsi sa lettre : t Tout r6cemment
encore, il me disait : < Nous allons vers la fin, prions
t I'un pour I'autre. , Au seuil de son 6ternit6, NotreSeigneur n'a pu que le bien accueillir, car il 6tait mir
yrur s'en aller an Ciel. ,
E. R.
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Joursie de formation du 4' Di-

manche.
L'h6roine da P6-Tang. H616ne de Jaurias, soeur de
charit#, par Henri Mazean, avec une lettre-pr6face de
1'amiral de Cuverville. Pierre Tiqui, 82, rue Bonaparte.

Ouvrage couronxi par l'Acadimie franfaise.
Voii ce qu'lcrit a 'auteur Mgr Ligasse, iveque de
Pirigueux :
Vous voulez bien m'adresser votre ouvzage intitule 1 L'Heroine du
P&-Tang i, et votre lettre m'annonce, en meme temps, qu'un iditeer
parisien se prepare I tirer de nouvelles editions.
Si je vous sais gre de cet obligeant hommage, je me rijouis d'apprendre qu'un livre, trxs attachant et tris opportun, se ripandra dans Ies
milieux eatholiques et dans lepublic soucieux du rayonnement national.
Pour assurer 1'extension du rigne de Jesus-Christ dans le rtgiorn
paiennes et ranimer, du m&me coup, 1'esprit apostolique des chritiew
de la mitropole, no souffle puissant soulve les Ames vers les Missions
lointaines. Le Souverain Pontife Pie XI se survivra dansl'histoire sons
le glorieux titre de a Pape des Missions * et pent-etre sous celui, bien
16gitime, de * Pape de la Chine a.
A 1'heure oh des troubles inquittants agitent I'immense peuple
chinois, rien ne sera plus actuel et plus inotructif que de se rappeler la
d
sanglante revolte de igoo. C'est, semble-t-il, la pens&e di Saint-Sige
qui autorisait naguere l'instruction de la cause des victimes du soulkvement boxeur.
La prenante biographic de 1'enseigne de vaisseau -Paul Henry a el
un succks du meilleur aloi. Celle de sour de Jaurias, Fille de la Chbarite, a m6ritE et meritera encore un accueil 6galement empreas6.
Vos pages sont 6crites dans un style alerte, qui vous a valu les
suffrages de 1'Acad6mie francaise. Elles sont surtout 6loquente parce
que votre cceur de pr&tre depeint avec sinc6rit6 cette vertuuset religieuse et cette grande Francaise, issue d'une famille Irs estimbe de
votre paroisse.
H6Elne de Jaurias, si elle illustre ses sam-s_ en religion, forme une

des plus pures gloires du Perigord. Puisse-t-elle en devenir bientbt une
de ses protectrices, inscri' -sau catalogue des Bienheureux.
Vous aures beaucoup contsibu6 & faire connaltre, admirer et imiter,
dan unte certaine mesure, cette 6nergique figure de chr6tienne et de
Francaise.
Soyez-en felicit6 !
Mgr Bourguoin, de-vn eree
m6moire, bnissait votretravail en 1908.
Je le fais volonoiers, pres de vingt ans apris.
Veuillez recevoir, cher Monsieur le Cure, 'expression de mon affectueux devouement en N.-S.
Ch. Louis,
s e Srli• .
tvigue de Pripeux
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Les Missions catholiques. - (3o35) Le camoufli du
Bon Dieu. Comment se fondent les missions en pays
skhismatique, par M. Joseph Baeteman, missiounaire
lasariste en Abyssinie. (Ce ricit se poursuit dans les
numiros suivants) : (3036) Mgr Lasne; (3o39) Fleurs
d'ipreuves, par M. Chatelet; (3042) Le congrks de
Posnan; (3043) Acole Jeanne d'Arc de Tikeran, par
M. Chatelet. L'kiroisme de nos missionnai'es, par
Mgr D. Guebriant; (3045) Les roses d'Ispakan, par
M. Galaup; (3047) En terre malgache, par Sceur
Lagleize.
Revue des Etudes historiques. - Juillet-septembre
1926. Les ditenus de Saint-Lasare aux xvu* et
xvulr sicles, par P. Coste.

Revue d'histoire des-Missions. -

Septembre 1927.

- Vicariat apostolique de Fort-Dauphin. (Une erreur
s'estglissie dans cet aticle : on y parle de quatrepfitres
indigknes; ce sera peut-tire vrai un jour, ce ne l'est pas
actuellemext). - Cours d'initiationmidicale et scientifique a Lille, en faveur des missionnaires.
Societe des Missions 6trang6res. travaux de 1925.

Compte rendu des

Saint Simon et saint Jude invoques dans les causes
desespkrtes,

par Maurice Collard. -

Prix : 2 francs.

-Libairie Giraudon, 56, rue Notre-Dame-des-Champs,
Paris, VI'. Voici 'avant-propos de ce livre :
La vile de- Betr possde une iglise consacre aux deax Ap6tres
asaint Simon et saint Jude a, ou a Thaddee . On a pris coutume
d'abreger et Pon dit couramment : 4 l'glise Saint-Simon a.
Cependant a saint Jude a est titulaire de cette 6glise, sur le pied
d'egalit6 avec son compagaon d'apostolat. Ne convient-il pas de
remeure son culte en honneur dans une paroisse qui est plac¢e sons sa
protection?
Cette modeste brochure a pour but de faire connaltre ce grand Saint
aux fiddles du Fort Moselle et du Ban-Saini-Martitn.
Mais son ambition seait aussi de contrbuer & etendre le culle de
Ssaint Jude v, m~me au deli des limites de la paroisse. Cet ap6tre
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n'-t-il pas it6 surnomma Ie a patroa ds caUses disctaers u? Et qui
done ici-bas ne s'et pas trouv6, quelque jour, en des situations
humainement inextricables? Heurcux a.l-il ete, si, alors que tout
Me• ad ver e CIit
semblait perdu, il a tourna son
Dieu veuille que ces quelques pages raniment la confiAnce des mes
decourages, en leur signalant un puissant interceseur aupres de Dieu

Almanach des Missions des Lazaristes frangais. - Dip•
preface :
1928.

t: 95, rue de Sivres, Paris, VPI- Voici Ia

C'est fMdl C'est encore Moi!
J'ai deux ans et 1oooo petits frires qui ae sont envolks f travers le
monde.
L'an dernier, pour une premiere feis, j'avais on petit air d'empunt,
de timidit6... capricieuse, qui ne m'allait gu&re d'ailleurs, et auquel persoace ne s'esa lais*e prendre... pas mime Moil..
Cette annbe je me sans au coeur an desir fou de marcher, d'aller, de
montet, de grandir, de raymese, de planae avec ma grande Croix
blanche, et de me planter *-partout, cftnement,joyeusement,fWireaet
comme un drapeau !
Ce geste me va!... Honni sait qui mal y pense!
Cenx qui me donnent le jour ne sont pas des geos comme tout le
monde; ler vie fait 4d'tu des Hrauts, desSoldats,s<le C&eratier,des
* Consuls de Jesus : its formtent sa a L.gion 6tzangkre x et leur temp6rameni, fait d'audace, d'enlrain, de sainte, joyeuse et noble folie, a
fatrement deteiat tur moi! Ce n'est pas ma faute! Et, si -etait uae
faute, je xcidiverais
Je ne puis pas atre ua bourgeois; je suis condamtau k atre exotique
Je ne saurais me contenter de vons donner Ie jour. les aws, Its saisoas,
pas meme les semaines dont celle, curieusement fabriqude, des a quatre
jeudis a. Je pourrais, au besoin, veos donner ammi Ies hbeoes; maas
elles s'Eclipsentsi rapidement, eiles qui n'ont pas une minute a perde 1...
Je pourrais faire defiler les Jour ferids, les Pnts, let Chronologies, les
Eph6e•trides, les Caleadriers somain, r6publicain, gr6goeric. men e les
Calendes grecques, Ie passe P'air si vieux, le present en petit gargon,
i qui
I'avenit souriant dans un chou, M. Hier d6moo6, M. Avjom•dl
a se pose un pea lt w, M. Demain dans use -brune inceitaine... Nea!
je suis I'Almanach des Misions! Je parle des Missions! Je snis missionnaire k mon tour. Tel pkre, tel fils : c'est fatal! et a me va...
L'accucil qu'on me fit 'an denier m'a surprismoi-mejael J'ai fit
plicrer les uns! rire on trver les auUes! Et je sais telle Ame d'enfant
qui, ra'ayant In, eat alde trouver s ia&re et lui a dil : a Tu Mis,
maman, moi aussi, je reux tre ccaz4 avoir de la barbe at aller mi faire
tuer par les sauvages! a
Je sais des jeunes filles qui velent, allesa si aller an lUin soigner
les lepreux
Je sais des jeunes geas qui n'avaient pas eacore as - oarir kuar
fen&tres a, qui se contentaient d'atze de bravesebritics an coin de lers
fen, et qui ont commeac i avoir t us caeur catholique m.
Je ,is des gens qui m'ot trioue a letr goft, d'autrs qui m'oOt
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clich6s mMiocres...
Je sai clela, biew rfautres choses ausui... Oui, je sais tout, et je me
priesate arec in pages an lieu de So, du papier blanc, sar satinu un
chromo splendide qu'on encadrera, des articles in6dits, les uns prenants,
Ie autres gait. 11 le faut.
D'ailler, ua missioanaire eat gai paz nature ott par vertu. La joie
6tant i'atmosphire des mnes hdroiques, ii en a besoin pour mener sa
rlde vie, et si, pafois, il pleure d'un ceil, il saura toujours rir de
I'autre.
Oui, c'est moi I'AlMaxac xg928! Prenez-moi! Lisez-moi! Propagezmsi! Et n'allez pas au compte-gouttes, ayez i'adace! oai, Faudace et
le devouement de cette jeune fille de X... qui, I elle seule, reussit k
placer 3ooo (Iroir sil/e!) almanachs, Pan dernier.
Amie lectear3, je vous soahaite uae Bonne Annie i voss tous... et au
(Sign6 :) MLol.
cceun.
tro
Bon Dieu dans tous

Sankt-Viaseoz. - Septembre-octobre 1927. - Les
deux iv•ques laaristes chinois auz pieds de sainte Tkirise de I'Eafawt-JIsus. - La formation de fritres indigknes par les Lasaristes en Chine, par P. Kordel. Tremblement de terre & Jerusalem, par Fr. Dunkel. En route pour 1a Chime : journal de voyage d'une swur
de la province allemande (suite). - Mission populaire
a Hambourg, par P. H. Nickes. - Apologie efficace de
la foi par la pratique de la Charite, par J. Weber. A I'orplhetiat de Bethliem. - Le Triduum encharistique des xmalades, par J. Pauels. - Formules de politesse en Palestine, par Fr. Dunkel. - A travers le
monde des Missions et de la CharidL. - Nicrologe.
Novembre-d&cembre 1927. - Allocution de saint
Vincent sur la mortification (2 mai I659). - Un fis de
saint Vincent, missionnaire et diplomate (Jean Le
Vacher), par Edm. Willms. - Mort de Mgr Lasne 4
Madagascar. - Sacre d'un nouvet evique lazariste en
Chine. - G.erre civile en Chine et massacre d'un frttre
kjinois, par H. Stenbefand. - La formution de pritres
indigener par les Lasaristes en Chine (suite), par
P. Kordel. - En avant pour le Honduras, par Jos.
Hundertmark. - La Chariti du Christ nous pousse,

-

984 -

par Alb. Wollgarten, San Jos6 (Costa Rica). - Le
boxneur. - Le disir d'Eire missionnaire. - La meilleure apologie de la Foi est la pratique de la Ckariti

(suite), par J. Weber. -

A travers le monde des mis-

sions et de la chariti. graphie.

Petites nouvelles et Biblio-

Vinzenz-Stimmen. - Juillet-aofit 1927. - Jisus a
ses disciples. - Saint Vincent de Paul, par W. Eisner.
- La haine de l'tirangeren Chine, par Fr. Gattringer.
- Martyre du prltre chinois Joseph Hou et de son

domestique Lo-so-li, d'apres lettre de M. Russo. Seigneur, dcnnes-nous la confiance. - Mission a lintirieur. - Voyage mouvemente
des trois nouveaux pritres.
- Nouvelles des conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
- Necrologe.

Les 61ites en pays de mission. Compte rendu de la
cinquieme Semaine de missiologie de Louvain (1927),
I , rue des Recollets, Louvain.
Parmi les suprieurs qui ont envoye leur adhision & cette semaine,
nous remarquons le nom du T. R. P. Verdier, Superieur general de
la Congr6gation de la Mission. Citons ce passage de la preface:
a Cette ann6e (le bureau ae la semaine) a perdu un de sea membres
les plus eminemment apostoliques, un des promoteurs de I'ceuvre,
le P. Vincent Lebbe. Lors de la premiere Semaine, le z septembre 1923,
le P. Lebbe terminait son rapport sur Ie clerg6 indigene en Chine en
formant le souhait de ne pas mouriz avant d'avoir pa baiser I'anneau
pastoral du premier.ev6que chinois. Ce souhait a dtd surabondamment
exauc6; le P. Lebbe-a pu recevoir la benediction des six premiers
e6vques chinois & Rome meme et aujourd'h-ai c'est sous la juridiction
d'un 6vTque chinois qu'il travaille dans sa Chine bien-aimie. A ce
fidle ami de la Semaine, P'expression de notre chretienne sympathie. a
Voici les titres des rapports : Formation des elites. - Les elites
dans les dioceses de Trincomalie et de Galle. (II y est parle des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul et des Dames de la Charit.) - La
formation du clerge indigene en pays infideles. - La formation du
clerg& chinois. - Les origines do clerg6 indigene de I'Oceanie centrale. - Le college indigene de Santiago Tlatelolco. - Une tentative
de r6gionalisme africain. -. Les vocations feminines (rapport tres interessant et tzes pratique oh l'on voit ce qu'il faut de tact, de doigtV, de
connaissance de 1'Ame pour arriver & des 6esultats; ceux-ci ont Cti tris
satifaisants parce qu'on a su comprendre et agir en consequence; les
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religieuses sont en gaenral affilibes h des congregations europeennes
ou forment des congregations i part; on tient compte des Iribus diff6.
rentes, pour agir diff6remanent; on harmoaise leur costume, leur nourriture avec les exigences du climat et de ieur iducation premiere;
le petit David a triomphe de Goliath avec sa seule fronde; si on
favait charge de is cuirasse de Sail, il aurait ite vaincu; c'est une
aberration de vouloir astreindre ces vocations flmiaines de pays nouvellement chritiens aux vocations f6minines de nos pays chretiens
depuis dessicles; nous voyons que dans les pays des castes, il a fallu
se plier aurx us tyranniques. Citons la fin de ce rapport : a L'experience a montre des inconvinients dans la similitude de vie et unite de
rigle pour les sacurs iniig&nes et europiennes. a Une note & la suite
de ce rapport dit que les echanges de vues, suscites par ce rapport
montrent quelques exemples d'integration pure et simple de religieuses
indigenes daas des- organismes europeens et surtout I'unanimit6 de
'effort vers la creation de congregations de sacurs indigenes entiirement
ind6pendantes. - Les Tiers-ordres et Confrries aux Missions. (Le
rapporteur y montre que les jeunes chretientis des pays de missions
auraieat t at vantage k possider des confreries. Mais ici comme pour
les vocations religienses, ii faut tenir compte de la mentaliti des indigenes, ii faut adapter nos vieilles confreries i Ia mentalit6 indigene )Le r6le du parrain indigene. - Les associations de jeunesse. - Associations pour la formation d'une blite feminine. (II y eat parle de la
Congregation des Enfants de Marie.) - Le rayonnement des ecoies
professionnelles en pays fetichiste. - Le Basutoland au point de vae
scolaire. - Les univeraites dans les missions. - Le renouveau intellectuel de l'Asie. - La jeunesse intellectuelle chinoise. - Le mouvement
intellectuel das la Turquie. - L'apostolat au Maroc. - Une 6volution
de la coutume Bakongo. - Les tribus du Transvaal.

Sint Vincentius a Paulo. Missietijdschrift der Lazaristen. Sept.

1927. Armand David,

1826-1900. -

Dillibis.
Malaria et Chininum. Amsterdam.
Ce livre destin6 I combattre la malaria par la quinine fait d'abord
I'historique de la maladie de la filvre; ii indique ensuite la nature de
la milaria ou fivrre on paludisme; il montre ensuite comment on
attaque la malaria (petrolage des eaux stagnantes; moustiquaires;
quinine autrefois nomnme pulvis jesuiticus).
Le livre est trs intlressant, imprim6 sur beau papier, orn6 de nombreuses images; ia est 6crit en latin; ii se vend chez M. V. ipenbuur
et van Seldain, Amsterdam (Hollande).

Anales de la Congregacion de la Mision y de las
Bijas de la Caridad. - Aout 1927. - Imposition de la
grande croix de bienfaisance h saur Ventura Pujadas,

suptiieure de, Fkhpiial geinral de Madrid (P. N.). Matdriaux poutr l'tablissement des Filles de la Ckarild
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Centenaire de la fon-

dation des Filles de la Chariti , l'kIpital Saint-Sibaslien de Badajos (Pedro Vargas). Biographie de
saur Louise Zabalsta. - M. Francisco Vicario. M. Maxtmin Mayoral.
Septembre 1927. -riduum & Villairanca. - Sear
Marine Barrufel y Vague, par Ponciano Nieto. - Indes.
Octobre 1927. - Traisieme annie de la maison de
Saragosse. - La Laguna, par Jose Herrera. - Date
glorieuse, par Nicolas Baguena. -Souvenirs de Cuenca,
par Firmin del Campo. - Swur Thirse Miguel, par
Nicolas de la Iglesia.
Novembre 1927. - Du Sanctuaire de la Miraculeuse,
par Benito Paradela.
La Inmaculada de la Medalla Milagrosa. - Septembre 1927. - La midiation universelle de Marie,
par Sanchez. - L'dme populaire, par Mondragon. Marie, lune mystique, par Fuente. - La comtesse deGuadalmar. - Mission de Dighy, par J. M. Fernandez.
Octobre 1927. - Symbolisme de la Midaille, par
Moso. - Bini pilier de Saragosse, par Diez. - Le
cap des Tempites. - La Miraculeuse au foyer.
Novembre 1927. - La midiation universelle de
Marie. - Notre Vierge, par Baguena.
La Milagrosa y los Nifos. Octobre 1927. Fleurs de la montagne. - Perle noire. - La- mre de
Dieu et les en/ants.
Novemb- e 1927. - Le mois des propos.
Boletin: de la Santa Agonia. - Septembre-octobre
1927. - A ma s~ur malade. - Jesus avec la croix sur
les i#aules. - Exercise de la discipline du Seigneur. Jesws est condamni A mort. - Mort de Jisus-Christ.
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J.sus crucifi. - Seraia.
deux larrons - Chlnt
Album comm6moratif des f6tes c616bres dans la
basilique de la Vierge Miraculeuse et de Saint-Vincentde-Paul. - Photograpkies de plusieurs persoixages. Description gdehrale de 2'igise de Saint-Vincent-dePaul. - L'e.xtrier. - L'intrieur. - Ditails particuliers. - Fetes reUgieuses de finauguration.- La
Bsilique, etc.

Vie du bienheoreox Abba Ghebra Miguel, par Herrera. En espagnol.

Vie des bienheureux Francois et Gruyer, par Monte.
Traduction espagnole de rouvrage de M. Coste.
Germanor. - Juillet-aoft-septembre 1927. - Chronique. - M. Vigata. - La Semaine sainte & SaintPierre-Sua. - La fite du catickisme & Tarma.
Caridad. - Janvier 1927. - Apiphanie. - Aux
Ames religieues,,par Ballester. - Annie nouvelle. Le Dieu cackh. - Cours de religion.
Fkvrier. -- Jsus, en butte 4 la contradiction. Allocution de M. Ballester a la Croix-Rouge de Murciaoriginel. - La jeunesse mo- Pauvreti. - Le pichk
derne. - La joie des enfants. - Salut, Vierge paissante, poisie de Daydi, musique de Ballester.
Mars. - L'ldpitalSaint-Jean-Baptislede Tolide. aMaterLa bienkesteuse Louise de Marillac. - Fete la
Sacridu
niti de Sainte-Cristine. - L'introMisation
Cceur dans les maisons des pauvres par le groupe MariaCristina de I'•auvre Louise de Marillac.
Avril. -- La Croix; - Chemin d'Emmazis, par Ballester. - Le scapulaire rouge de la Passion. - Un
miracle j Villackica. - Visite au pauvre. - L'xevre
Louise-de-Marillac.

Mai. - Noces d'argent. - Les feurs de mai. Quelques iphemirides du rigne d'Alphonse XIII. CEuvre Louise-de-Marillac. - Pourquoi I'on baise la
main des pretres.
Juin. - Le Sacrd-Cweur et la bienheureuse Marillac.
- Palmes et Lis. - Du naturel. - La croix du Colisie.
- A la colline des Anges. - (Euvre Louise de Marillac
de Santander. - Fete symparkique.
- Juillet. - Le Saint. - Lilurgie. - Les ermites de
Notre retraite.
Cordoue. - Economic domestique. Aout. - Marie, reine du del. - Le Saint-Siege el
les livres. - La mort d'un apdtre. - Au puits de Jacob.
- La tuberculose infantile. - Noces d'or. - Fruits de
1'rducation religieuse.
Septembre. - Aux Filles de Marie. - Lilurgie. Une guirison miraculeuse. - Saint Vincent de Paul.Conge.
Octobre. - Le mois du Saint Rosaire. Famille. - Gratitude et ginirositi.

La Sainte

Novembre. - L'dme de l'aumine. - Naim. - Allocution de M. Ballester ia l'inaugurationde la chapelle
de l'hkpital de la Croix-Rouge de Mellica. - Conseils.
aux meres. - Impressionsde l'Inde.
Conf6rences de saint Vincent de Paul aux Filles de

la Charith, traduites en espagnol; voici la lettrepreface de M. Verdier, Suptrieur general, a M. Coste,
pretre de la Mission :
BIN CHIER CONFRERE,

Par vos soins, avec votre autorisation et sous votre attentive non moins
qu'intelligente surveillance, vient de paraitre, dans la traduction espagnole, le premier.des deux volumes des Conferences de saint Vincent
de Paul aux Filles de ia Charite; le second ne tardera pas i le suivre.
Cette traduction, dont 'auteur, imitant l'humilite de saint Vincent,
desire rester iucoanu, permettra aux Fillesde la Charite de langue espagnole peu familiarisecs avec la langue-frangaise de mieux connaitre,
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pour mieux enproiter, les precieur enseignements de leur Bienheureux
Pare et Fondateur.
Elle rend done k ces bonnes sceurs un signalt service.
Cette traduction s'eforce, non sans succls, de readre dans la noble
langue castillane Ie beau etete franais, que vos consciencieuses recherches vous ont permis d'etablir avec un soin filial et rigoureux dans les
deux volumes des entretiens, avis et conferences de saint Vincent i ses
illes spiriwuelles. Ces deux volumes sont les neuviime et dixieme parmi
tes quatorze dans tesquels vous avez publiC ce que le temps et les
hommes oat 4pargne des nombreux dits et Ccrits de notre saint.
Sans nul doute, la traduction la plus soignee et la plus scrupuleuse
n'arrive que difficilement a donner l'energie et les nuances, la valeur et
la saveur de l'original, et le proverbe italien qui affirme a Tradutiore,
traditore a doit tenir tout traducteur dans une sainte defiance de luimime et de son travail. Mais il semble bien que, dans le cas present, la
trahison-puisque trahison doity etrc-- se trouve reduite ses minimes
termes et que, parsuite, saint Vincent, et vons-mime n'avez point trop
k vous lamenter de la plume, de l'esprit et du coeur du traducteur qui
a eu la delicate pensEe-de mettre la doctrine spirituelle du saint Foodatens i la portee de celles qui estiment comme le plus grand bonheur de
leur vie d'etre & la fois ses disciples et ses filles.
II y a plus : pour que P'inivitable trahison tende encore plus 1 une
sorte de disparition, vous avez voulu qu'k la fidiliti de la traduction
s'ajoutat laressemblance materielle la plus palfaite avec I'origina. C'est
au meme editeur parisien que vous avez confie Pimpression: le format
est Ie meme, mimes caractires, meme papier, meme disposition typogrphiquc. Les volumes publics par vous et ceur de la traduction se
presenmeat de la meme maniure. C'est la une heureuse ide que vous
avez cue, et je vous en felicite.
-D'autres pays imiteront probablement l'Espagne et donneront aux
Filles de la Charitk des diverses provinces et langues la facilit6 de
connaitre le corps complet des enseignements spirituels que leur a laissis
leur Bienheureux Ptre. De la sorte, se maintiendra toujours plus et
-mieux l'unit d'esprit, la fdlitd i la vocation, la pratique des vertusde
'it etat'observance des usages et traditions, dont Porigine se retrouvera
toujours en ces enscignements i la fois si simples et si elevis.
-A ces futures traductions je souhaite la mene fidelite qu'k la presente
traduction espagole et comma i celle-ci je leur souhaite une parfaite
ressemblance extirienre avec vos deux volumes de l'idition originale
franLaise.
Quoi qu'il en soit des futures traductions, je suis heureux de binir
celle qui vient de paraitre: je la recommande i toutes nos sceurs de
laugue espagnoleet je vous remercie de la large part que vousavezeue
ice beau travail.
A mes remerciements, j'unis de tout cceur la benid:ction de saint
Vincent et me dis en Notre-Seigneur et Marie Immacule,
Votre tout divou6 confrere,
P. VERDIER,

Suf. Gin.

San Vicente de Paul, director de consciencia, pot

Arnaldo d'Agnel. - Traducido ow Dr. P. Pedro Alcoatara Hernandes. Ir-8°, 428 laginas. Madrid, 1927.
Libreria religiosa Gabriel Molma, Poewejes, 3. Preie,
6 pesetas en rustica.
uerr
: a Livre merveileox, champ
Voici ce que dit de ce livre Sl
pkbin de feurs. Chaque chpite prisente on noutwl orimon-(S. Diego,
S. J.) -- C'est vraiment uae ressemblance tit* fide d'un si grnd
aint sous an do ses aspects tes pu suggestifs.o (Co•ro interior Jsefi•.) - * Ce ivre est tris intiressant et trIs pratique; obtiendra on
etraordinaire. * (Hormign de Oro.)
tuccts

La Caridad en el mundo. - Revue universelle sur la
chariti dans ses tres belles et sublimes manifestations.
-Informations et illustrationsdes cinqpartiesdu moade
catholique. - Partie littiraire (Glograkpie. Histoire.
Enseigneemnt. HagiograpAie. Midecixe. Asitique. Littiraiure. Bienfaisance. Nicrologie. Bibliographie).--Partic
graphique (Panorama. Reproductiaosartistiques et vues
de la Nature, de IArt et de la Grdce).
le
Tel est le titre d'une nouvelle revue, dont on nous a communiqui
6
numnro 3 (juillet-aoift-septembre 1ga). Pour les souscriptionst pesetas
en Espagne, 8 aileurs), on est prik de s'adrcaer apautado 3oo3, Madrid
(3a). Voici ls principaux arti les de ce numro : La Manche, par
Villanueva, C. M. - 11 faut 6tablir un centre de charit6 en faveur des
classes paurres, par Baguena, C. M. - Bean mouvement 4de oeuvres
de chariti dans'univers. Infirmires visiteuses du foyer, par Jimenei,
C. M. - La charite en chirurgie (la trausmission du sang). - Deux
champions di Christ-Roi, martyrises au Mexique.

Ephemerides litrgicae. - J illet-aoit g197 .- Riciationvocale de foffice divin.- Commentairesur les nauvelles rubriqesdu a Missel Roman n (Battistini)--Qui
est 'auteur de linvocation ( Anima Christin? par Past&.
- Nouvelle rkgle des messes de Quarante Hewes. - La
messe devant le Saint Sacrement expose. -- La liurgie
.hez les Anglicans, par Piltrington. - La restauvatii
du chantgrgories et Ie mensuralisme, par David. Baldescki de la Congrigation de la Mission: Exposition
des ciremoniessacres. Nouvelle edition. Descle, Rome,
Septembre-octobre 1927. -

Une indulgence plIsire
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est accordepour la rtcitationds Rosaire devant le Saint
Sacrement. -Office de sainte Tkriese de l'Enfant-f/sus.
- La messe devant Le Saint Sacrement exposi a An
liceat Missam cum cantu vel lectam celebrare coram
SSmo Sacramento velato vel in pyxide exposito intra
vel extra tabernaculum ,. Et quatenus negative
i Utrum hujus modi usus saltem tolerari posset u
Sacra Rituum Congregatio respondendum censuit.
Negative ad utrumque (a2 juillet 1927). - De la fete
d'us saint A raison d'une reltque insigne. - Antienne
finale de la sainte Vierge. - Qu'est-ce que la Liturgie?
- Des reliques sas axtkentique. - Da culle et de la
wveiration des rsliques. - L'Ordo Missae du sacramenfaire d'Amiew. - La riforme du calendrier a la Socidt
des Nations.
Annali della Misione. - Aoft 1927. - La procession
de la File-Dieu a la maison des fous de Naples. - La
~te des souteaux bienkeureux &Chieri. - Dom Bosco et
les confirences de Saint-Vincent 4 Turin. - Confxtence
astronomique de M. Boccarditi 'Universiti de Turin. Les fltes des nouveaux bienkeureux h Plaisance.- hn
mdmoire de scaur Cumino. - Le chanoine Philippe
Alessio. bienfaiter.- L'inaugurationde la maison de
convalescence u Regina Margheritan a Turin. - L'activiti apostolique de la maison de Cagliari. - Pierre
GabrielBaudouin, apdtre de Varsovie au xvIi'.sikcle.
Octobre 1927. -Les fites en f'honnenr du bienheueux
h Naples. - Conversion d'un protestantpar le moyAe de
Panegyrique du bienkmereux Gkebre
la Midaille. Michail.
Le lissioni Estere Vincenziane. - Aoft 1927. Nous ne partiroaspas. - Journal de rinvasion beolcevique au Kian. - Sa•r Andreoni.
Septembre 1927. - Le chant du dipart. - Double
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assaut au seminaire de Kian. - Les mouvements bolckeviques i Sinfong. - M. Canduglia.
Octobre 1927. - Le Pu-Yu-Tang. - Honneur au
mrite. - Un assaul bolchevique 4 la Mission de Wanan.
Novembre 1927. - Benidiction du Saint-Pere. M. Giacone, missionnaire t Tchanh Tckoa. - A nous
l'Fducation de la jeunesse. - Courage A•roique d'un
enfant abyssin.
Vita cristiana. - i" aout 1927. - Congris eucharistique de Bologne. - Jesus aimable dans sa vie ptivie.
- Saint Laurent. - Usages chriliens.
15 aout 1927. - Assomption. - Jlsus aimable dans
sa vie publique. - Le cantique iternel de David. - La
sainte retraite des pritres : soixante-quinse dans la
maison de Sarsane. - Mission prdchie a Lerici.
i" septembre I927. - La Nativitd. - Saint Franfois
d'Assise dans le Paradisde Dante. - La jourmie mis-

sionnaire.
15 septembre 1927. - Notre-Dame des Douleurs. L'cevre de la Propagationde la Foi.
Pastor Bonus. - Juillet 1927. - Je brille dans les
tlinbres (suscription sur le portail du seminaire de
Sassari). - Un saint PrItre : Don Tite Rampone. Don Philippe et le triomphe de la foi.
Aoft 1927. - Le siminaire rigional de Ccglieri. Conge. - Glanes. L'heure d'adoration. - Lettre
d'un oncle missionnaire.
Octobre 1927. - La rose mystique. - Le siminaire
rigional du Sacrd-Ceur. - Le problime des vocations.
- Centenaire du bienheureux Cottolengo.
Opera Pia Lotteri. - (Euvre de convalescence, fondee
en 1874, sous le nom de Maison des Saints-Anges, par
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M. Lotteri, pritre de la Mission, dirigie par les Filles
de la Charite.
Le Bulletin catholique de P6kin. - Juillet 1927. OrdinationA Chala. - La mission de Kian. - L'auvre
des tracts. - Unt catechisme en images. - Une journie
de supplication Pour la conversion de la Chine. Quelques notes sur la situation le long du Yang-Tze. Ordre de protection des itrangerspromulgul par le gouvernement nationalists. - Le typhus. - Questions sur
I'enseignement.
Aodt 1927. - Vos officiers d'acadimie. - Les bandits dans le Tkch-ly. - M. Tckang Mathias. - Uls ne
partirontpas. - tmigration des chri.iens de Pikin en
Mongolre. - L'apostolat par I'image. - De Perigueux

au fleuve Jaue.
Septembre 1927. -- Creation de 'agence Fides pour
la diffusion de la connaissance des Missions. - M. van
Ravesteyn. - M. Franfois Boisard.
Octobre 1927. - M. Bernard Ibbaruthy. - Massacre
de deux missionnaires. - Les missionnaires au milieu
des troupes sudistes.

Sacerdos in Sinis. - Juillet 1927. - Cas de conscience. - (Euvre des tracts. - Hirdsie nestorienne. Sanctifions-nous pour sanctifier. - Union de la contemplation et de faction dans le travail apostolique.
Aoit 1927. - Marie, mere de Dieu. - Intigriji des
Avangiles. - Dispense de I'abstinence et du jeune. Sentences de saint Vincent sur le sile apostolique. M. Romme.
Septembre 1927. - Office de sainte Thkise de L'Enfant-flsus. - Personne historique de Jesus. - Diviniti
de Jlsus. - Privilkge sabbatin.
Octobre 1927.

-

Authenticitc des Evangiles. -
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Croyes aux aeues. - Autkenticite des miracles de Jsms.
- Silence pendant les exercices spirituels.
Petit &chw de Saint-Michel. - Septembre 1927. Souscriptiox pour la reparation de forgue de Saint-

Mickel.
Octobre 1927. - Binidiction de la nouvelle maisor
de Finstitutiondu Sacrt-Caegr.

SP6king, publiC par la mission lazariste de Piking.
-

La Trappe. -

Situationpolitique.

Le Petit Messager de Ning-Po. - Juin-juillet 1927.
- Lettre de Mgr Costantini.- De Weachowa Fonglin.
- Lettre A un ami. - Deux hommes heureur - Sinkomen. - Us exploit.
Aoit-septembie 1927. - Changememt de paste. Use visite A lile de Ponton. - Fermes la porte, sil
voas platt. - Une mort idiale.

L'Ami des Missionnaires du Kiang-Si. - Juillet 1926juin 1927r - Etat de la mission du vicariat de Nanchang et des risultatsobtenus.
The Vincentian. - Aoit 1927. - Visite aux Saints
Lieux, par Musson. - Marie conduit sur les routes de la
sainter.
- L'Assomption de Notre-Dame. - Saws les
rayons. - Superstitions ckinoises.
Septembre 1927. - L'eglise de FrAssomption de la
Sainte Vierge, a la maison des Lazaristes de Perryville,.
va cellbrer son centenaire. - Saintete de Marie. Favers refues par la Medaille. - PersAcution religiese
en Chine.
Octobre 1927. - Le Christ-Roi. - Marie, rose mystique. - La reine d'octobre. - Les catdckistes.
Niagara Index. - M. Dodd devient supirier de
Niagara & la place de M. Kartzenberger qui dtait superier depuis r9rp.
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St Joseph's colege (1927-1928), fo de en 1809 fa
la M. Sea
- E' r8lxo, icole libre pour les fawres.
•.
- En 18j6, acadimie de Saint-Joseph. - Ew 1818,
Sait Josefk's iaaug~we sa plemire icole normale. En 182i, moln de la vinrile mire Seton. -

EM 1845,

kAapella mortuMre de la Mire Seton. - En i85o, union
des Saars de la Chariti d'Emmitsburgavec le Filles de
la C/hatit de Saiit-Vincent-de-Paul.- Ex 1923, bdiiUent Verdier, gymxase, bassin de nalation.

Beletin de las Bijaa.de Maria Inmaculada, Sedoras
de la Caridad. - Aoft 1927. - Le sipulcre vide. Les cinq pitales d've rose (simpliciti, humiliti, doueur, mortificatiom , szle des dmes), par Herrera. - La
ha.riti et la made. (Un itablissement de modes chkriensert A Paris.) - Paures anges.
Septembre. 197. - La racine du mat.- Deux secrets.
- Feuill de propagaxde poar la confrerie des Dames
,de la ChaLiu. (On y voit que le Mexique a 33 504 Dames
de la Charit_.)
Octobre 1927. -Le Rosaire,armesociale, par Segura.
- La Sainte. - Une dme sacerdotale. - Le Rosaire
de Lourdes. - Le sipulcre glorieux (celui de 51 Filles
de la CharitW
eaterriese Mexico).
Novembre 1927.- La tkhologie de la Mdaille Misaculeuse. - Semences an vent. - Les Dames de la
Chariti avaieut itabli un restaurant pour les prttres
unmis Mexico ;ce restaurantet fermi pour le moment.
La lilagrosa - Antilles. - Ao&t 1927. - Symbolisme bolckevique. - Sur le feminisme: -. Le roman
catholique en France, par Riolai. - FridiricOzanam,
par Hernandez. - Association de la Miraculeuse dans
l'eglise d i a Merced.
Septembre 1927. - Cinq cent mille protestants se
font catholiques.- Hawmagei ux nonce. - Noire temple
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national, par Chaurrondo. - Ignara duplicitas, par
Chaurrondo. - En relisant Ihistoire, par Riolai. La Midaille Miraculeuse, refuge des picheurs. - Un
prophkte de la rivolution chinoise : M. Huc, par Sainz.
- Bontis de la Miraculeuse.
Octobre 1927. - Les Espagxols dans l'iglise de la
Merced (on a accueilli et nourri un grand nombre de
familiques). - Les Lazaristes et Ie clergi indigene, par
Sainz. - Le Rosaire en Espagne. - L'Ueuvredu P. Judge.
Novembre 1927. - La Midaille Miraculeuse. - Le
fitiche de la race. - Le pape ei le bolckevisme. Visite du
L'komme constructeur, par Chaurrondo. Presidenta I'eglise paroissialede Baracoa.- Statistique
de la visite domiciliaire.- Benidiction de la premikre
pierre de la chapelle de la Miraculeuse a Santos-Suarez.
Cultura. - Le cinacle du missionnaire, aeuvre du
P. Judge. - La paroisse. - Le curd. - Les korreurs du
communisme. - Le suicide. - L'euvre des missions. Le ptrtre. - Le Rosaire.
La Milagrosa. - Porto Rico. Juillet 1927. - A la
prison, par Gaude. - En regardantvers le Mexique. Faveurs de la Miraculeuse. - La fite de lindipendance : rEspagnol et- 'Anglais. - Le culte des saints
n'est pas une idolatrie. - Salut, Vincent de Paul, par
Calles. - Le seminaire conciliaire.
Aoft 1927. - La chapelle du saint Christ de la
Salud. - Manque de pritres-- L'apostolatfmministe
de saint Vincent. - Histoire interne du ccur humain,
par Osaba.
Septembre 1927. - Vive la justice. - lnfaillibiliti
pontificale-. - Le nouveau cours, par Jimenez. - Les
enfants et les icoles. - Ackos de la perscution mexicaine.
Octobre 1927. - La mort d'un apptre : M. Portal.
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- Femmes espagnoles. - Considerations.- Page religieuse. - File de la race. - Duel intellectuel.
El Apostol. - Guatemala. - Bienkeureux Gkebra
Mignel, Franfoiset Gruyer. - Triduum a la maison centrale des Filles de la Chariti, les 25, 26, 27 seplembre.
Lettre pastorale de Mgr Hombach, archeveque de
Tegucigalpa. - Sur les dangers de la litterature sensuelle, du thidtre et de la mode.
Lettre pastorale de Mgr Taddei, 6veque de Jacar~zinho. - Brbsil. - Sur lJsus, boi pasteur; sur la
missior pastorale; sur le but de I'apostolat. (Hommage
d M. Verdier, M. Pasquier.)
A Estrella Polar. - Compre rendu des fetes des nouveaux bienkeureux e Diamartina(Bresil).

Anales de la Propagacion de la F6. -

Au Chili. -

Panegyrique du bienkeurnux Abba Gkebre Miguel, par
Don Alfredo Cifuentes.
Revista de Misiones. - Colombie. Mai 1927. Voyage a' Sarare, par Mgr Potier.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
46. Van Ravesteyn (Jacques), pretre, 27 juillet, Youngpingfou; 6o ans d'age et 3oans de vocation.
47. Romme (Pierre), pretre, 1*' aoit; Youngpingfou;
27, 7.
48. Planson (Louis), pr&re, 21 aoit, Maisoa-Mbre;
73, 54.

49. Ibarruthy (Bernard), pretre, 24 aout, Ningpo; 68,
50.

5o. Mysthowski (Pierre), pr&tre, 5 septembre, Varsovie; go, 73.

51. Burgos (Emmanuel), pretre, 3 septembre, Madrid;
68, 53.
52. Toro (Juste), pr6tre, 5 septembre, Ecija; 56, 31.
53. Wang (Louis), pr&tre, II septembre, Kiaochai;
33, II.
54. An (Simon), pr6tre, 8 octobre, Huchu; 33, 9.
55. Garcia (Tiburce), coadjuteur, 5 octobre, Madrid;
75, 49
56. Portilla Jean), pr&tre, 7 octobre, Avila; 37, 22.
57. Carter (Thomas), pretre, 20 octobre, Balboa; 41,
20.

58. Saiz (Andre), pr&tre, 26 octobre, Cuenca; 47, 23.
59. O'Carrol (Georges), pretre, 6 novembre, Phibsborough; 44, 24.
<o. Denis (Andre), coadjuteur, 17 novembre, Tientsin;

69, So.

-- 999 61. Galichet (ktienne), pr&tre, -22 novembre, Lyon;
77, 56.

62. Larigaldie (Gabriel), prAtre, 25 novembre, MaisonMI re; 7o,.5o.
63. Lloret (Raymond), coadjuteur, 22 novembre,Saragosse; 65, 35.
64. Stobrawa (Paul), clerc, 29 novembre, Cracovie
2o, 3.
65. Erparza (Dorothle), pratre, 28 novembre, Madrid;.
52, 35.

66. O'Neill (Goillaume), pr&tre, 20 novembre, Germantown; 35, 14.
NOS CHfRES SCEURS
Marguerite Perrot, i Constantiaople; 65 ans d'4ge et 35 ass
de vocation.

Louise Borella, A Venise (Italie); So,

24.

Catherine Mackin, a DEtroit iEtats-Unis); St, 3o.
Brigide Quigley, a Baltimore (•tats-Unis); 66,41.
Catherine Tassara, A El Biar (Algirie) ;8, 55.
Rose Geffrin, Algirie; 78, 59.
Marie Rosnet, a Clermont-en-Argonne; 55,36.
Josepha Zimmermann, & Pinkafeld (Autriche); 60, 37.
Marie Ktlenik, a Vienne (Autriche); 62, 45.
Anna Wutsher, a Graz (Autriche); So, 3i.

Marie Vadin, i Alexandrie; S1, 62.
Marguerite Clemens, a Confort-de-Chitillon (Ch.); 6o, 4-.
Marie Andrieu, i Toulon; 4, 4.
Jeanne Moreau, a Clichy; 60, 3S.
Octavie Beyaert, a Bergues; 77. 52.
Marie Guyot, a Montolieu; 27, 6.
Valentine Martinez, a Burgo de Osma (Espagne); 43, 2l.
Paola Spinetti, a Turio ; a,i6 mois.
Margaret Mac Cuilen, a Baltimore; 47, 28.
Emma Overs, a Liverpool (Angleterre); 76. 47.
Elvine Graul, a Metz; 78, 45.
Brigitta Babovie, & Topolcany (TchAcoslovaquie); 27, 5.
Rosalie Szamowska, a looworoclaw (Pologne); 34, 4.
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Mercidhs Delreal, A Santiago (Chili); go, 62.
Pascasia Muparriz, A Haro (Espagne); 76, 49.
Matea Guruciaga, A San Sebastian (Espagne); 65, 43.
Dominica de Cincunegui, & Sigtienza (Espagne); 50,
Marie Daigueplats, a Valenciennes; 77, 57.
Josephine Roussel,-f Rouen; 52, 24.
Marie Favela, a Clichy; 39, 9.
Pauline Morel, Flers; 63, 45.
Josephine Sauvaigo, & Castelsarrazin; 88, 64.
Anna Maciejewska, A Poniec (Pologne); 41, 21.
Marianne Kirschbaum, A Koscian (Pologne); 80, 61.
Marguerite Picat, A Aurillac; 84, 63.
Marie Broutin, A Chiloos-sur-Sa6ne; 74, 5o.
Marie La Tour, a Saint-Cloud; 77, 47.
Marie Hymonet, A Montolieu; 73, 52.
Marie Bellanger, A Pau; 72, 52.
Chcile Bedouet, A Grenoble; 82, 6..
Jeanne Faurie, a Autun; 37, 1o.
Marie Degabriel, A Cascadura (Bresil) ; 4, 15.
Anne Mace, a Saint-Malo; 78, 52.
Emilie Govedic, A Ljubljana (Yougoslavie); 28, 5.
Julienne Ringer, a Ljubljana (Yougoslavie); 28, 4.
Josefa Mravlak, A Dult (Autriche); 69, 46.
Mathilde Stuhrmann, a Cologne; 75, 52.
Hermance Perrot, A Turin; 73, 5o.
Oronza Zecca, A Naples; 68, 41.

Eustaquia Sanz, & Valdemoro (Espagne); 74, 46.
Joaquina Zabalza, a Jerez (Espagne); 8o, 56.
Catherine Lynch, A Saint-Louis (gtats-Unis); 73, 55.
Ernestine Prevert, A Stains; 53, 31.
Marie Berger, i Paris; 84, 62.
Henriette Arnaud,

A Paris; 21,

7'mois.

Lucie de Nas, A Buenos-Aires; 79, 58.
Anna Vignau, A Buenos-Aires; 45, 26.
Marie Ernault, A Pezenas; 73, 52.
Maria Hernandez, A Costa-Rica (Bresil); 29, 6.
Josephine Favier,i Clichy; 83, 58.
Mary Smith, A Natcher (itats-Unis); 58, *A.
Jos6phine Kearney, A Waco (Etats-Unis); 4E, 14.
Marianne Zuans, a Lwow (Pologne); 67, 48.
Angule Galczynska, A Varsovie (Pologne); 87, 64.
Constance Reuzi, a Treia (Italie); 87, 65.

25.

Maria Demartini, & Ancona (Italie); 90, 7r.
Augustine Parodi, k Milan (Italie); 3o, 3.
Antonina Mattaliano, a Naples (Italie); 53, 29.
Maria Bereciatua, a Pamplona (Espagne); 48, 26.
Eustaquia Sanz, a Valdemoro (Espagne); 74, 45.
Florentina Gaitero, a Valdemoro (Espagne); 56, 35.
Carmen Frums, a Valdemoro (Espagne); 76, 53.
Joaquina Zabalza, a Veger (Espagne); 76, 56.
Eusebia Lizaso, & Corella (Espagne); 48, 28.
Carmen Tescuro, i Madrid (Espagne); 65, 36.
Suzanne Moura, a Agreda(Espagne); 82, 56.
Carmen Ron, a Latacunga (Equateur); 55, 35.
Maria Troja, i Loja (Equateur); 56, 35.
Justina Gaches, a San Fernando(Chili); 58, 35.
Marie Maret, a Paris; 79, 52.
Jeanne Tissandier, a Montauban; 73, 51.
Camille Mitteau, a Monclar; 35, i2.
Marie Berthelot, a Douera (Algdrie); 47, 26.
Marie Combes, a Lima (P rou); 67, 42.
Julie Laroque, A Chiteau-l'veque; 90, 71.
Marie Vernissat, k Bagnares-Luchon; 48, 26.
Henriette Cressedi, Rimini (Italie); 6 , 37.
Otila Fernandez,

&

Molo (Philippines):

29, 10.

Maria Lluch. a Grenade (Espagne); 65,41.
Josefa Roig, Immacul. Legands (Espagne); 58, 33.
Maria de Izaga, a Santander (Espagne); 40, 16.
Cdcile Zing, a Shanghai (Chine); 31, io.
Bronislava Wiktor, a Cracovie (Autriche); 48, 22.
Marthe Vasseur; 67, 44.
2
Julia Cremins, a Baltimore (Etats-Unis); 49, 2 .
Catherine Hallingan, a Santa Cruz (Etats-Unis); 85, 64.
Marie Gaze, A Saint-Jean-de-Luz; 46, i9.
Thdrese Sanvito. a Gugliasco (Italie); 36, 12.
Franioise Paluska, A Cracovie; 72. 44.
Th6rQse Slemensek, a Vienne (Autriche); 56, 34.
Henriette Barris, A Douera (Algirie); 72, 36.
Marie Lenart, a Ljubljana (Yougoslavie); 48, 32.
Rende Leclerc, a Vichy; 35, 2.
Maria Hernandez, a Costa-Rica ; 29, 6.
Henriette Favier, A Clichy; 83, 59.
Marie Smith, a Natchez (Etats-Unis); 58, 41.
Josephine Kearney, a Waco (Etats-Unis); 41, 14.
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Elisabeth Mons, I Barcelone; 67, 46.
Rose Zalornik, i Meaces (Yougoslavie); 25, 3.
Marie Benoist, i Libourne; 82, 53.
Jeanne Murtagh, i Dublin (Irlande); 73, 52.
Adelina d'Arone, & Roccadaspide (Italic); 69, 39.
Teresa Luccarini. i Avelliao (Italie); 75, 52. .
Angdlique Warnke, a Swiec (Pologne); 39, 7.
Marie Pietraszkiewciz, i Bursztyn (Pologne); 72, 44.
Sibilla Otten, N Kullstedt (Allemagne); 44, 17Marie Aubertin, a Met ; 52, 28.
Marie Solalier, i Castres; 63, 39.
Marie Petit, a Chiteau-l'Aveque; 40, 15.
Jos6phine Bourgeat, a Torlonia (Rome); 63, 38.
Marguerite Pruitho, A Cadouin; 58, 35.
Jeanne Pailles, a Paris; 82, 55.
Louise Bachetet, a Boulogne-sur-Mer; 86, 59.
Louise Montouroy, a Rowien; 62, 38.
Catherine Slammon, a Flores (Argentine); 68, 3z.
umilia Gonzalves, a Rio de Janeiro; g9, 72.
Maria Oliveira. i Marianna (Br6sil); 72, 51.
Ambrosia Jimenez, i Cordoue (Espagne); 73, 5o.
Maria Sola, a Amparo (Espague); 82, 6o.
Ceferina Melo, & Valdemoro (Espagne); 79, 6o.
Niceta Beroiz, a Valdemoro (Espagne); 77, 54.
Josephine Marmillot, i Chiteau-Gontier ; 79, 58.
Pelagic Sabatier, A Bordeaux; 79, 49.
Helen Donnelly, a Middesbrough (Angleterre) ; 69, 41.
Jeanne Dethieux, i Clichy; 57, 36.
Louise Galy, a Rio de Janeiro ; 88, 65.
San Vincente (Amirique Centr.); 67, 31.
Rafaela Calderozi,
Agnes Verhovsek, a Trnava (Tchicoslovaquie); 6o, 37.
Maria Hajek, k Bosksvice (Tcbecoslovaquie); 8o, 63.
Cherubine Limonta, a Turin; 26, 5.
Delphine Goria, a Turin; 28, 8.
Edwige Jaroo,.• Cracovie; 70, 49.
Transito Ochoa, a Santiago (Chili); 76, 6o.
Philombne Blanc, k Roye; 45, 2S.
Joaquina Dalmau, a Barcelune (Espagne); 67, 43.
Arsenia Perez, a Madrid (Espage) ; 3o, 6.
Petra Garcia, i Avila (Espagne); 61, 33.
Segunda Perez, & Valdemoro (Espagne); 26, 6.
Marie Gadot, a Nice; 8r, 6o.

Julie Penelle, & La Reole ; 59, 41.
Marguerite Le Saint, , Aanappes; 60, 37.
Antoinette Ensuque, i Grex: 73, 48.
Mathilde Biaggetti, i Naples; 42, 16.
Micaela Cordova,
Loja (Equateur); 39, 19.
Marie Lancette, a Dijon 1;o, 64.
Marie Protin, I Laroche- Migennes; 65, 44.
Marie de Longeville, & Pan; 63, 42.
Marie Massot, a San Salvador (Amerique Centrale); 69, 46.
Catalina Canovas, h Totana (Espagne) ; 45, 23.
Th&erse Pieniazek, a Tarnopol (Pologne) ; 39, 13.
Antonia Tesgner, a Feldbach (Autriche); 68, 43.
Aloisia Kretschmer, a Graz (Autriche); 67, 48.
Pauline Apak, a Constantinople; 68, 43.
Regina Manouk,

Jerusalem; 60, 41.

Elisa Cotinet, i Clichy; 70, 46.
Tomasa Idoate, & Bilbao (Espagne); 71; 51.
Maria Machado, a Orotava (Espagne); 66, 36.
Silvestra Vicent, i Vitigudino (Espagne); 83, 60.
Florentina Leunda, a San Sebastian (Espagne); 65, 42.
Lillian Sullivan, a El Paso (ttats-Unis) ; 28, ri.
Mary Gans. a Philadelphie ; 74, 46.
Marie Giardi, a Naples; 83, 64.
Marthe Arro, A Caselle (Italie) ; 62, 37.
Marie Bretia, a Paris ; 71, 52.
Marie Ecourtemer, a Aniche; 63, 54.
Adelaide Chaboureau, a Paris; 73, 42.
Clemence Logeais, a Guimerville; 85, 6o.
Antonia Leroy, I Pithiv-iers; 55, 31.
Anne Bouchage, a Troyes ; 77, 5 .
Camille Theodat, a Paris; 57, 33.
Marthe Arro, a Caselle (Italie); 62, 37.
Ursule Gattoni, a Grugliasco (Italic); 82, 5r.
Ursula Weber, a Gologne ; 69, 46.
Hersilia Medina, a Belalcazar (Colombie); 52,

28.

Juliana Melicher, a Budapest; 46, S5.
Catherine Jonczyk, a Budapest; 62, 39.
Anna Mazurek, a Przeworsk (Pologne); 44, 20.
Margaret Finegan, a Saint-Louis (Etats-Unis); St, 60.
Marie Vignal, A Paris; 88, 63.
Marie Van Derbist, i Cointe (Belgique); 64, 46.
Catherine Brenier, a Montolieu ; 84, 6t.
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Marie Chartron, I Chateau-1'1veque; 8o, 59.
Marie d'Alba, A Gallipoli (Italie); 45, 24.
Elvira d'Angelo, A Naples; 63, 44.
Claire Combettes, a Naples ; 57, 37.
Suzanne Micko, a Ladce (Tch~coslovaquie); 26, 3.
Paila Ivainzki, a G)ongyos (Hongrie); St, 3o.
Marthe Haase, a Budapest (Hongrie); 65, 45.
Barbe Stolar, a Eger (Hongrie); 57, 34.
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